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Document 486 11th November 1969 
AGENDA 
of the Second Part of the Fifteenth Ordinary Session 
Paris, 8th-11th December 1969 
I. Political Questions 
l. WEU and the political union of Europe 
2. Co-operation between Europe and the 
United States 
11. Defence Questions 
l. The United States and European security 
2. Treaty on the non-proliferation of nuclear 
weapons 
3. The international trade in armaments 
m. Technical and Scientific Questions 
I. State of European space activities -
INTELSAT 
2. European policy in the field of technology-
Oceanography 
IV. Budgetary and Administrative Questions 
I. Budget of the Assembly for the financial 
year I970 
2. Accounts of the administrative expenditure 
of the Assembly for the financial year I968 
- The Auditor's report 
3. Draft Opinion on the Budget of the Minis-
terial Organs of Western European Union 
for the financial year I969 
V. Rules of Procedure of the Assembly 
Amendment of Rules I4, 28 and 43 of 
the Rules of Procedure 
VI. Relations with Parliaments 
Second half-yearly report 
IO 
Report tabled by Mr. van Hall on behalf of the 
General Affairs Committee 
Report tabled by Mr. Krieg on behalf of the General 
Affairs Committee 
Report tabled by Mr. Draeger on behalf of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments 
Report tabled by Mr. Mart on behalf of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments 
Report tabled by Mr. Bourgoin on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
Report tabled by Mr. Fliimig on behalf of the Com-
mittee on Scientific, Technological and Aerospace 
Questions 
Report tabled by Mr. Schloesing on behalf of the 
Committee on Scientific, Technological and Aero-
space Questions 
Report tabled by Mr. Berthet on behalf of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administration 
Report tabled by Mr. Berthet on behalf of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administration 
Report tabled by Mr. Kirk on behalf of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administration 
Report tabled by Mr. Meyers on behalf of the Com-
mittee on Rules of Procedure and Privileges 
Report tabled by Mr. Radius and Dame J oan Vickers 
on behalf of the Committee for Relations with Parlia-
ments 
Document 486 11 novenibre 1969 
ORDRE DU JOUR 
de la deuxieme partie de la Quinzieme session ordinaire 
Paris, 8-11 dec:embre 1969 
I. Questions politiques 
I. L'U.E.O. et !'union politique de !'Europe 
2. La cooperation de !'Europe et des Etats-
Unis 
U. Questions de defense 
I. Les Etats-Unis et la securite europeenne 
2. Le traite sur la non-proliferation des 
armes nucleaires 
3. Le commerce international des armements 
Ill. Questions scientifiques et techniques 
I. Etat des activites europeennes en matiere 
spatiale - L'INTELSAT 
2. La politique europeenne en matiere techno-
logique - L'oceanographie 
IV. Questions budgetaires et administrative• 
I. Budget de l'Assemblee pour l'exercice 
financier 1970 
2. Comptes relatifs aux depenses administra-
tives de l'Assemblee pour l'exercice finan-
cier 1968 - Rapport du Commissaire aux 
comptes 
3. Projet d'avis sur le budget des organes 
ministeriels de l'U.E.O. pour l'exercice 
financier 1969 
V. Reglement de l'Assemblee 
Modification des articles 14, 28 et 43 du 
Reglement 
VI. Relations avec les parlements 
Deuxieme rapport semestriel 
10 
Rapport presente par M. van Hall au nom de la 
Commission des Afjaires Generales 
Rapport presente par M. Krieg au nom de la Com-
mission des Afjaires Generales 
Rapport presente par M. Draeger au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments 
Rapport presente par M. Mart au nom de la Com-
mission des Questions de Defense et des Armements 
Rapport presente par M. Bourgoin au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments 
Rapport presente par M. Fliimig au nom de la 
Commission Scientifique, Technique et Aerospatiale 
Rapport presente par M. Schloesing au nom de la 
Commission Scientifique, Technique et Aerospatiale 
Rapport presente par M. Berthet au nom de la 
Commission des Afjaires budgetaires et de l'Admi-
nistration 
Rapport presente par M. Berthet au nom de la 
Commission des Afjaires budgetaires et de l' Admi-
nistration 
Rapport presente par M. Kirk au nom de la Com-
mission des Affaires budgetaires et de l' Administra· 
tion 
Rapport presente par M. M eyers au nom de la 
Commission du Reglement et des lmmunites 
Rapport presente par M. Radius et Dame Joan 
V ickers au nom de la Commission pour les Relations 
avec les Parlements 
Document 487 
Morning 9 a.m. 
Political Groups. 
Afternoon 3 p.m. 
DRAFT ORDER OF BUSINESS 
of the Second Part of the Fifteenth Ordinary Session 
Paris, 8th-11th December 1969 
MONDAY, 8th DECEMBER 
11th November 1969 
Opening of the Second Part of the Fifteenth Ordinary Session of the Assembly. 
Examination of credentials. 
Speech by the President of the Assembly. 
Adoption of the draft Order of Business. 
WEU and the political union of Europe : 
presentation of the report tabled by Mr. van Hall on behalf of the General Affairs Committee. 
General Debate. 
TUESDAY, 9th DECEMBER 
Morning 10 a.m. 
WEU and the political union of Europe : 
Resumed General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
The international trade in armaments : 
presentation of the report tabled by Mr. Bourgoin on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
Afternoon 3 p.m. 
Treaty on the non-proliferation of nuclear weapons: 
presentation of the report tabled by Mr. Mart on behalf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments. 
General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
ll 
Document 487 
Matin 9 heures : 
PRO JET DE CALENDRIER 
de la deuxieme partie de la Quinzieme session ordinaire 
Paris, 8-11 decembre 1969 
LUNDI 8 DECEMBRE 
Groupes politiques. 
Apres-midi 15 heures : 
11 novembre 1969 
Ouverture de la deuxif3me partie de la Quinzieme session ordinaire de I' Assemblee. 
Verification des pouvoirs. 
Allocution du President de l'Assemblee. 
Adoption du projet de calendrier. 
L'U.E.O. et l'union politique de !'Europe : 
presentation du rapport depose par M. van Hall au nom de la Commission des Affaires Generales. 
Debat general. 
MARDI 9 DECEMBRE 
Matin 10 heures : 
L'U.E.O. et !'union politique de !'Europe: 
suite du debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
Le commerce international des armements: 
presentation du rapport depose par M. Bourgoin au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements. 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
Apres-midi 15 heures : 
Le traite sur la non-proliferation des armes nucleaires: 
presentation du rapport depose par M. Mart au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armements. 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
ll 
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State of European space activities - INTELSAT : 
presentation of the report tabled by Mr. Fliimig on behalf of the Committee on Scientific, 
Technological and Aerospace Questions. 
General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
European policy in the field of technology - Oceanography : 
presentation of the report tabled by Mr. Schloesing on behalf of the Committee on Scientific, 
Technological and Aerospace Questions. 
General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
WEDNESDAY, 10th DECEMBER 
Morning 10 a.m. 
The United States and European security: 
presentation of the report tabled by Mr. Draeger on behalf of the Committee on Defence Ques-
tions and Armaments. 
Co-operation between Europe and the United States: 
presentation of the report tabled by Mr. Krieg on behalf of the General Affairs Committee. 
Joint Debate. 
Afternoon 3 p.m. 
The United States and European security ; 
Co-operation between Europe and the United States: 
Resumed Joint Debate. 
Votes on the draft Recommendations. 
THURSDAY, 11th DECEMBER 
Morning 10 a.m. 
Budget of the Assembly for the financial year 1970 : 
presentation of the report tabled by Mr. Berthet on behalf of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration. 
Accounts of the administrative expenditure of the Assembly for the financial year 1968 - The 
Auditor's report: 
presentation of the report tabled by Mr. Berthet on behalf of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration. 
Draft Opinion on the Budget of the Ministerial Organs of Western European Union for the 
financial year 1969 : 
presentation of the report tabled by Mr. Kirk on behalf of the Committee on Budgetary Affairs 
and Administration. 
Votes on the draft Budget, Motion, Opinion and Recommendations. 
12 
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Etat des activites europeennes en matiere spatiale - L'INTELSAT: 
presentation du rapport depose par M. Flamig au nom de la Commission Scientifique, Technique 
et Aerospatiale. 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
La politique europeenne en matiere technologique - L'oceanographie: 
presentation du rapport depose par M. Schloesing au nom de la Commission Scientifique, Tech-
nique et Aerospatiale. 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
MERCREDI 10 DECEMBRE 
Matin 10 heures : 
Les Etats-Unis et la securite europeenne: 
presentation du rapport depose par M. Draeger au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements. 
La cooperation de l'Europe et des Etats-Unis: 
presentation du rapport depose par M. Krieg au nom de la Commission des Affaires Generales. 
Debat general conjoint. 
Apres-midi 15 heures : 
Les Etats-Unis et la securite europeenne: 
La cooperation de l'Europe et des Etats-Unis: 
suite du debat conjoint. 
Votes des projets de recommandations. 
JEUDI 11 DECEMBRE 
Matin 10 heures : 
Budget de l'Assemblee pour l'exercice financier 1970: 
presentation du rapport depose par M. Berthet au nom de la Commission des Affaires budgetaires 
et de 1' Administration. 
Comptes relatifs aux depenses administratives de l'Assemblee pour l'exercice financier 1968 -
Rapport du Commissaire aux comptes : 
presentation du rapport depose par M. Berthet au nom de la Commission des Affaires budge-
taires et de !'Administration. 
Projet d'avis sur le budget des organes ministeriels de l'U.E.O. pour l'exercice financier 1969 : 
presentation du rapport depose par M. Kirk au nom de la Commission des Affaires budgetaires 
et de !'Administration. 
Votes des projets de budget, de motion, d'avis et de recommandations. 
12 
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Amendment of Rules 14, 28 and 43 of the Rules of Procedure: 
presentation of the report tabled by Mr. Meyers on behalf of the Committee on Rules of Pro-
cedure and Privileges. 
Vote on the draft Resolution. 
Second half-yearly report of the Committee for Relations with Parliaments: 
presentation of the report tabled by Mr. Radius and Dame Joan Vickers. 
CLOSE OF THE FIFTEENTH ORDINARY SESSION 
13 
DOCUMENT 487 
Modification des articles 14, 28 et 43 du Reglement : 
presentation du rapport depose par M. Meyers au nom de la Commission du Reglement et des 
Immunites. 
Vote du projet de resolution. 
Deuxieme rapport semestriel de la Commission pour les Relations avec les Parlements: 
presentation du rapport depose par M. Radius et Dame Joan Vickers. 
CLOTURE DE LA QUINZIEME SESSION ORDINAIRE 
13 
Document 488 19th June 1969 
Amendment of Rule 14 of the Rules of Procedure 
MOTION FOR A RESOLUTION 
tabled by Mr. Cravatte and others 
The Assembly, 
To enable the Presidential Committee to benefit from the experience of former Presidents of the 
Assembly who remain representatives to the Assembly, 
DECIDES 
To complete Rule 14 of the Rules of Procedure by inserting in paragraph 1, after the words: 
"shall consist of the President of the Assembly, who shall be Chairman ex officio", the words: 
"former Presidents of the Assembly who are representatives to the Assembly ". 
Signed: Bettiol, Bourgoin, Cravatte, Edelman, Kahn-Ackermann, Kliesing, Radius, Schulz, van 
Hall, Van Lent 
14 
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Modification de l'article 14 du Reglement 
PROPOSITION DE R£SOLUTION 
presentee par M. Cravatte et plusieurs de ses collegues 
L' Assemblee, 
En vue de permettre au Comite des Presidents de beneficier de !'experience des anciens Pre-
sidents de l'Assembiee qui ont conserve la qualite de representants a l'Assemblee, 
DECIDE 
De completer !'article 14 du Reglement par !'insertion au paragraphe 1, apres les mots: 
<< comprend le President de l'Assemblee, President de droit du Comite », des mots « les anciens Pre-
sidents de l' Assemblee qui sont representants a l' Assemblee ». 
Signe: BettioZ, Bourgoin, Cravatte, EdeZman, Kahn-Ackermann, Kliesing, Radius, Schulz, van 
Hall, Van Lent 
14 
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Accounts of the Administrative Expenditure of the Assembly 
for the Financial Year 1968 
THE AUDITOR'S REPORT 
TABLE OF CONTENTS 
REPORT OF THE EXTERNAL AUDITOR TO THE ASSEMBLY OF WESTERN EuROPEAN 
UNION ON THE ACCOUNTS FOR THE FINANCIAL YEAR 1968. 
EXPLANATORY MEMORANDUM COMMUNICATED BY THE PRESIDENT TO THE AUDITOR 
OF THE ASSEMBLY IN CONNECTION WITH THE FINANCIAL YEAR 1968. 
APPENDICES 
Appendix I : Summary of income and expenditure for the financial year 1968. 
Financial position as at 31st December 1968. 
Appendix li : Statement of budget authorisations, expenditure and unexpended 
credits for the financial year 1968. 
Appendix Ill : Statement of sums due and received from the Secreta.ry-GeneralofWEU, 
London, in respect of contributions to the WEU Assembly budget 1968. 
Appendix IV : Provident Fund - Account for the financial year ended 31st December 
1968. 
Report of the external Auditor 
to the Assembly 
of Western European Union 
on the accounts for the financial year 1968 
General 
1. The following financial statements, together 
with an Explanatory Memorandum, were sub-
mitted to me by the President : 
(a) Summary of income and expenditure 
for the financial year 1968 and finan-
cial position as at 31st December 1968 
(Appendix I). 
(b) Statement of budget authorisations, 
expenditure and unexpended credits 
for the financial year 1968 (showing 
also transfers between sub-heads) (Ap-
pendix II). 
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(c) Statement of sums due and receivedfrom 
the Secretary-General of Western Euro-
pean Union, London, in respect of con-
tributions to the Assembly of W estcrn 
European Union budget 1968 (Appen-
dix III). 
(d) Account of the Provident Fund for the 
financial year ended 31st December 
1968 (Appendix IV). 
2. My examination of the accounts has been 
carried out in accordance with Article 14 of the 
Financial Regulations of the Assembly. 
Summary of income and expenditure 
(Appendix I) 
3. The original budget provided for expendi-
ture of F 2,476,300.00, of which F 20,300.00 was 
expected to be covered by miscellaneous receipts, 
leaving F 2,456,000.00 to be contributed by mem-
Document 489 2 septembre 1969 
Comptes relatifs aux depenses administratives de l'Assemblee 
pour l'exercice financier 1968 
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
TABLE DES MATI~RES 
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES A L'ASSEMBLEE DE L'UNION DE L'EUROPE 
0CCIDENTALE POUR L'EXERCICE FINANCIER 1968. 
EXPOSE DES MOTIFS RELATIF A L'EXERCICE FINANCIER 1968, COMMUNIQUE PAR LE 
PRESIDENT AU COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L'ASSEMBLEE. 
ANNEXES 
Annexe I : Etat des recettes et des depenses pour l'exercice financier 1968. 
Situation au 31 decembre 1968. 
Annexe II : Releve des autorisations budgetaires, des depenses et des credits restant 
disponibles pour l'exercice financier 1968. 
Annexe Ill : Etat des sommes dues et re~ues du Secretaire general de l'U.E.O., A 
Londres, relatives aux contributions au budget de l'Assembiee de l'U.E.O. 
pour 1968. 
Annexe IV : Fonds de prevoyance - Situation pour l'annee financiere au 31 decembre 
1968. 
Rapport du Commissaire aux comptes 1 
d l'Assembtee 
de l' Union de l' Europe Occidentale 
pour l'exercice financier 1968 
Observations generales 
1. Le President m'a soumis, outre un expose 
des motifs, les releves suivants : 
(a) Eta t des recettes et des depenscs pour 
l'exercice financier 1968 et situation au 
31 decembre 1968 (Annexe I). 
(b) Releve des autorisations budgetaires, 
des depenses et des credits non utilises 
pour l'exercice financier 1968 (indi-
quant egalement les virements entre 
articles) (Annexe II). 
I . Original : texte anglais. 
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(c) Etat des sommes dues et re<;ues du Se-
cretaire general de l'Union de l'Europe 
Occidentale, a Londres, relatives aux 
contributions au budget de l'Assemblee 
de l'Union de l'Europe Occidentale pour 
1968 (Annexe Ill). 
(d) Situation du Fonds de prevoyance pour 
l'annee financiere au 31 decembre 1968 
(Annexe IV). 
2. En application de !'article 14 du Reglement 
financier de l'Assemblee, les comptes ont ete ve-
rifies par mes soins. 
Etat des recettes et des depenses 
(Annexe I) 
3. Le budget initial prevoyait que le mon-
tant des depenses s'eleverait a F 2.476.300,00, 
dont on escomptait que F 20.300,00 seraient cou-
verts par les recettes diverses, F 2.456.000,00 
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ber governments. The budget was revised to 
provide for additional expenditure of F 59,500.00, 
mainly on account of increases in staff pay and 
allowances, making a total of F 2,535,800.00, and 
an increase ofF 500.00 in miscellaneous receipts, 
resulting in a net increase of F 59,000.00 in 
expenditure. Additional contributions to cover 
this increase were not requested in view of anti-
cipated savings. 
4. Actual miscellaneous receipts amounted to 
F 22,415.19 making, with the contributions of 
F 2,456,000.00, a total income for the year of 
F 2,478,415.19. Expenditure amounted to 
F 2,214,853.00, leaving a surplus of F 263,562.19 
available for reimbursement to the Council of 
Western European Union, London, in accordance 
with Article 9 of the Financial Regulations. This 
sum consisted of a budgetary surplus of 
F 320,947.00 (as shown in Appendix II), plus a 
surplus of miscellaneous income amounting to 
F 1,615.19, less the sum of F 59,000.00 which the 
member governments were not asked to con-
tribute. 
Statement of budget authorisations, expenditure 
and unexpended credits 
(Appendix Il) 
5. Total expenditure on Head I (Expenditure 
for staff) F 1,361,163.18 exceeded the amount of 
F 1,360,600.00 provided in the budget for that 
Head by F 563.18 as the result of an interim 
increase from 1st June 1968 in the salaries of 
certain categories of staff serving in France 
which could be met only in part from savings 
elsewhere in Head I. 
6. The transfers between sub-heads within heads 
of the budget, shown in this statement, were duly 
authorised in accordance with Article 6 of the 
Financial Regulations. 
7. I wish to record my appreciation of the 
willing co-oparation of the officers of the Assembly 
during my audit. 
B. D. FR.ASER 
Comptroller and Auditor General 
Great Britain 
External Auditor 
16th June 1969 
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Explanatory Memorandum 
(communicated by the President to the Auditor of 
the Assembly in connection with the financial year 
1968) 
1. The statements attached hereto refer to : 
(a) Summary of income and expenditure-
financial position as at 31st December 
1968; 
(b) Statement of budget authorisations, 
expenditure und unexpended credits ; 
(c) Prov;dent Fund. 
2. The statement of budget authorisations, 
expenditure and unexpended credits indicates 
that a sum ofF 320,947.00 remains unexpended, 
whereas the final balance of income over expen-
diture was F 263,562.19. The difference between 
these two figures, F 57,384.81 represents : 
3. 
- Savings, which covered the 
additional expenditure 
allowed for in the supple-
mentary budget, for which 
contributions were there-
fore not requested . . . . . . F 59,000.00 
- Receipts for 1968 estimated 
in the budget . . . . . . . . . . F 20,800.00 
F 79,800.00 
Less actual receipts : 
- Bank interest . F 8,87 4.45 
- Sundry receipts F 4,513.49 
- Sale of publi-




Excess expenditure amounting to F 31,185.59 
has been met by transfer between sub-heads 
within heads. Nevertheless an amount of 
devant etre fournis par les contributions des 
Etats membres. Le budget a ete revise de fa~on 
a prevoir des depenses supplementaires d'un mon-
tant de F 59.500,00 dues principalement a !'aug-
mentation des traitements et indemnites verses 
au personnel et s'est eleve, au total, a 
F 2.535.800,00, ce qui, compte tenu d'une aug-
mentation de F 500,00 des recettes diverses, s'est 
traduit par une augmentation nette des depenses 
de F 59.000,00. Il n'a pas ete demande de 
contribution supplementaire pour couvrir cette 
augmentation, etant donne les economies escomp-
tees. 
4. Les recettes diverses se sont effectivement 
elevees a F 22.415,19, soit, avec les contributions 
de F 2.456.000,00, un revenu total pour l'annee 
de F 2.478.415,19. Les depenses ont atteint 
F 2.214.853,00, laissant un disponible de 
F 263.562,19 pour remboursement au Conseil de 
l'Union de !'Europe Occidentale, a Londres, en 
vertu de l'article 9 du Reglement financier. Ce 
total comprend un excedent budgetaire de 
F 320.947,00 (comme l'indique !'annexe II) et 
un excedent de recettes diverses s'elevant a 
F 1.615,19, dont il faut deduire la somme de 
F 59.000,00 pour laquelle aucune contribution n'a 
ete demandee amc:. Etats membres. 
Relcve des autorisations budgetaires, des depenses 
et des credits non utilises 
(Annexe II) 
5. Le total des depenses au titre du chapitre I 
(Depenses de personnel), soit F 1.361.163,18, a 
depasse de F 563,18 le total de F 1.360.600,00 
prevu au budget pour ce chapitre, du fait de 
!'augmentation provisoire, a compter du 1"r juin 
1968, des traitements de certaines categories de 
personnel servant en France, qui ne pouvait etre 
couverte qu'en partie par les economies realisees 
sur d'autres postes du chapitre I. 
6. Les virements de credits a l'interieur de 
certains chapitres du budget, tels qu'ils sont in-
diques dans le releve, ont ete dfunent autorises 
en application de !'article 6 du Reglement finan-
cier. 
7. J e tiens a remercier les fonctionnaires de 
l'Assemblee de l'aide precieuse qu'ils m'ont ap-
portee lors de la verification des comptes. 
B. D. FR.ASER 
Comptroller and Auditor General 
Great Britain 
Commissaire aux comptes 
Le 16 juin 1969 
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Expose des motifs 
(relati( ci l'exercice financier 1968, communique par 
le President au Commissaire aux comptes de 
l'Assemblee) 
1. Les releves ci-joints se repartissent ainsi : 
(a) Etat des recettes et des depenses - si-
tuation au 31 decembre 1968 ; 
(b) Releve des autorisations budgetaires, 
des depenses et des credits restant dis-
ponibles; 
(c) Fonds de prevoyance. 
2. Le releve des autorisations budgetaires, des 
depenses et des credits non utilises fait apparai-
tre un disponible de F 320.947,00, alors que l'etat 
definitif des recettes et des depenses indiquait 
un solde crediteur de F 263.562,19. La difference 
entre ces deux chiffres, soit F 57.384,81, repre-
sente: 
3. 
- des economies qui ont cou-
vert les depenses supple-
mentaires prevues dans le 
budget supplementaire et 
pour lesquelles aucune con-
tribution n'a done ete de-
mandee . . . . . . . . . . . . . . . . F 59.000,00 
- les recettes pour 1968 
prevues dans le budget . . F 20.800,00 
Moins les recettes qui se sont 
effectivement elevees a : 
- Interets ban-
caires ........ F 8.874,45 
- Recettes diver-
ses . . . . . . . . . . F 4.513,49 
- V ente de publi-





Les depenses supplementaires s'elevant a 
F 31.185,59 ont ete couvertes par virements d'ar-
ticle a article a l'interieur d'un meme chapitre. 
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F 563.18 relating to salaries could not be 
covered by transfer within Head I and this 
excess expenditure has been deducted from the 
overall amount of unexpended credits. 
4. Contributions 
All contributions were received from the 
Secretary-General WEU London before 31st 
December 1968. 
5. Expenditure relating to the 
Fourteenth Ordinary Session of the Assembly 
The First Part of the Fourteenth Ordinary 
Session was originally to be held in May 1968, 
but was postponed until October 1968, and the 
Second Part was held in February 1969. Certain 
translation and printing services for the First 
Part could not be completed by the end of the 
financial year and this expenditure was charged 
against the 1968 budget in accordance with the 
Council's approval. The unexpended balances on 
the budget for 1968 related to the Second Part 
of the Session and the Council agreed that these 
balances should be included in a supplementary 
budget for 1969 to cover expenditure on the 
Second Part of the Fourteenth Session. 
6. Further, the Council agreed that all free-
lance temporary staff engaged for the May 
session, which was cancelled at short notice, 
should be compensated. These payments totalled 
F 38,611.00 and are included under Head II of 
the budget. 
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7. llliscellaneous expenditure 
The budget included a contingency of 
F 2,000.00 to meet expenditure not provided for 
under other heads. Actual expenditure under 
this heading amounted to F 7,963.46. This 
included tax not recoverable from the French 
Government of F 5,580.00 and an ex gratia 
payment to a junior staff member of F 96.00 for 
loss of personal effects whilst on duty. 
8. Provident Fund 
A balance of $ 249,413.51 was held at the 
Banque Lambert on 31st December 1968, made 
up as follows : 
- Blocked account . . . . . . . . $ 236,389.71 
- Free account . . . . . . . . . . . $ 10,432.90 
- Supplementary interest on 
blocked account to be 
credited to staff mem-
bers' accounts after 2 years 
period - 22nd September 
$ 246,822.61 
1969 .. .. .. .. .. .. .. .. .. $ 2,590.90 
$ 249,413.51 
9. The President would like to take this oppor-
tunity of expressing the appreciation of the 
Assembly for the help which was extended to 
the Office of the Clerk by the United Kingdom 
Comptroller and Auditor General. 
Vittorio BADINI CoNFALONIERI 
President of the Assembly 
Neanmoins, une somme de F 563,18 relative aux 
traitements n'a pu etre couverte par virements 
a l'interieur du chapitre I et ce depassement a 
ete deduit du total general des credits non 
utilises. 
4. Contributions 
Toutes les contributions des gouvernements 
membres ont ete re<_;ues du Secretariat general 
de l'U.E.O. a Londres avant le 31 decembre 1968. 
5. Depenses relatives a la 
Quatorzieme session ordinaire de l' Assemblee 
La premiere partie de la Quatorzieme ses-
sion ordinaire, qui devait se tenir primitivement 
en mai 1968, a ete reportee au mois d'octobre 
1968, et la seconde partie s'est tenue en fevrier 
1969. Certains travaux de traduction et d'im-
pression relatifs a la premiere partie n'ont pu 
etre termines avant la fin de l'exercice financier 
et les depenses correspondantes ont ete imputees 
sur le budget de 1968 avec !'accord du Conseil. 
Les credits non utilises sur le budget de 1968 
concernaient la seconde partie de la session et le 
Conseil a accepte qu'ils soient inclus dans le 
budget supplementaire pour 1969 afin de cou-
vrir les depenses de la seconde partie de la 
Quatorzieme session. 
6. De plus, le Conseil a accepte qu'une com-
pensation soit versee a tout le personnel tempo-
raire free-lance engage pour la session de mai 
annulee au dernier moment. Les versements cor~ 
respondants se sont eleves a F 38.611,00 et sont 
inclus dans le chapitre II du budget. 
17 
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7. Depenses diverses 
Le budget prevoyait une somme de F 2.000,00 
destinee a couvrir les depenses non prevues sous 
d'autres chapitres. Les depenses prevues au titre 
de cet article se sont effectivement elevees a 
F 7.963,46. Elles comprenaient les taxes non 
recuperables aupres du gouvernement fran<_;ais, 
soit F 5.580,00, et l'indemnite versee a un membre 
du personnel de grade C, soit F 96,00, pour perte 
d'effets personnels en service. 
8. Fonds de prevoyance 
La Banque Lambert detenait, au 31 decem-
bre 1968, un solde de $ 249.413,51 qui se decom-
pose comme suit : 
- Compte bloque.......... $ 236.389,71 
- Compte libre . . . . . . . . . . $ 10.432,90 
- Interet supplementaire sur 
le compte bloque a credi-
ter aux comptes des mem-
bres du personnel a !'expi-
ration d'une periode de 
$ 246.822,61 
2 ans- 22 septembre 1969 $ 2.590,90 
$ 249.413,51 
9. Le President aimerait saisir ici !'occasion de 
remercier, au nom de l'Assemblee, le Commissaire 
aux comptes du Royaume-Uni de !'aide qu'il a 
apportee au Greffe. 
Vittorio BADINI CONFALONIERI 
President de l' AssembUe 
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APPENDIX I 
Summary of income and expenditure for the financial year 1968 
(in French francs) 
ANNEXE I 
Etat des recettes et des depenses pour l'exercice financier 1968 
(en francs fran9ais) 
Per attached statement 
Voir le releve ci-ioint 
Assessments of member States ............................... . 
Contributions des Etats membres ............................. . 
Contributions not requested ................................... . 
Contributions non appelees ................................... . 
Miscellaneous 
Divers 
Bank interest ............................................... . 
Interets bancaires _ ......................................... . 
Sundry receipts ............................................ . 
Recettes diverses ............................................ . 
Sale of publications ................................•.......... 
Vente de publications ....................................... . 
Expenditure ................................................. . 
Depenses ...........•...................•................... 
Excess of income over expenditure ........................... . 
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A88el8 
Actif 
Financial position as at 31st December 1968 
Situation au 31 decembre 1968 
Cash at bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 373,305.01 
Disponibilites en banque ............•......................... 
Accounts receivable............................................ 40,736.86 
Restes a recevoir ............................................. . 
Advances on salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,600.00 
Avances sur traitements ...................................... . 
Advances on missions.......................................... 1,267.93 




Restes a payer 
Supplementary insurance ...............................•...... 
Assurance complementaire ................................... . 







Vittorio BADINI CoNFALONIERI 
President de l' Assemblee 
Francis H UMBLET 
Greffier de l' Assemblee 
Peter KIRK 
President de la Commission des 
Affaires budgetaires et de l'Administration 
I have examined the foregoing Summary of Income and Expenditlire and the Statement of Assets 
and Liabilities. I have obtained all the information and explanations that I have required, and I 
certify, as the result of my audit, that in my opinion these Statements are correct. 
J'ai examine l'etat des comptes ci-dessus et l'etat de la tresorerie. J'ai obtenu tous lea renseigne-
ments et explications requis, et je certifie, apres verification, qu'a mon avis ces releves sont exacts. 
16th June 1969 
Signed : B. D. FRASER 




Le 16 juin 1969 
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APPENDIX II 
STATEMENT OF BUDGET AUTHORISATIONS, EXPENDITURE AND 
UNEXPENDED CREDITS FOR THE FINANCIAL YEAR 1968 
DETAILS 
NATURE DES DEPENSES 
HEAD I . EXI'ENDITURE FOR STAFF 
CHAPITRE I . DEI'ENSES DE PERSONNEL 
Sub-Head 
Article 1 (a) 
Salaries of permanent establishment 
Traitements du personnel du cadre permanent 
Sub-Head 
2 Article 
Replacement of junior staff on sick leave including 
travelling expenses and French social security 
(b) &emplacement de personnel de grades B et C en 
conga de maladie, y compris frais de voyage et 
Securite Sociale 
Allowance&, social ckargu, etc. 




(a) Indemnite de chef de famille 
Children's allowance 
(b) Allocations familiales 
Expatriation allowance 
(c) Indemnite d'expatriation 
(d) Compensatory rent allowance Indemnite de logement 
Overtime 
(e) Heures supplementaires 
Guarantee against currency devaluation for non-
{/) French staff 
Garantie de change au personnel non fran93is 
(B) Social chargu Ohargu socialu 
{a) Social security Secu'rite Sociale 
(b) Supplementary insurance Assurance complementaire 
Provident fund 
(c) Fonds de prevoyance 
Carried forward • A reporter 
1. Document 421 revised. 
Document 421 revise. 20 
Total budget for 
1968 1 
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Total after Total Unexpended 
Transfers transfers expenditure credits 
Transferts Total apres Total Credits restant 
transferts des depenses disponibles 
+ -
17,381.22 10,560.44 1,352,420.78 1,352,983.96 1 563.181 
1,600.00 
1,097.04 402.96 402.96 
1,843.41 1,156.59 1,156.59 
3,022.87 1,477.13 1,477.13 
956,04 4,356.04 4,356.04 
213.50 786.50 786.50 
18,337.26 18,337.26 1,360,600.00 1,361,163.18 1563.181 
171,000.00 94,592.80 76,407.20 




NATURE DES DEPENSES 
Brought forward - Report 
Lingui&tic sta If 2
· Personnel linguistique 
(A) Interpretation services I nterpretes 
Interpretation services required for the sessions of 
the Assembly 
(a) Personnel d'interpretation necessa.ire pour les seBBions 
de l'Assemblee 
Interpretation services required for meetings of 
Committees between sessions 
(b) Personnel d'interpretation necessa.ire pour les reu-




Temporary translators for the seBBions of the As-
sembly 
Traducteurs temporaires pour Ies seBBions de l' As-
semblee 
Insurance for temporary staff 
3. Assurances afferentes au person-
nel temporaire 
Installation of equipment and 
4 hire of offices for the sessions 
· Installation d'equipement et loca-
tion de bureaux pour les sessions 
Miscellaneous expenditure during 
sessions 5
· Depenses diverses pendant les 
sessions 
Tota.l of Hea.d II - Tota.l du chapitre II 
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Total budget for 
1968 
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Total after Total Unexpended 
Transfers transfers expenditure credits 
Transferts Total apres Total Credits restant 
transferts des depenses disponibles 
+ -
171,000.00 94,592.80 76,407.20 
56,000.00 40,077.87 15,922.13 
40,000.00 25,959.67 14,040.33 
ll5,000.00 90,231.67 24,768.33 
3,200.00 2,044.80 1,155.20 
49,500.00 30,337.10 19,162.90 
14,700.00 9,661.84 5,038.16 
449,400.00 292,905.75 156,494.25 
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Total budget for 
DETAILS 1968 
NATURE DES DEPENSES Budget total pour 
1968 
HEAD Ill • EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
CHAPITRE Ill · DEPENSES DE LOCAUX ET D'EQUIPEMENT 
Sub-Head 4 Premises 78,000.00 Article Locaux 
Sub-Head 5 Capital equipment 2,800.00 Article Depenses d'equipement 
Total of Head III - Total du chapitre Ill 80,800.00 
HEAD IV • GENERAL ADMINISTRATIVE COSTS 
CHAPITRE IV - FRArs GENERAUX 
Postage, telephone, telegraph charges, transport of 
Sub-Head 
6 
documents, typewriters, etc. 90,000.00 Article Frais d'affranchissement, de telephone et de tele-
graphe, transport de documents, de machines, etc. 
Sub-Head 7 Paper, stationery and office supplies 65,000.00 Article Papier et fournitures de bureau 
Sub-Head Printing and publishing of Assembly documents 261,000.00 
Article 8 Frais d'impression et de publication des documents de I' Assemblee 
Sub-Head 
9 Purchase of documents, reference works, etc. 9,000.00 Article Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc. 
Sub-Head 10 Official car 17,500.00 Article Voiture de service 
Sub-Head 11 Bank charges 500.00 Article Fra.is de banque 
Total of Head IV - Total du chapitre IV 443,000.00 
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Total after Total Unexpended 
Transfers transfers expenditure credits 
Transferts Total apres Total Credits resta.nt 
tra.nsferts des depenses disponibles 
+ -
2,524.00 75,476.00 69,604.23 5,871.77 
2,524.00 5,324.00 5,324.00 
2,524.00 2,524.00 80,800.00 74,928.23 5,871.77 
90,000.00 85,037.64 4,962.36 
65,000.00 64,021.34 978.66 
261,000.00 185,294.00 75,706.00 
9,000.00 8,622.86 377.14 
17,500.00 8,168.47 9,331.53 
500.00 25.05 474.95 




NATURE DES DEPENSES 
HEAD V - OTHER EXPENDITURE 
CHAPITRE V - AUTRES DEPENSES 
Sub-Head 
Article 12 
Sub-Head 13 Article 
Sub-Head 14 Article 
Sub-Head 15 
Article 
Sub-Head 16 Article 
Sub-Head 17 Article 
Sub-Head 18 Article 
Sub-Head 19 Article 
Travel and subsistence allowances and insurance for 
Chairmen of Committees, Rapporteurs and Repre-
sentatives attending meetings of the Bureau, Presi-
dential Committee and joint meetings 
Frais de voyage, indemnites et assurance des presi-
dents de commissions, rapporteurs et representants 
pour les reunions du Bureau, du Comite des presidents 
et lea reunions communes 
Expenses for representation and receptions 
Frais de representation et depenses de receptions 
Committee study missions 
Missions d'etudes des commissions 
Official journeys of members of the Office of the 
Clerk 
Frais de Inission des membres du Greffe 
Expenses of experts and the auditors 
Frais des experts et du Commissaire aux comptes 
Expenditure on information 
Depenses d'information 
Expenses for groups of the Assembly 
Depenses effectuees par les groupes de l'Assemblee 
Contingencies and other expenditure not elsewhere 
provided for 
Depenses extraordinaires et toutes depenses non 
prevues 
Total of Head V - Total du chapitre V 
TOTAL ......... . 
APPENDIX ll 
Total budget for 
1968 












The expenditure figures include charges for goods delivered and services rendered by 31st December 1968, and 
paid for up to 31st March 1969, in accordance with the Financial Regulations of the Assembly. 
Vittorio BADINI CoNFALONIERI 
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Total after Total Unexpended 
Transfers transfers expenditure credits 
Transferts Total apres Total Credits restant 
transferts des depenses disponibles 
+ -
10,324.33 29,675.67 10,629.15 19,046.52 
55,000.00 26,772.59 28,227.41 
2,000.00 1,097.29 902.71 
4,360.87 64,360.87 64,360.87 
15,000.00 2,719.52 12,280.48 
13,000.00 8,368.56 4,631.44 
15,000.00 12,775.04 2,224.96 
5,963.46 7,963.46 7,963.46 
10,324.33 10,324.33 202,000.00 134,686.48 67,313.52 
31,185.59 31,185.59 2,535,800.00 2,214,853.00 320,947.00 
Dans le total des depenses figurent des sommes concernant des fournitures proourees et des services rendus 
avant le 31 deoembre 1968 et payees avant le 31 mars 1969, conformement au Reglement financier de l'Assemblee. 
24 
Peter KmK 
President de la Commission des 
Affaires budgetaires et de l' Administration 
DOCUMENT 489 APPENDIX m · ANNEXE lll 
STATEMENT OF SUMS DUE AND RECEIVED FROM THE SECRETARY-GENERAL 
OF WEU LONDON IN RESPECT OF CONTRIBUTIONS TO THE WEU ASSEMBLY 
BUDGET 1968 
ETAT DES SOMMES DUES ET RE(:UES DU SECRETAIRE GENERAL DE L'U.E.O. 
A LONDRES RELATIVES AUX CONTRffiUTIONS AU BUDGET DE L'ASSEMBLEE 


















Revised budget for 
1968 
























PROVIDENT FUND DOCUMENT 489 
APPENDIX IV ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st DECEMBER 1968 
Accounts of staff members as at 1st January 1968 
Comptes des membres du personnel au 1 er janvier 1968 
Contributions of staff members and of the Assembly of W estem European 
Union 
Cotisations des membres du personnel et de I' ABBemblee de !'Union de 
!'Europe Occidentale 
Repayments of loans by staff members 
Remboursements de prets par les membres du personnel 
Interest 
Interets 
Vittorio BADINI CoNFALONIERI 









I have examined the foregoing Statement. I have obtained all the information and explanations that I have required, and 
J'ai examine l'etat ci-dessus. J'ai obtenu tous les renseignements et explications requis, et je certifie, apreR verification, qu'a m 
16th June 1969 
26 
B. 
Comptroller and Audi 
Exten 
FONDS DE PREVOYANCE 





Loan to a staff member 
Pret a un mem bre du personnel 
Bank charges 
Frais bancaires 
Interest not allocated 
Interets non repartis 
Accounts of staff members as at 31st December 1968 











President de la Commission des 
Affaires budgetaires et de l' Administration 
certify, as the result of my audit, that in my opinion this :Statement is correct. 
avis cet etat est exact. 
FRASER 
General, Great Britain 
Auditor Le 16 juin 1969 
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Document 489, Addendum 13th October 1969 
Accounts of the Administrative Expenditure of the Assembly 
for the Financial Year 1968 
MOTION TO APPROVE THE FINAL ACCOUNTS OF THE ASSEMBLY 
FOR THE FINANCIAL YEAR 1968 1 
submitted on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration 1 
by Mr. Berthet, Chairman and Rapporteur 
The Assembly, 
Having examined the final accounts of the Assembly for the financial year 1968, together with 
the Auditor's Report, in accordance with Article 16 of the Financial Regulations, 
Approves the accounts as submitted and discharges the President of the Assembly of his 
financial responsibility. 
1. Adopted unanimously the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Berthet (Chairman) ; 
MM. Dequae, Legaret (Vice·Chairmen) ; MM. Berghuis 
(Substitute : Portheine), Blenkinsop, Cavezzali, Dardel, 
Hosl, Mrs. Jeger, Mr. Kirk, Lord Liswwel, MM. Mart, 
27 
Nelissen (Substitute : Goedhart), Pica, Mrs. Pitz.Savelsberg 
(Substitute : Vogt), Mrs. Plou:c, MM. Richter, Salari, Sander, 
Schleiter, Van Lent. 
N. B. The names of Representati'lle8 who took part in 
the vote are printed in italics. 
Document 489, Addendum 13 octobre 1969 
Comptes relatifs aux depenses administratives de l'Assemblee 
pour l'exercice financier 1968 
MOTION D'APPROBATION DES COMPTES DEFINITIFS DE L'ASSEMBLEE 
POUR L 'EXERCICE FINANCIER 1968 1 
presentee au nom de la Commission des Affaires budgetaires et de l 'Administration 11 
par M. Berthet, president et rapporteur 
L' Assemblee, 
Ayant examine les comptes definitifs de l'Assembiee pour l'exercice financier 1968, ainsi que 
le rapport du Commissaire aux comptes, conformement 8. !'article 16 du Reglement financier, 
Approuve les comptes ainsi presentes et donne au President de l' Assemblee quitus de sa gestion. 
1. Adoptee par la commission a l'unanimite. 
2. Membr88 de la commission: M. Berthet (president); 
MM. Dequae, Legaret (vice-presidents) ; MM. Berghuis 
(suppleant : Portheine), Blenkinsop, Cavezzali, Dardel, 
Hosl, Mme Jeger, M. Kirk, Lord Listowel, MM. Mart, 
27 
Nelissen (suppleant : Goedhart), Pica, Mme Pitz-Savelsberg 
(suppleant: Vogt), Mme Plow;, MM. Richter, Salari, Sander, 
Schleiter, Van Lent. 
N. B. Le8 noma d88 Repreaentants ayant pris part au 
oote sont imprimea en italique. 
Document 490 13th October 1969 
BUDGET OF THE ADMINISTRATIVE EXPENDITURE 
OF THE ASSEMBLY FOR THE FINANCIAL YEAR 1970 1 
submitted on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration 2 
by Mr. Berthet, Chairman and Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
Summary of Estimates for the Financial Year 1970 
Allocation of Expenditure under Heads and Sub-Heads 
Explanatory Memorandum 
Summary of Estimates for the Financial Year 1970 
Details 
Head I : Expenditure for staff ................................. . 
Head ll : Expenditure relating to temporary personnel ........... . 
Head Ill: Expenditure on premises and equipment ............... . 
Head IV : General administrative costs .......................... . 
Head V : Other expenditure 
TOTAL EXPENDITURE 
TOTAL RECEIPTS •••••••••••••••••••••••• 
NET TOTAL .••••...•••••••••••••••••••• 










I. Adopted unanimously by the Committee on Budge-
tary Affairs and Administration and approved unani-
mously by the Presidential Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Berthet (Chairman); 
MM. Dequae, Legaret (Vice-Chairmen); MM. Berghuis 
(Substitute: Portheine), Blenkinsop, Cavezzali, Dardel, 
Hosl, Mrs. Jeger, Mr. Kirk, Lord Listowel, MM. Mart, 
Nelissen (Substitute: Goedhart), Pica, Mrs. Pitz-Savelsberg 
(Substitute: Vogt), Mrs. Ploux, MM. Richter, Salari, 
Sander, Schleiter, Van Lent. 
28 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
Document 490 13 octobre 1969 
BUDGET DES DEPENSES ADMINISTRA TIVES 
DE L'ASSEMBLEE POUR L'EXERCICE FINANCIER 1970 1 
presente au nom de la Commission des Affaires budgetaires et de l'Administration 2 
par M. Berthet, president et rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
Resume des previsions pour l'exercice financier 1970 
Repartition des depenses par chapitres et articles 
Expose des motifs 
Resume des previsions pour l'exercice financier 1970 
Nature des depenses 
Ohapitre I : Depenses de personnel ............................. . 
Ohapitre ll : Depenses afferentes au personnel temporaire ......... . 
Ohapitre Ill: Depenses de locaux et d'equipement ................ . 
Ohapitre IV : Frais generaux .................................... . 
Ohapitre V : Autres depenses 
TOTAL DES DEPENSES .•.•.•.••••••••..•• 
TOTAL DES REOETTES .••.•••••..•••••.•.• 
TOTAL NET •.•••••••••••••.••.••••••••• 










1. Adopte a l'unanimite par la Commission des Affaires 
budgetaires et de !'Administration et approuve a l'una-
nimite par le Comite des Presidents. 
2. MembreB de la commiBBion: M. Berthet (president); 
MM. Dequae, Legaret (vice-presidents); MM. Berghuis 
(suppleant : Portheine), Blenkinsop, Cavezzali, Dardel, 
Hiisl, Mme Jeger, M. Kirk, Lord LiBtowel, MM. Mart, 
Nelissen (suppleant: Goedhart), Pica, Mme Pitz-Savelsberg 
(suppleant: Vogt), Mme Ploux, MM. Richter, Salari, 
Sander, Schleiter, Van Lent. 
28 
N. B. LeB nomB de8 RepriBentant8 ayant priB part au 
vote Bont imprimiB en italique. 
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Allocation of Expenditure under Heads and Sub-Heads 
Details 
Head I- EXPENDITURE FOR STAFF 
Sub-Head 1: Salaries of permanent establishment .............• 
Sub-Head 2 : (A) Allowances ...............................• 
(B) Social charges .............................• 
(C) Expenses relating to the recruitment, arrival and 
departure of permanent officials ......•.....• 
TOTAL OF HEAD I ..................... . 
Head JJ- EXPENDITURE RELATING TO THE SESSIONS OF THE ASSEMBLY 
Sub-Head 3 : 1. Temporary staff ...........................•. 
2. Linguistic staff ...........................•.. 
3. Insurance for temporary staff ................ . 
4. Installation of simultaneous interpretation equip-
ment .......••...............•..............• 
5. Miscellaneous expenditure during the sessions •.. 
ToTAL OF HEAD II ..................... . 
Head JJJ - EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
Sub-Head 4 : Premises ...................................... . 
Sub-Head 5: Capital equipment ............................. . 
TOTAL OF HEAD III .................... . 
Head IV - GENERAL ADMINISTRATIVE COSTS 
Sub-Head 6: Postage, telephone, telegraph charges, transport of 
documents, typewriters, etc. . ....................• 
Sub-Head 7: Paper, stationery and office supplies ............ . 
Sub-Head 8: Printing and publishing of Assembly documerts .. . 
Sub-Head 9 : Purchase of documents, reference works, etc. . ... . 
Sub-Head 10 : Official car .................................... . 
Sub-Head 11 : Bank charges ................................. . 
TOTAL OF HEAD IV 
Head V - OTHER EXPENDITURE 
Sub-Head 12: Travel and subsistence allowances and insurance for 
Chairmen of Committees, Rapporteurs and Represen-
tatives attending meetings of the Bureau, Presidential 
Committee and joint meetings .................. . 
Sub-Head 13 : Expenses for representation and receptions ...... . 
Sub-Head 14 : Committee study missions ...................... . 
Sub-Head 15 : Official journeys of members of the Office of the Clerk 
Sub-Head 16: Expenses of experts and the auditors ............ . 
Sub-Head 17 : Expenditure on information ..................... . 
Sub-Head 18 : Expenses for groups of the Assembly ........... . 
Sub-Head 19: Contingencies and other expenditure not elsewhere 
provided for .....................••...........• 
Sub-Head 20: Non-recuperable taxes ........................... . 
TOTAL OF HEAD V .................... . 
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Repartition des depenses par chapitres et articles 
Nature des depenses 
Ohapitre I - DEPENSES DE PERSONNEL 
DOCUMENT 490 
Previsions pour 1970 
F 
Art. 1 : Traitements du personnel du cadre permanent ••....... 1.165.100 
Art. 2 : (A) Indemnites .................................... . 
(B) Charges sociales ...............••................ 
(C) Depenses relatives au recrutement, a l'arrivee et au 
depart des fonctionnaires permanents ••....••..... 
ToTAL DU OHAPITRE I .................. . 
Ohapitre ll - DEPENSES RELATIVES AUX SESSIONS DE L'ASSEMBLEE 
Art. 3: 1. Personnel temporaire .............................. . 
2. Personnel linguistique ...........•................. 
3. Assurances afferentes au personnel temporaire ...... . 
4. Installation de l'equipement d'interpretation simultanee 
5. Depenses diverses pendant lea sessions .............. . 
ToTAL DU OHAPITRE IT ................. . 
Ohapitre Ill - DEPENSES DE LOOAUX ET D'EQUIPEMENT 
Art. 4 : Locaux ••............................................ 
Art. 5 : Equipement ........................................ . 
TOTAL DU OHAPITRE III 
Ohapitre IV - FRAIS GENERAUX 
Art. 6: Frais d'affranchissement, de telephone et de telegraphe, 
transport de documents, de machines, etc .....•......... 
Art. 7 : Papier et fournitures de bureau ...................... . 
Art. 8 : Frais d'impression et de publication des documents de 
1' Assemblee ........................................ . 
Art. 9 : Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc ... . 
Art. 10: Voiture de service pour l'Assemblee .................. . 
Art. 11 : Frais de banque .................................... . 
ToTAL DU OHAPITRE IV 
Ohapitre V - AUTRES DEPENSES 
Art. 12 : Frais de voyage, indemnites et assurance des presidents de 
commissions, rapporteurs et Representants pour lea reunions 
du Bureau, du Comite des Presidents et lea reunions com-
munes ............................................. . 
Art. 13: Frais de representation et depenses de receptions ....... . 
Art. 14: Missions d'etudes des commissions .................... . 
Art. 15 : Frais de mission des membres du Greffe .............. . 
Art. 16: Frais des experts et du Commissaire aux comptes ..... . 
Art. 17 : Depenses d'information .........................••.... 
Art. 18: Depenses effectuees par lea groupes de l'Assemblee ..... . 
Art. 19 : Depenses extraordinaires et toutes depenses non prevues .. 
Art. 20 : Taxes non recuperables ............................. . 

































Head I - Expenditure for Staff 
Sub-Head 1 
SALARIES OF PERMANENT ESTABLISHMENT 
(a) Basic salaries 
Estimate: F 1,165,100 
Estimate: F 1,160,100 
Rank WEU Grade 
The Clerk ............................................ . Hors cadre • 
The Clerk Assistant ................................... . Hors cadre • 
Counsellors ............................................. . A5 
First Secretaries ....................................... . A4 
Secretary .............................................. . A3 
Assistant Translators /Proof readers ...................... . A2 
Chief Accountant ...................................... . B6 
Personal Assistants ..................................... . B4 
Bilingual Shorthand Typists ............................. . B3 
Switchboard Operator ................................... . B3 
Head Roneo-Storekeeper ................................• C6 
Roneo operator ........................................ . 04 
Messenger ............................................. . C3 
• Hors cadre officials do not receive expatriation, head-of-family or children's allowances. 
(b) Recruitment of additional temporary staff (grades B and C), 

















Estimate : F 5,000 
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Chapitre I - Depenses de personnel 
Article 1 
TRAITEMENTS DU PERSONNEL DU CADRE PERMANENT 
Previsions: F 1.165.100 
(a) Traitements de base Previsiona: F 1.160.100 
Grade Nombre Total 
U.E.O. F Fonctions 
Greffier ............................................... . Hors cadre* 1 50.700 
Greffier adjoint ........................................ . Hors cadre* 1 78.300 
Conseillers ............................................. . A5 4 295.300 
Premiers secretaires .................................... . A4 3 188.200 
Secretaire ............................................. . A3 1 49.900 
Aide-traductrices fCorrectrices d'epreuves ................. . A2 3 112.200 
Chef comptable ........................................ . B6 1 38.100 
Assistantes qualifiees .................................... . B4 4 112.700 
Steno-dactylographes bilingues ........................... . B3 6 147.300 
Standardiste ........................................... . B3 1 24.900 
Chef roneo-magasinier .................................. . C6 1 26.400 
Operateur roneo ....................................... . C4 1 18.800 
Messager .............................................. . C3 1 17.300 
28 1.160.100 
• Les fonctionnaires hors cadre ne reQoivent pas d'indemnites d'expatriation, de ohef de famille ni d'allocations familiales. 
(b) Recrutement de personnel temporaire supplementaire de grade 
B et C, y compris frais de voyage et Securite Sociale 




ALLOWANCES, SOCIAL OJU.RGES, ETC. 
(A) ALLOWANCES 
(a) Head-of-family allowance 
Rank 
Counsellors .............................................. 
First Secretaries ........................................ 
Secretary ............................................... 
Head Roneo-Storekeeper ................................. 
Messenger ............................................. 
(b) Children's allowance 
Estimate: F I96,IOO 
Estimate : F 26,300 
WEU No. Total Grade F 
A5 3 I3,IOO 
A4 2 7,400 
A3 I 3,000 
C6 I I,600 
C3 I I,200 
8 26,300 
Estimate : F 42,200 
I,920 F per year per child: I,920 x 22 ................... F 42,200 
(e) Expatriation allowance 
Rank 
Counsellors ..........•...........•...........•........... 
First Secretary ......................................... 
Secretary ............................................... 
Assistant Translator ..................................... 
Personal Assistants ...................................•.. 
Bilingual Shorthand Typists .............................. 
(d) Compensatory rent allowance 
(e) Overtime 
Estimate : F 97,600 
WEU No. Total Grade F 
A5 3 43,200 
A4 I I2,900 
A3 I I3,300 
A2 I 5,800 
B4 2 I2,IOO 
B3 2 I0,300 
IO 97,600 
Estimate : F 8,000 
Estimate: F IO,OOO 
(/) Guarantee against currency devaluation for non-French staff Estimate: token purposes 




INDEMNITES, CllARGES SOCIALES, ETC. 
(A) INDEMN'ITES 
Previsions: F I96.IOO 
(a) Indemnite de chef de famille Previsions : F 26.300 
Fonotions Grade Nombre Total U.E.O F 
Oonseillers .............................................. A5 3 I3.IOO 
Premiers secretaires ..................................... A4 2 7.400 
Secretaire .............................................. A3 I 3.000 
Chef roneo-magasinier ................................... 06 I 1.600 
Messager ............................................... 03 I 1.200 
8 26.300 
(b) Allocations familiales Previsions : F 42.200 
1.920 F par an pour chaque enfant: 1.920 X 22 .......... F 42.200 
(e) Indemnite d'expatriation 
Fonotions 
Oonseillers •.•............•...........................•.. 
Premier secretaire ....................................... 
Secreta ire .............................................. 
Aide-traductrice ..............•.......................... 
Assistantes qualifiees ..................................... 
St6no-dactylographes bilingues ............................ 
(d) Indemnit6 de logement 
(e) Heures supplementaires 
(f) Garantie de change au personnel non fran9&is 
(g) Indemnit6 d'education 
3I 
Previsions: F 97.600 
Grade Nombre Total U.E.O. F 
A5 3 43.200 
A4 I I2.900 
A3 I I3.300 
A2 I 5.800 
B4 2 I2.IOO 
B3 2 I0.300 
IO 97.600 
Previsions : F 8.000 
Previsions: F IO.OOO 
PrevisUm8 : pour memoire 
Previsions : F I2.000 
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(B) SOCIAL CHARGES 
Estimate: F 260,200 
(a) Social Security Estimate : F 73,000 
2 %of 1,109,400 F (basic salary) and ll.50 % (1,360 F per month 
for 12 months for 27 officials) F 73,000 
(b) Supplementary insurance Estimate: F 31,900 
2.46% of total emoluments X 1,295,500 F F 31,900 
(c) Provident fund Estimate : F 155,300 
14 % of basic salaries X 1,109,400 F F 155,300 
(0) EXPENSES RELATING TO THE RECRUITMENT, ARRIVAL AND DEPARTURE OF PERMANENT OFFICIALS 
(a) Travelling expenses and per diem for candidates not residing 
in Paris who are convened for examinations and interviews and 
cost of marking examination papers 
(b) Reimbursement of travelling expenses on arrival and departure 
of staff and dependent persons 
(c) Removal expenses 
(d) Installation allowance 
(e) Biennial home leave for non-French officials 
(/) Medical examination 
32 
Estimate: F 16,600 
Estimate: F 1,600 
Estimate: F 1,500 
Estimate : F 3,000 
Estimate : F 4,500 
Estimate: F 5,000 
Estimate : F 1,000 
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(B) CHARGES SOCIALES 
Prevision&: F 260.200 
(a) Securite Sociale Prevision& : F 73.000 
2% sur 1.109.400 F (traitement de base) et 11.50% (1.360 F 
par mois pour 12 mois pour 27 fonctionnaires) F 73.000 
(b) Assurance compl6mentaire Prevision& : F 31.900 
2,46 % du traitement total X 1.295.500 F F 31.900 
(c) Fonds de prevoyance Previsions: F 155.300 
14 % du traitement de base X 1.109.400 F F 155.300 
(C) DEPENSES RELATIVES AU RECRUTEMENT, A L'ARRIVEE ET AU DEPART DES FONCTIONNAIRES PERMANENTS 
(a) Frais de voyage et indemnite de sejour pour les candidats ne 
residant pas a Paris qui ont ete convoques pour examen et 
entrevue, et frais de correction des epreuves 
Previsions: F 16.600 
Prevision&: F 1.600 
(b) Remboursement des frais de voyage a l'arrivee et au depart 
des fonctionnaires et des personnes a leur charge 
(c) Frais de demenagement 
(d) Indemnite d'installation 
Previsions: F 1.500 
Previsions : F 3.000 
Prevision& : F 4.500 
(e) Conga bisannuel au pays d'origine pour les agents non fran9ais 
Previsions : F 5.000 
(f) Examen medical 
Previsions : F 1.000 
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Head 11 - Expenditure relating to the sessions of the Assembly 
Estimate : F 530,000 
Sub-Head 3 
1. TEMPORAltY STAFF 
Temporary staff required for the sessions of the Assembly 
Paris: 10 days 
Function 
Head of the sittings office ............................. . 
Heads of sections ..................................... . 
Sergeant-at-Arms ....................................... . 
Secretaries for the Assembly ........................... . 
Precis writers .......................................... . 
Verbatim reporters ..................................... . 
Assistants .............................................. . 
Head ushers ........................................... . 
Ushers ............................................... . 

























































a. Recruited locally. 
b. Recruited outside France. 
Travelling expenses .............. F 28,500 
F 180,000 
c. Recruited as free-lance staff outside France. 
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Chapitre 11- Depenses relatives aux sessions de l'Assemblee 
Previsiona : F 530.000 
Article 3 
1. PERSONNEL TEMPORAIRE 
Personnel temporaire dont !'assistance est necessaire durant les sessions de l'Assemblee 
Paris : I 0 joure 
Fonotions RemumSration 
par jour Nombre 
F 
Chef du service de la seance ............................ . 231 la 
Chefs de section ....................................... . 149 2a 
198 4b 
Secretaire charge de la questure ......................... . 176 1 b 
Secretaires parlementaires ............................... . 132 2a 
176 2b 
Secretaires de l'analytique .............................. . 132 4a 
176 4b 
Stenographes des debats ................................ . 132 2a 
176 10 b 
220 Se 





Chefs huissiers ......................................... . 56 2a 
Huissiers •.............................................. 50 18a 















a. Recrutes loca.lement. 
b. Recrutes hors de France. 
Frais de voyage • . . . . . . . . . . . . . . . F 28.500 
F 180.000 
c. Recrutes • free-lance • hors de France. 
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2. LINGUISTIC STAFF 
(A) Interpretation Services 
(a) Interpretation services required for the sessions of the Assemb1y 




Interpreters ............................................ 6a 60,000 
10 b 
16 
a. Recruited locally. 
b. Recruited outside France. 
Travelling expenses . . . . . . . . . . . . . . F 6,000 
F 66,000 
(b) Interpretation services required for meetings of committees between sessions ...... F 50,000 
(B) Translation Services 
Temporary translators for the sessions of the Assembly 
Daily Estimate• 
Function remuneration No. 
F F 
Revisers ................................................ 189 2a 39,500 
283 3b 
Translators .............................................. 152 4a 50,000 
246 4b 
Assistants ................................................ 73 la 34,000 




1. Based on 30 days for the revisers and translators. 
a. Recruited locally. 
b. Recruited outside France. 
Travelling expenses . . . . • . • . . . • • . F 7,000 
F 130,500 
3. INSURANCE FOR TEMPORARY STAFF 
Estimate : F 3,300 
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DOCUMENT 4:90 
2. PERSONNEL LINGUISTIQUE 
CA) Interpretu 
(a) Personnel d'interpretation necessaire pour les sessions de l'Assemblee 




Interpretes ............................................. 6a 60.000 
10 b 
16 
a. Recrutes localement. 
b. Recrutes hors de France. 
Frais de voyage ................ F 6.000 
F 66.000 
(b) Personnel d'interpretation necessaire pour lea reunions des COIDJillBSlOns 
devant se tenir entre lea sessions .......•.............................. o o • F 50.000 
(B) Traducteurs 
Traducteurs temporaires pour lea sessions de l' Assemblee 
Remun~ration Previsions 1 
Fonctions par jour Nombre 
F F 
Reviseurs ............................................... 189 2a 39.500 
283 3b 
Traducteurs ............................................. 152 4a 50.000 
246 4b 
Assistantes .............................................. 73 la 34.000 




I. Ba~ sur 30 jours pour les reviseurs etles traducteurs. 
a. Recrutes localement. 
b. RecruMB hors de France. 
Frais de voyage ............... F 7.000 
F 130.500 
3. ASSURANCES AFFERENTES AU PERSONNEL TEMPORAIRE 
Previsions : F 3.300 
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4. INSTALLATION OF EQUil'MENT AND HIRE OF OFFICES FOB THE SESSIONS 
- Installation of simultaneous interpretation equipment in the Assembly 
Hall of the Economic and Social Council ........................... F 60,000 
- Installation of telephone booths in the building of the Economic and 
Social Council .......................•............................ F 10,500 
- Installation of a tape-recorder and a teleprinter "France-Presse" ...... F 5,000 
- Technicians necessary for the operation of the simultaneous interpretation 
equipment in the WEU committee rooms • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4,500 
- Hire of offices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . token purposes 
Estimate : F 80,000 
5. MISCELLANEOUS EXl'ENDITUBE DURING SESSIONS 
- Removal expenses .........................................•....... F 2,000 
- Medical Service (Doctor and Nurse) ................................ . F 2,500 
- Fire guard, Security .............................................. . F 1,200 
- Hire of typewriters and technicians ......................•......... F 2,500 
- Servicing of lifts ................................................. . F 2,500 
-Cleaning ........................................................ . F 5,000 
- Miscellaneous ................................•.••.................. F 4,500 
Estimate: F 20,200 
Head Ill - Expenditure on premises and equipment 
Estimate : F 93,000 
Sub-Head 4 
PREMISES 
- Hire of committee rooms outside Paris and installation of simultaneous 
interpretation equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 7,000 
- Technician necessary for the operation of the simultaneous interpretation 
equipment in the WEU committee rooms between sessions • • . . . . • . . . . F 3,000 
- Water, electricity, lifts, etc ....................•.......... F 13,000 
- Cleaning of offices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 25,000 
- Overheads and maintenance of premises . . . . . . • . . . . . . . . . . . . F 31,000 
- Minor repairs to equipment and machines and removal of 
furniture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4,000 
- Insurance .............................................. F 1,000 
F 74,000 
Estimate : F 84,000 
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4. INSTALLATION D'EQUIPEMENT ET LOOATION DE BUREAUX POUR LES SESSIONS 
- Installation de l'equipement d'interpretation simultanee dans la salle de 
seances du Conseil Economique et Social ..........................•. F 60.000 
- Installation de cabines telephoniques au Conseil Economique et Social .. F 10.500 
- Installation d'un magnetophone et d'un teiescripteur de I' Agence France-
Presse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5.000 
- Technicians pour le fonctionnement de l'equipement d'interpretation 
simultanee dans les salles de commissions de l'U.E.O ................. F 4.500 
- Location de bureaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour memoire 
Previsiom: F 80.000 
5. DEPENSES DIVERSES PENDANT LES SESSIONS 
- Frais de demenagement .......................................... . F 2.000 
- Service medical (Medecin et infirmiere) ............................ . F 2.500 
- Piquet d'incendie, securitll ........................................ . F 1.200 
- Location de machines a. ecrire et technicians ....................... . F 2.500 
- Ascenseurs (permanence) .......................................... . F 2.500 
- Nettoyage ....................................................... . F 5.000 
-Divers F 4.500 
Previsiom : F 20.200 
Chapitre Ill- Depenses de locawc et d'equipement 
Previsiom : F 93.000 
Article 4 
LOOAUX 
- Location de salles de commissions en dehors de Paris et installation de 
l'equipement d'interpretation simultanee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 7.000 
- Technician necessaire pour le fonctionnement de l'equipement d'interpre-
tation simultanee dans les salles de commissions de l'U.E.O. en dehors des 
sessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3.000 
- Eau, electricite, ascenseurs, etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 13.000 
- Nettoya.ge ............................................. F 25.000 
- Charges, entretien et reparations de l'immeuble . . . . . . . . . . . F 31.000 
- Entretien, reparation et manutention du mobilier et des 
machines .............................................. F 4.000 
- Assurances . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1.000 
F 74.000 





- Plan for replacing typewriters over a period of five years Estimate: F 9,000 
Head IV - General administrative costs 
Estimate: F 467,000 
Sub-Head 6 
POSTAGE, TELEPHONE, TELEGRAPH CHARGES, TRANSPORT OF DOCUMENTS 
-Postage ................................................ F 
- Telephone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . F 
- Telegrams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 





Estimate : F 100,000 
Sub-Head 7 
PAPER, STATIONERY AND OFFICE SUPPLIES 
Purchase of roneo paper, stencils, headed writing paper and other 
office supplies 
Estimate : F 65,000 
Sub-Head 8 
PRINTING AND PUBLISHING OF ASSEMBLY DOCUMENTS 
- Printing of Assembly documents (includes the record of debates, 
minutes of the Assembly and Assembly documents) 
- Printing of Reports of the Council 
- Printing of Texts Adopted 
- Miscellaneous - Bulletins, printing of the Agenda 




Estimate: F 274,000 
PURCHASE OF DOCUMENTS. REFERENCE WORKS, ETC. 





- Plan de renouvellement des machines a ecrire sur 5 ans 
Prevision8: F 9.000 
Chapitre IV - Frais generaux 
Previsions : F 467.000 
Article 6 
FRAIS D'AFFRANCmSSEMENT, DE TELEPHONE ET DE TELEGRAPHE, TRANSPORT DE DOCUMENTS 
- Frais d'a.:ft'ranchissement ..............................•.. 
- Telephone ............................................. . 
- Telegrammes .......................................... . 
- Transport de documents ..................•...........•. 
Article 7 
P.APIER ET FOURNITURES DE BUREAU 







Previsions : F 100.000 
Previsions : F 65.000 
FRAIS D'IMPRESSION ET DE PUBLICATION DES DOCUMENTS DE L' ASSEMBLEE 
- Impression des documents de l'Assemblee (comprenant le 
compte rendu des debats, les proces-verbau:x: de seances et les 
documents de l'Assemblee) 
- Impression des rapports du Conseil 
- Impression des te:x:tes adoptes 
- Divers -Bulletins, impreBBion du calendrier et de l'ordre du 




Previsions: F 274.000 
AOHAT D'OUVRAGES DE DOCUMENTATION, D'ANNUAIRES, ETO. 





- Hire of official car ........................................ Estimate : F 17,500 
Sub-Bead 11 
BANK CHARGES 
Estimate : F 500 
Head V - Other expenditure 
Estimate : F 224,500 
Sub-Bead 12 
TRAVEL AND SUBSISTENCE ALLOWANCES AND INSURANCE FOR THE PRESIDENT OF THE ASSEMBLY, 
CHAmMEN OF COMMITTEES AND RAPPORTEURS 
Estimate : F 45,000 
Sub-Bead 13 
EXPENSES FOR REPRESENTATION AND RECEPTIONS 
Estimate : F 55,000 
Sub-Bead 14 
COMMITTEE STUDY MISSIONS 
Estimate : F 2,000 
Sub-Bead 15 
OFFICIAL JOURNEYS OF MEMBERS OF THE OFFICE OF THE CLERK 
Estimate : F 71,000 
Sub-Bead 16 
EXPENSES OF EXPERTS AND THE AUDITOR 
Estimate : F 15,000 
Sub-Bead 17 
EXPENDITURE ON INFORMATION 
Estimate: F 16,500 
Sub-Bead 18 
BXPENSES FOR GROUPS OF THE ASSEMBLY 
Estimate: F 15,000 
Sub-Bead 19 
CONTINGENCIES AND OTHER EXPENDITURE NOT ELSEWHERE PROVIDED FOR 
Estimate : F 2,000 
Article 20 
NON ·REOUPERABLE TAXES 





VOITURE DE SERVICE 
- Location de voiture de service Prevision& : F 17.500 
Article 11 
FRA.IS DE BANQUE 
Pre!Mion& : F 500 
Chapitre V - Autres depensa 
Prevision&: F 224.500 
Article 12 
FIUIS DE VOYAGE, INDEMNITES ET ASSURANCE DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE, DES PRESIDENTS 
DE COMMISSIONS ET DES RA.PPORTEURS 
PretMion& : F 45.000 
Article 13 
FRAIS DE REPRESENTATION ET DEPENSES DE RECEPTIONS 
Priviaion8 : F 55.000 
Article 14 
MISSIONS D'ETUDES DES COMMISSIONS 
Previ8ion& : F 2.000 
Article 15 
FRAIS DE MISSION DES MEMBRES DU GREFFE 
Priviaion8: F 71.000 
Article 16 
FIUIS DES EXPERTS ET DU COMMISSA.IRE AUX COMPTES 
Priviaion8: F 15.000 
Article 17 
DEPENSES D'INFORMA.TION 
Prwuion&: F 16.500 
Article 18 
DEPENSES EFFECTUEES PA.B LES GROUPES DE L'ASSEMBLEE 
Previ8i0'1&8 : F 15.000 
Article 19 
DEPENSES EXTRAORDINA.IBES ET TOUTES DEPENSES NON PREVUES 
Prwi8ion& : F 2.000 
Article 20 
TAXES NON REOUPERA.BLES 




(submitted by Mr. Berthet, Chairman and Rapporteur) 
1. The budget for the financial year 1969 1 amounted to F 3,035,700. 
The draft budget which is now submitted for the financial year 1970 amounts to F 2,931,000, 
which is F 104,700 less than in 1969. The 1969 budget takes account of the Second Part of the 
Fourteenth Session which was not held until February 1969. Expenditure was covered by savings 
made in 1968. 
2. Head I - Expenditure for staff 
The increase (F 61,900) in the estimate for this head corresponds to annual increments invol-
ving an increase in basic salaries, expatriation allowance, head-of-family allowance, provident fund 
and supplementary insurance. 
An increase in salary for hors cadre officials is included under this head. 
The regrading of four posts requested in the 1969 budget is included in this budget. 
3. Head II - Expenditure relating to sessions of the Assembly 
Sub-heads 3.1 and 3.2 (B) - Temporary staff and Translation services 
Increased salaries for temporary staff as from 1st September 1969, i.e. for the Second Part of 
the Fifteenth Ordinary Session, were requested in the supplementary budget. The estimate for 1970 
corresponds to the new salary scales for a whole year and involves an increase ofF 9,300. 
Sub-head 3.2 (A) (a) - Interpretation services 
The increase in this sub-head is due to the larger number of committee meetings (F 10,000). 
Sub-head 3.4 - Installation of equipment and hire of offices for the sessions 
Sub-head 3.5 - Miscellaneous expenditure during sessions 
The increase of F 15,500 is calculated on the basis of expenditure for the installation of 
equipment for the First Part of the Fifteenth Ordinary Session. 
4. Head Ill - Expenditure on premises and equipment 
Sub-head 4 - Premises 
The increase in this sub-head corresponds to increased maintenance costs and overheads for 
the seat of WEU in Paris (F 6,000). 
Sub-head 5 - Capital equipment 2 
The estimate of F 9,000 is to cover the replacement of typewriters in accordance with the plan 
for replacing typewriters over a period of five years. 
5. Head IV - General administrative costs 
Sub-head 8 - Printing and publishing of Assembly documents 
An increase of 5% is requested for this sub-head in the light of increased rates for printing 
as from 1st January 1969, i.e. F 13,000. 
6. Head V- Other expenditure 
Sub-head 12 - Travel and subsistence allowances and insurance for the President of the 
Assembly, Chairmen of Committees and Rapporteurs 
1. A JWEU JBA (69) 3 revised. 
2. AJWEV JBA (69) 2. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Berthet, president et rapporteur) 
I. Le budget pour l'exercice financier 1969 1 se montait a F 3.035.700. 
Le projet de budget qui vous est soumis pour l'exercice financier 1970 s'eleve a F 2.931.000 et 
represente une diminution de F 104.700 par rapport a 1969., Le budget 'pour 1969 tient compte de la 
deuxieme partie de la Quatorzieme session qui n'a eu lieu qu'en fevrier 1969. Les depenses ont ete 
couvertes par des economies realisees en 1968. ' ' 
2. Ohapitre I - Depenses de personnel 
L'augmentation prevue a ce chapitre (F 61.900) correspond aux echelons annuels entrainant 
une majoration des traitements de base, des indemnites d'expatriation et de chef de famille, du fonds 
de prevoyance, assurance complementaire, etc. 
En outre, une augmentation du traitement des hors-cadre est inscrite a ce chapitre. 
Le reclassement de 4 postes demande dans le projet de budget pour 1969 figure dans ce 
budget. 
3. Ohapitre II - Depenses relatives aux sessions de l' AssembUe 
Articles 3.1 et 3.2 (B) - Personnel temporaire et traducteurs 
L'augmentation des traitements du personnel temporaire a ete demandee dans le budget supple-
mentaire a compter du 1er septembre 1969, c'est-a-dire pour la deuxieme partie de la session. Le 
credit pour l'annee 1970 correspond aux nouveaux baremes appliques a une annee entiere et entraine 
une augmentation de F 9.300. 
Article 3.2 (A) (a) - Interpretes 
L'augmentation de cet article reflete le nombre croissant de reunion8 de commissions (F 10.000) 
Article 3.4 - Installation d' equipement et location de bureaux pour les sessions 
Article 3.5 - Depenses diverses pendant les sessions 
L'augmentation de F 15.500 est basee sur les depenses effectuees pour les installations lors de 
la premiere partie de la Quinzieme session ordinaire. 
4. Ohapitre Ill - Depenses de locaux et d'equipement 
Article 4 - Locaux 
Une augmentation est prevue pour les organes de l'U. E. 0. dont le siege est a Paris et 
concerne l'entretien et les charges de l'immeuble (F 6.000). 
Article 5 - Depenses d'equipement 2 
Conformement au plan de renouvellement de machines a ecrire sur 5 ans, un credit de F 
9.000 a ete inscrit pour couvrir le remplacement des machines a ecrire. 
5. Ohapitre IV - Frais generaux 
Article 8 - Frais d'impression et de publication des documents de l' Assemblee 
Une augmentation de 5% est demandee sur cet article pour tenir compte de !'augmentation 
des tarifs d'imprimerie au 1er janvier 1969, soit F 13.000. 
6. Ohapitre V - Autres depenses 
Article 12 - Frais de voyage, indemnites et assurance du President de l' Assemblee, des presi-
dents de commissions et des rapporteurs 
1. A fUEO /BA (69) 3 revise. 
2. A/UEO/BA (69) 2. 
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Travel and subsistence allowances for members of the Assembly attending committee meetings, 
including meetings of the Presidential Committee, are paid by the governments. 
The Assembly is responsible for travel and subsistence allowances for visits by the President of 
the Assembly, Rapporteur& and, on occasion, Committee Chairmen when such visits are connected 
with the preparation of a report or Assembly business. Journeys by Chairmen and Rapporteurs are 
subject to the approval of the Presidential Committee. 
It is proposed to increase this sub-head by F 5,000 in view of the increased subsistence 
allowances requested below and the rise in transport costs. 
Further to the decision of the European Parliament to increase the per diem allowance to 
F 2001 as from 1st June 1969, it is proposed that the same amount be paid to the President of the 
Assembly and Rapporteurs and Committee Chairmen travelling on behalf of the Assembly. 
Sub-head 15 - Official journeys of members of the Office of the Clerk 
The increase of F 6,000 in the estimate for this sub-head is to take account of the greater 
number of journeys due to more committee meetings being held away from the seat of the Assembly, 
increased mission expenses for officials of the Office of the Clerk as from lst July 1969 and, finally, 
the need to accompany Chairmen and Rapporteurs making more frequent journeys on behalf of the 
Assembly. 
Sub-head 17 - Expenditure on information 
The increase ofF 1,500 is due to the increase in the cost of living. 
Sub-head 20 - Non-recuperable taxes 
The amount of F 3,000 corresponds to non-recuperable taxes imposed by the French Govern· 
ment (Added Value Tax). 
Sundry receipt& 
Expected receipts in 1970 include: 
(i) sale of publications ; 
(ii) bank interest ; 
(iii) social security reimbursements in respect of staff on sick leave. 
(a) Basic salaries 
Head I -Expenditure for Staff 
Sub-Head 1 
SA.LABIES OF PERMANENT ESTABLISHMENT 
Estimate for 1970 ....................................................... F 1,160,100 
Budget for 1969 ........................................................ F 1,118,600 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . F 41,500 
See the explanatory memorandum, paragraph 2. 
(b) Recruitment of additional temporary staff (grades B and C), including travelling 
expenses and French social security 
Estimate for 1970 ....................................................... F 5,000 
Budget for 1969 ........................................................ F 5,000 
Estimate unchanged 
1. This request was made in the budget for 1968, when the Council authorised the sum ofF 135 only. 
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Les frais de deplacement et de sejour des membres de l'Assembiee & !'occasion de reunions 
de commissions sont converts par les gouvernements. Il en est de meme en ce qui concerne les frais 
de deplacement et de sejour des membres du Comite des Presidents & !'occasion des reunions de cet 
organe de I' Assemblee. 
Sont a la charge de l'Assemblee, les frais de deplacement et de sejour du President de l'As-
sembiee a !'occasion de ses visites ainsi que ceux des rapporteurs et, le cas echeant, des presidents 
de commissions dans la mesure ou ils sont lies a la preparation d'un rapport ou au fonctionnement 
de l'Assemblee. Les voyages des presidents et rapporteurs sont soumis a !'approbation du Comite des 
Presidents. 
Pour tenir compte, d'une part, de !'augmentation demandee ci-dessous des indemnites de 
sejour, d'autre part, du cm1t croissant des transports, une augmentation de F 5.000 est prevue & ce 
chapitre. 
Conformement a la decision prise par le Parlement europeen qui a octroye, a compter du 
}er juin 1969, une indemnite journaliere de F 200 1, il est propose que cette indemnite soit egalement 
payee au President de l'Assemblee ainsi qu'aux ra.pporteurs et presidents de commissions accomplissant 
un voyage pour le compte de I' Assemblee. 
Article 15 - Frais de mission des membres du Greffe 
Une augmentation de F 6.000 est prevue a cet article pour tenir compte des voyages plus 
nombreux necessites par le nombre croissant de reunions de commissions tenues hors du siege de 
l'Assembiee, de !'augmentation des frais de mission des agents du Greffe a partir du }er juillet 1969, 
enfin, de la necessite d'accompagner lea presidents et lea ra.pporteurs lors de leurs depla.cements deve-
nus plus frequents. 
Article 17 - Depenses d'information 
L'augmentation de F 1.500 est rendue necessaire par l'accroissement du cotlt de la vie. 
Article 20 - Taxes non recupera.bles 
Le credit de F 3.000 correspond aux taxes non recupera.bles aupres du gouvernement fra.nC)&is 
(T.V. A.). 
Recettes diverses 
Lea recettes prevues en 1970 comprennent: 
(i) la vente des publications; 
(ii) lea interets bancaires; 
(iii) le remboursement de la Securite Sociale pour le personnel en conga de maladie. 
Chapitre I - Depenses de personnel 
Article I 
TRAITEMENTS DU PERSONNEL DU OADRE PERMANENT 
(a) Traitements de base 
Previsions pour 1970 ................................................... F 1.160.100 
Budget 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . F 1.118.600 
Augmentation nette . . . . . . . . . F 41.500 
Voir expose des motifs, paragraphe 2. 
(b) Recrutement de personnel temporaire supplementa.ire de grade B et C, y compris 
frais de voyage et Securite Sociale 
Previsions pour 1970 ........................................•.......... F 5.000 
Budget 1969 ............................................................ F 5.000 
Previsions inchangees 




ALLOWANCES, SOCIAL CHARGES, ETC. 
(A) ALLOWANCES 
(a) Head-of-family allowance 
Estimate foz: 1970 ..............................••........................ F 26,300 
Budget for 1969 .......................................................... F 25,500 
Net increase. . . . . . . . . . . . . . . . . . F 800 
This allowance has been calculated on the basis of the status of staff. 
(b) Children's allowance 
Estimate for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 42,200 
Budget for 1969 ............................................•.....•....... F 42,200 
Estimate unchanged 
This allowance has .been calculated on the basis of the status of staff. 
(c) Expat:fiation allowance 
Estimate for 1970 ........................................................ F 97,600 
Budget for 1969 .......................................................... F 96,700 
Net increase. . . . . . . . . . . . . . . . . . F 900 
· This estimate has been calculated on the basis of the number of non-French staff entitled to the 
allowance. 
(d) Compensatory rent allowance 
Estimate for 1970 ....................................................•.•. F 8,000 
_B:udget for 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 8,000 
Estimate unchanged 
This estimate has been calculated on the basis of the rent allowance now paid and the number of 
officials qualifying for an allowance. 
(e) Overtime 
Estimate for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10,000 
Budget for 1969 .......................................................... F 10,000 
Estimate unchanged 
(/) Guarantee against currency devaluation for non-French staff 
Estimate for 1970 .................................................... token purposes 
(g) Education allowance 
Estimate for 1970 ......................................................... F 12,000 
Budget for 1969 .......................................................... F 4,000 
Net increase .................. F 8,000 
This estimate has been calculated on the basis of the number of officials entitled to this allowance. 
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Arlicle2 
INDEMNITES, CHARGES SOOULES, ETO. 
(A) INDEMNITES 
(a) Indemnite de chef de famille 
Previsions pour 1970 .........••.......•.•....•...••....•••. ·. . . . • • . . • • . • • . F 26.300 
Budget 1969 ••.•.....•.•.....•.....•...••......•......•..•••••..•....•••• F 25.500 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 800 
Cette indemnite a ete calculee sur la base de la situation de famille des membres du personnel. 
(b) Allocations familiales 
Previsions pour 1970 . • . . . . . . • . . . • . • . . . . . • . . • . . . . . • • • • . . . • • • • • • • . • . • • • • • . . F 42.200 
Budget 1969 .•......................................•..•..•..•.•.••..•••. F 42.200 
Previsions inchangees 
Cette indemnite a ete calculee sur la base de la situation de famille des membres du personnel. 
(c) Indemnite d'expatriation 
Previsions pour 1970 .......•........•..........••.•....••..•..••.••.....• F 97.600 
Budget 19690. o. o .. o ..• 0 ........ o. 0 ....•.... 0 0 .••....•....••............. 0 F 96.700 
Augmentation nette ...... 0 0 0 . F 900 
Cette indemnite a ete calculee sur la base de l'effectif du personnel non franc;ais ayant droit a cette 
indemnite. 
(d) Indemnite de logement 
Previsions pour 1970 .......... 0 .......... 0 . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • . • • . . . • • • . . F 8.000 
Budget 1969 ..•........•..•.•.......•.........•.•........••.•......•.•... F 8o000 
Previsions inchangees 
En ce qui concerne cet article, les calculs ont ete effectues sur la base de l'indemnite de logement 
actuellement versee aux membres du personnel permanent qui en beneficient ou qui y ont droit. 
(e) Heures supplementaires 
Previsions pour 1970 . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . • . . . . . . • . . • . • • . • • • . . . . . . . • • F 10.000 
Budget 1969 ..................•..•.............•••..•...•••......•.••...• F 10.000 
Previsions inchangees 
(/) Garantie de change au personnel non franc;ais 
Previsions pour 1970 . • • • . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • . . . . pour memoire 
(g) Indemnite d'education 
Previsions pour 1970 ... 0 0. 0 ......... 0 ..........................•.......... F 12.000 
Budget 1969 ............... 0 ..... 0 ........... 0 ........................... F 4.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 8.000 
Cette indemnite a ete calculee sur la base du nombre des fonctionnaires ayant droit a percevoir 
l'indemnite. 
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(B) SOOUL CHARGES 
(a) Social security 
Estimate for 1970 F 73,000 
Budget for 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 72,100 
Net increase ................... F 900 
(b) Supplementary insurance 
Estimate for 1970 ......................................... . 
Budget for 1969 .......•.................................... 
F 31,900 
F 28,700 
Net increase .........•........ F 3,200 
This calculation is based on 2.30 % of total emoluments. 
(c) Provident Fund 
Estimate for 1970 F 155,300 
Budget for 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 150,300 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5,000 
This calculation is based on 14% of basic salaries. 
{C) EXPENSES RELATING TO THE RECRUITMENT, ABBIVAL AND DEPARTURE OF PERMANENT OFFICIALS 
(a) Travelling expenses and per diem for candidates not residing in Paris, who are convened 
for examinations and interviews, and cost of marking examination papers 
Estimate for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1,600 
Budget for 1969 ..................•....................................... F 1,600 
Estimate unchanged 
(b) Reimbursement of travelling expenses on arrival and departure of staff and dependent 
persons 
Estimate for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1,500 
Budget for 1969 ......................................................... F 1,500 
Estimate unchanged 
Calculated on the basis of estimated departures and replacement of staff. 
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(B) CHARGES SOOIALES 
(a) Securite sociale 




Augmentation nette ........... F 900 
(b) Assurance complementaire 
Previsions pour 1970 ..................................................... F 31.900 
Budget 1969 F 28.700 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 3.200 
Ce montant est calcule a raison de 2,30 % des traitements et indemnites. 
(c) Fonds de prevoyance 




Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 5.000 
Ce montant est calcule a raison de 14% des traitements de base. 
(C) DE.PENSES RELATIVES AU REORUTEMENT, A L' ARRIVEE ET AU DEPART DES FONCTIONNAIRES .PERMANENTS 
(a) Frais de voyage et indemnites de sejour des candidate ne residant pas a Paris qui ont 
ete convoques pour examen et entrevue, et frais de correction des epreuves 
Previsions pour 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1.600 
Budget 1969 ............................................................. F 1.600 
!>revisions inchangees 
(b) Remboursement des frais de voyage a l'arrivee et au depart des fonctionnaires et des 
personnes a leur charge 
!>revisions pour 1970 ..................................................... F 1.500 
Budget 1969 ............................................................. F 1.500 
Previsions inchangees 
Ce montant est calcule sur la base des departs et des remplacements de personnel. 
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(c) Removal expenses 
Estimate for 1970 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3,000 
Budget for 1969 .......................................................... F 3,000 
Estimate unchanged 
Calculated on the basis of estimated departures and replacement of staff. 
(a) Installation allowance 
Estimate for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4,500 
Budget for 1969 .......................................................... F 4,500 
Estimate unchanged 
Calculated on the basis of possible replacement requirements. 
(e) Biennial home leave for non-French officials 
Estimate for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5,000 
Budget for 1969 .......................................................... F 3,400 
Net increase .................. F 1,600 
Based on the uumbet of staff entitled to home leave in 1969. 
(/) Medical examination 
Estimate for 1970 ........................................................ F 1,000 
Budget for 1969 .......................................................... F 1,000 
Estimate unchanged 
Head 11 - Expenditure relating to the sessions of the Assembly 
Sub-Head 3 
1. TEMPORARY STAFF 
Temporary staff required for the sessions of the Assembly 
Estimate for 1970 ....................................................... F 180,000 
Budget for 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 174,500 
Net increase .................. F 5,500 
The basis of the calculation is two part-sessions making a total of 10 sitting days. 
See the explanatory memorandum, paragraph 3. 
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(c) Frais de demenagement 
Previsions pour 1970 . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3.000 
Budget 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . • . . . . . • . . . • . • F 3.000 
Previsions incha.ngees 
Ce montant est calcule sur la base des departs et des remplacements de personnel. 
(d) Indemnite d'installation 
Previsions pour 1970 ..................................................... F 4.500 
Budget 1969 ..............................................•.•............ F 4.500 
Previsions inchangees 
Ce montant est calcule sur la base des remplacements eventuels. 
(e) Conge bisannuel au pays d'origine pour les agents non fran9ais 
Previsions pour 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . F 5.000 
Budget 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . F 3.400 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 1.600 
Ce montant est calcule d'apres le nombre de fonctionnaires ayant droit a ce conga en 1969. 
(/) Examen medical 
Previsions pour 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . F 1.000 
Budget 1969 ............................................................. F 1.000 
Previsions inchangees 
Chapitre 11 - Depenses relatives aax sessions de l' Assemblee 
Article 3 
1. PERSONNEL TEMPORAIRE 
Personnel temporaire dont !'assistance est necessaire dura.nt le8 sessions de l' Assemblee 
Previsions pour 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 180.000 
Budget 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 174.500 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 5.500 
Les calculs ont ete etablis sur la. base de deux parties de session correspondant a 10 jours de seance. 
Voir expose des motifs, paragraphe 3. 
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2. LINGUISTIC STAFF 
(A) Interpretation Servicu 
(a) Interpretation services required for the sessions of the Assembly 
Estimate for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 66,000 
Budget for 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 66,000 
Estimate unchanged 
(b) Interpretation services required for meetings of committees between sessions 
Estimate for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 50,000 
Budget for 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 40,000 
Net increase .................. F 10,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 3. 
(B) Translation Servicu 
Temporary translators for the sessions of the Assembly 
Estimate for 1970 ........................................................ F 130,500 
Budget for 1969 .......................................................... F 126,700 
Net increase .................. F 3,800 
3. INSURANCE FOR TEMPORARY STAFF 
Estimate for 1970 ........................................................ F 3,300 
Budget for 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3,200 
Net increase .................. F 100 
4. INSTALLATION OF EQUII'MENT AND mRE OF OFFICES FOR THE SESSIONS 
Estimate for 1970 ........................................................ F 80,000 
Budget for 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 70,000 
Net increase ................... F 10,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 3. 
5. MISCELLANEOUS EXPENDITURE DURING THE SESSIONS 
Estimate for 1970 ........................................................ F 20,200 
Budget for 1969 .......................................................... F 14,700 
See the explanatory memorandum, paragraph 3. 
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Net increase .................. F 5,500 
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2. PBBSONNEL LINGUISTIQUE 
(A) Interpretu 
(a) Personnel d'interpretation necessa.ire pour les sessions de I' Assemblee 
Previsions pour 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 66.000 
Budget 1969 ............................................................. F 66.000 
Previsions inchangees 
(b) Personnel d'interpretation necessa.ire pour les reunions de commissions devant se 
tenir entre les sessions 
Previsions pour 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 50.000 
Budget 1969 ...............................................••............ F 40.000 
Augmentation nette .......... F 10.000 
Voir expose des motifs, paragraphe 3. 
(B) Traducteurs 
Traducteurs temporaires pour les sessions de I' Assemblee 
Previsions pour 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 130.500 
Budget 1969 ............................................................. F 126.700 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 3.800 
3, ASSURANCES AFFEBENTES AU PERSONNEL TEMPORAIRE 
Previsions pour 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3.300 
Budget 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3.200 
Augmentation nette .......... F lOO 
4. INSTALLATION D'EQUIPEMENT ET LOCATION DE BUREAUX POUR LES SESSIONS 
Previsions pour 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 80.000 
Budget 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 70.000 
Augmentation nette ........... F 10.000 
Voir expose des motifs, paragraphe 3. 
5. DEPENSES DIVBBSES PENDANT LES SESSIONS 
Previsions pour 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 20.200 
Budget 1969 ............................................................. F 14.700 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 5.500 
Voir expose des motifs, paragraphe 3. 
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Bead Ill - Expenditure on premises and equipment 
Sub-HeOO. 4 
PREMISES 
Estimate for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 84,000 
Budget for 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 78,000 
Net increase. . . . . . . . . . . . . . . . . . F 6,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 4. 
Sub-HeOO. 5 
OAPITAL EQUIPMENT 
Estimate for 1970 ........................................................ F 9,000 
Budget for 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4,000 
This estimate is for the purchase of typewriters. 
See the explanatory memorandum, paragraph 4. 
Net increase .................. F 5,000 
Bead IV - General administrative costs 
Sub-HeOO. 6 
POSTAGE, TELEPHONE, TELEGRAPH OHARGES, TRANSPORT OF DOCUMENTS 
Estimate for 1970 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 100,000 
Budget for 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 100,000 
Estimate unchanged 
Sub-HeOO. 7 
PAPER, STATIONERY AND OFFIOE SUPPLIES 
Estimate for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 65,000 
Budget for 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 65,000 
Estimate unchanged 
Sub-HeOO. 8 
PRINTING AND PUBLISHING OF ASSEMBLY DOCUMENTS 
Estimate for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 274,000 
Budget for 1969 .......................................................... F 261,000 
Net increase. . . . . . . . . . . . . . . . . . F 13,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 5. 
44 




Previsions pour 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . F 84.000 
Budget 1969 ..•....•..................................................... F 78.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 6.000 
Voir expose des motifs, para.graphe 4. 
Article 5 
DEPENSES D'EQUIPEMENT 
Previsions pour 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 9.000 
Budget 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . • F 5.000 
Le credit prevu correspond a l'achat de machines a ecrire. 
Voir expose des motifs, paragraphe 4. 
Chapitre IV - Frais g~n~raux 
Article6 
FRAIS D'AFFRANCIDSSEMENT, DE TELEPHONE ET DE TELEGRAPHE, TRANSPORT DE DOCUMENTS 
Previsions pour 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 100.000 
Budget 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 100.000 
Previsions inchangees 
Article 7 
PAPIER ET FOURNITURES DE BUREAU 
Previsions pour 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • F 65.000 
Budget 1969 .................................••.......................... F 65.000 
Previsions inchangees 
Article 8 
FRAIS D'IMPRESSION ET DE PUBLICATION DES DOCUMENTS DE L' ASSEMBLEE 
Previsions pour 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . F 274.000 
Budget 1969 ..............................................•........•.•• ·• . F 261.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 13.000 




PURORA.SE OF DOCUMENTS, REFERENCE WORKS, ETC. 
Estimate for 1970 ...................•.................................... F 10,000 




Estimate for 1970 ........................................................ F 17,500 
Budget for 1969 .......................................................... F 17,500 
Estimate unchanged 
In the absence of a car belonging to the Assembly, provision must be made for the hire of a car with 
chauffeur for the President of the Assembly. 
Sub-Head 11 
BANK ORA.RGES 
Estimate for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 500 
Budget for 1969 .......................................................... F 500 
Estimate unchanged 
Bead V - Other expenditure 
Sub-Head 12 
TRAVEL AND SUBSISTENCE ALLOWANCES AND INSURANCE FOR THE PRESIDENT OF THE ASSEMBLY, CHAIRMEN 
OF COMMITTEES AND RAPPORTEURS 
Estimate for 1970 .......................................... . 
Budget for 1969 ........................ . 
F 45,000 
F 40,000 
Net increase .................. F 5,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 6. 
Sub-Head 13 
EXPENSES FOR REPRESENTATION AND RECEPTIONS 
Estimate for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 55,000 






A.OHAT D'OUVRA.GES DE DOCUMENTATION, D'ANNUAIRES, ETC. 
Previsions pour 1970 ..................................................... F 10.000 
Budget 1969 .•.•...•.......•.....•....................................... F 10.000 
Previsions inchangees 
Article 10 
VOITURE DE SERVICE 
Previsions pour 1970 ..................................................... F 17.500 
Budget 1969 ...............•............................................. F 17.500 
Previsions inchangees 
A defaut d'une voiture appartenant a I' Assemblee, il fa ut prevoir la location d'une voiture avec 
chauffeur pour le President de I' Assemblee. 
Article 11 
FRA.IS DE BANQUE 
Previsions pour 1970 .................••.....•.•...•...................... F 500 
Budget 1969 . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . F 500 
Previsions inchangees 
Chapitre V - Autres depenses 
Article 12 
FRA.IS DE VOYAGE, INDEMNITES ET ASSURANCE DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE, DES PRESIDENTS DE 
COMMISSIONS ET DES RAPPORTEURS 
Previsions pour 1970 ..................................................... F 45.000 
Budget 1969 •......•..................................................... F 40.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 5.000 
Voir expose des motifs, paragraphe 6. 
Article 13 
FRA.IS DE REPRESENTATION ET DEPENSES DE RECEPTIONS 
Previsions pour 1970 . • . . . . • • • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 55.000 





COMMITTEE STUDY MISSIONS 
Estimate for 1970 ........................................................ F 2,000 
Budget for 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 15 
OFFICIAL JOURNEYS OF MEMBERS OF THE OFFICE OF THE OLERK 
Estimate for 1970 ........................................................ F 71,000 
Budget for 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 65,000 
Net increase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 6,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 6. 
Sub-Head 16 
EXPENSES OF EXPBBTS AND THE AUDITORS 
Estimate for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15,000 
Budget for 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 17 
EXPENDITURE ON INFORMATION 
Estimate for 1970 ........................................................ F 16,500 
Budget for 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15,000 
Net increase ................. F 1,500 
See the explanatory memorandum, paragraph 6. 
Sub-Head 18 
EXPENSES FOB GROUPS OF THE ASSEMBLY 
Estimate for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15,000 
Budget for 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 19 
OONTINGENOIES AND OTHER EXPENDITURE NOT ELSEWHERE PROVIDED FOB 
Estimate for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2,000 




Estimate for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3,000 
Net increase. . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3,000 




MISSIONS D'ETUDES DES COMMISSIONS 
Previsions pour 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2.000 
Budget 1969 ............................................................. F 2.000 
Previsions inchangees 
Article 15 
FRAIS DB MISSION DES MBMBBES DU GBEFFE 
Previsions pour 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 71.000 
Budget 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 65.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 6.000 
Voir expose des motifs, paragraphe 6. 
Article 16 
FRAIS DES EXPEBTS ET DU COMMISSAIBE AUX COMPTES 
Previsions pour 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15.000 




Previsions pour 1970 ..................................................... F 16.500 
Budget 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 1.500 
Voir expose des motifs, paragraphe 6. 
.Article 18 
DEPENSES EFFEOTUEES PAB LES GBOUPES DE L' ASSEMBLEE 
Previsions pour 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15.000 
Budget 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15.000 
Previsions inchangees 
Article 19 
DEPENSES EXTBAOBDINAIBES ET TOUTES DEPENSES NON PBEVUES 
Previsions pour 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2.000 
Budget 1969 •............................................................ F 2.000 
Previsions inchangees 
Article 20 
TAXES NON BECUPEBABLES 
Previsions pour 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 3.000 
Voir expose des motifs, pa.ragraphe 6. 
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Draft Opinion 
on the budget of the ministerial organs of WEU 
for the financial year 1969 
The Assembly, 
Noting that in communicating the budget of Western European Union as a whole the Council 
has complied with the provisions of Article VIII (c) of the Charter; 
Having taken note of the contents ; 
Has no comments to make at this stage on the figures communicated. 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee : Mr. Berthet (Chairman) ; 
MM. Dequae, Legaret (Vice-Chairmen); MM. Berghuis 
(Substitute: Portheine), Blenkinsop, Cavezzali, Dardel, 
Hosl, Mrs. Jeger, Mr. Kirk, Lord Listowel, MM. Mart, 
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Nelissen (Substitute : Goedhart), Pica, Mrs. Pitz-Savelsberg 
(Substitute: Vogt), Mrs. Ploux, MM. Richter, Salari, 
Sander, Schleiter, Van Lent. 
N. B. The names of Representatives who took part in the 
vote are printed in italics. 
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AVIS SUR LE BUDGET DES ORGANES MINISTERIELS DE 
L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE POUR L'EXERCICE FINANCIER 1969 1 
presente au nom de la 
Commission des Affaires budgetaires et de I' Administration 2 
par M. Kirk, rapporteur 
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PROJET DE RECOllilli.AND.ATION 
sur !'amelioration du statut du personnel de l'U.E.O. 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Kirk, rapporteur 
ANNEXES 
L' Assemblee, 
I. Budget de l'U.E.O. pour 1969 
Previsions des depenses et des recettes 
Contributions des pays membres 
II. Detail des fonctions assumees par les membres du personnel des organes 
ministeriels de l'Union de !'Europe Occidentale 
Ill. Detail des fonctions assumees par les membres du Greffe de !'Union de 
!'Europe Occidentale 
IV. Tableau des effectifs de l'Union de !'Europe Occidentale 
V. Recommandation n° 173 sur !'amelioration du statut du personnel de 
l'U.E.O. 
VI. Modalites d'application pour l'indemnite d'education 
VII. Procedure d'ajustement des remunerations du personnel international 
Projet d'avis 
sur le budget des organes ministeriels 
de l'U.E.O. pour l'exercice financier 1969 
Constatant que le Conseil, en communiquant !'ensemble du budget de l'Union de l'Europe 
Occidentale, a mis en application les dispositions de l'article VIII (c) de la Charte; 
Ayant pris note de son contenu ; 
N'a pas a formuler, a ce stade, d'observations sur les chiffres communiques. 
1. Adopte par la commission 8. l'unanimite. 
2. Membres de la commi8sion: M. Berthet (president); 
MM. Dequae, Legaret (vice-presidents) ; MM. Berghuis 
(suppleant : Portheine), Blenkinsop, Cavezzali, Dardel, 
Hiisl, Mme Jeger, M. Kirk, Lord Listowel, MM. Mart, 
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Nelissen (suppleant: Goedhart), Pica, Mme Pitz-Savelsberg 
(suppleant: Vogt), Mme Ploux, MM. Richter, Salari, Sander, 
Schleiter, Van Lent. 
N. B. Les noms des Representants ayant pris part au vote 
sont imprimes en italique. 
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Draft Recommendation 
on the working capital fund of WEU 
The Assembly, 
Considering that for WEU to carry out its task properly its working capital fund should 
amount to not less than 10 % of the total budget of the organisation, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNciL 
(a) at an early date take all necessary steps to bring the working capital fund up to this 
level; 
(b) reconsider and if necessary revalue the fund every two or three years in order to keep it 
at an appropriate level on the basis of the total budget. 
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Projet de recommandation 
sur le fonb de roulement de I'U.E.O. 
L'Assemblee, 
Considerant que, pour jouer normalement le role qui lui est devolu, le fonds de roulement ne 
devrait pas etre inferieur a 10 % du budget total de !'organisation, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
(a) de prendre rapidement toutes dispositions pour porter le fonds de roulement a ce 
niveau; 
(b) de prendre la decision de reexaminer et, eventuellement, de reevaluer, tous les deux ou 
trois ans, le montant de ce fonds, de fas:on a ce qu'il soit maintenu a un niveau convenable, compte 




on improuing the status of WEU staff 
The Assembly, 
Noting the reply of the Council to Recommendation 173 ; 
Noting with satisfaction that the 54th Report of the Co-ordinating Committee of Government 
Budget Experts helps to achieve the objectives set out in Recommendation 173 ; 
Recalling that greater harmonisation of salary structures within European organisations is in-
dispensable for the creation of a true European civil service; 
Welcoming the fact that the procedure provided for in Appendix VII to the 54th Report 
seems likely to allay concern on the part of officials, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
l. Pursue its efforts to find means of creating freer movement of officials from one European 
organisation to another; 
2. Ask the Secretary-General to place the following proposals before the Secretaries-General of 
the co-ordinated organisations as soon as possible so that they may be submitted jointly to the Co-
ordinating Committee of Government Budget Experts : 
(i) that the present grading structure be revised; 
(ii) that the rules concerning the indemnity for loss of job be approximated to the rules applied 
in the Communities ; 
(iii) that it be ensured that the capital sums paid from the Provident Fund compare favourably 
with the level of salaries paid to the officials concerned during their last years of service 
with the organisation ; 
3. Review the anomalies contained in the present education allowance. 
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Projet de recommandation 
sur l'amelioration du statut du personnel de l'U.E.O. 
L' Assemblee, 
Prenant acte de la reponse du Conseil a sa Recommandation no 173 ; 
Constatant avec satisfaction que le 54e Rapport du Comite de Coordination des Experts bud-
getaires des gouvernements contribue a la realisation des objectifs definis dans la Recommandation 
no 173; 
Rappelant qu'une harmonisation plus poussee des conditions de remuneration des diverses or-
ganisations europeennes est indispensable a la constitution d'un veritable corps de fonctionnaires 
europeens; 
Se felicitant de ce que la procedure prevue par !'annexe VII du 54e Rapport paraisse en 
mesure d'apaiser les inquietudes des fonctionnaires, 
REcOMM.ANDE AU CoNSEIL 
1. De poursuivre ses efforts pour trouver des procedures facilitant le passage des fonctionnaires 
d'une organisation europeenne a une autre; 
2. D'inviter le Secretaire general a saisir le plus tot possible les Secretaires generaux des orga-
nisations coordonnees des propositions suivantes, en vue de les soumettre conjointement au Comite 
de Coordination des Experts budgetaires des gouvernements, ces propositions tendant : 
(i) a reviser l'echelle des grades actuels; 
(ii) a modifier l'indemnite de perte d'emploi sur la base des regles appliquees dans les Commu· 
nautes; 
(iii) a assurer une relation equitable entre le capital verse par le Fonds de prevoyance et le niveau 
des remunerations versees aux interesses pendant les dernieres annees de leur carriere au sein 
de !'organisation; 




(submitted by Mr. Kirk, Rapporteur) 
I. Budget of the ministerial organs 
of WEU 
1. I have studied the budget of the ministerial 
organs of WEU for the financial year 1969 and 
have, for the time being, no comment to make 
thereon. I therefore submit the attached draft 
Opinion and draft Recommendations to the Com-
mittee for its approval. 
2. To this report are appended : 
(1) A breakdown under main heads of 
expenditure for the ministerial organs 
as divided between the Secretariat-
General, the Agency for the Control of 
Armaments and the Standing Arma-
ments Committee. 
(2) The establishment of the ministerial 
organs of WEU. 
(3) The establishment of the Office of the 
Clerk. 
( 4) The establi<ihment of WEU as a whole. 
(5) Recommendation 173 on improving the 
status of WEU staff and the reply of 
the Council thereto. 
(6) Provisions concerning the education 
allowance. 
(7) The procedure for adjusting the remu-
neration of international staff. 
3. The total budget of WEU 1969 is as follows : 
£ F 
Secretariat-General 169,855 2,017,876 
Standing Armaments 
Committee 129,420 1,537,509 
Agency for the Control 
of Armaments 281,620 3,345,644 
Total 580,895 6,901,029 
Office of the Clerk 217,760 2,587,000 
ToTAL BUDGET oF WEU 
FOR THE FINANCIAL 
YEAR 1969 798,655 9,488,029 
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4. The total establishment of WEU for 1969 is 
as follows: 
Secretariat-General 49 
Standing Armaments Committee 29 
Agency for the Control of Armaments 52 
130 
Office of the Clerk 28 
TOTAL ESTABLISHMENT OF WEU FOR 
1969 158 
D. General 
5. The present report deals with two separate 
problems. The first problem concerns the actual 
working of the organisation. We need an increase 
in the working capital fund which is at present 
so modest that it is almost impossible to over-
come a number of practical difficulties. Though 
a purely technical measure, it is nonetheless 
indispensable. 
6. The second problem, which is far more com-
plex, concerns the status of the staff of WEU. 
Some aspects of this problem are political and 
have been stressed in recent years in two reports 
submitted to the Assembly on behalf of the 
General Affairs Committee by Mr. Kahn-Acker-
mann 1 and Mr. Edelman 2• Both quite rightly 
recalled that for Europe to be organised in a 
way which inspires confidence, it is essential to 
create a true European civil service, independent 
of the national administrations, offering real 
career possibilities in the European organisations 
to officials of ability, and devoted to the cause of 
Europe. 
7. This implies working out satisfactory condi-
tions of remuneration and promotion in each 
organisation and harmonising career prospects. 
This would enable officials having no prospects 
of promotion in one organisation to transfer to 
1. Document 460. 
2. Document 479. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Kirk, rapporteur) 
I. Budget des organes ministeriels 
de l'U.E.O. 
1. J'ai examine le budget des organes ministe-
riels de l'U.E.O. pour l'exercice financier 1969 
et je n'ai pas a formuler, pour le moment, d'ob-
servations ace sujet. Je soumets done pour appro-
bation a la commission les projets d'avis et de 
recommandations. 
2. On trouvera en annexe au present rapport : 
(1) Une ventilation, entre les principaux 
chapitres, des depenses des organes mi-
nisteriels, reparties entre le Secretariat 
general, l'Agence pour le Controle des 
Armements et le Comite Permanent des 
Armements; 
(2) L'organigramme des organes ministe-
riels de l'U.E.O. ; 
(3) L'organigramme du Greffe de l'Assem-
blee; 
( 4) Le tableau des effectifs de l'U.E.O. ; 
(5) La Recommandation no 173 sur !'ame-
lioration du statut du personnel de 
l'U.E.O. et la reponse du Conseil ; 
(6) Les dispositions relatives a l'indemnite 
d'education ; 
(7) La procedure d'ajustement des remune-
rations du personnel international. 
3. Le budget global de l'U.E.O. pour 1969 se 
decompose comme suit : 
£ F 
Secretariat general 169.855 2.017.876 
Comite Permanent des 
Armements 129.420 
Agence pour le Controle 
des Armements 281.620 
Total 580.895 
Greffe de l'Assemblee 217.760 
BUDGET GLOBAL DE 
L'U.E.O. POUR L'EXER-







4. Les effectifs de l'U.E.O. pour 1969 sont les 
suivants: 
Secretariat general 49 
Comite Permanent des Armements 29 
Agence pour le Controle des Arme-
ments 52 
Greffe de l'Assemblee 




D. Considerations generales 
5. Le present rapport traite de deux problemes 
distincts. Le premier concerne le fonctionnement 
meme de !'organisation. C'est celui de !'augmen-
tation du fonds de roulement dont la modicite 
fait qu'il est actuellement a peu pres impossible 
de faire face a un certain nombre de difficultes 
pratiques. Il s'agit d'une mesure d'ordre pure-
ment technique, ce qui n'enleve rien a son carac-
tere indispensable. 
6. Le second probleme, beaucoup plus com-
plexe, concerne le statut du personnel de l'U.E.O. 
Certains aspects de ce probleme sont d'ordre poli-
tique ; ils ont ete soulignes au cours des dernieres 
annees dans deux rapports presentes a l'Assem-
blee au nom de la Commission des Affaires Gene-
rales par MM. Kahn-Ackermann 1 et Edelman 2• 
L'un et l'autre ont rappele, a juste titre, qu'il 
etait indispensable, pour que l'Europe puisse 
s'organiser de fa<;:on a inspirer la confiance, de 
parvenir a etablir une veritable fonction publique 
europeenne independante de !'administration des 
Etats membres et offrant a des fonctionnaires 
competents et devoues a la cause europeenne la 
possibilite de faire une veritable carriere dans les 
institutions europeennes. 
7. Ceci implique !'elaboration de conditions de 
remuneration et de promotion satisi~isantes a 
l'interieur de chaque organisation et 1 'harmonisa-
tion des conditions de carriere. Ceci permettrait 
aux fonctionnaires qui n'ont aucune perspective 
I. Document 460. 
2. Document 4 79. 
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another. European organisations would benefit 
from the previous experience of officials trans-
ferred in this way. 
8. In recent years, a number of measures have 
been taken in this sense in all the organisations. 
Thanks to the effort made by governments in 
the Co-ordinating Committee of Government 
Budget Experts, considerable progress has been 
made towards harmonising remuneration and 
career conditions. But a number of essential 
measures still remain to be taken, several of which 
are being studied or prepared, and it is essential 
that the Assembly be kept informed of develop-
ments in this respect. 
Ill. Working capital fund 
9. The working capital fund of WEU amounts 
to £16,475 plus F 132,545, i.e. 3.45 % of the total 
budget (£798,655 or F 9,488,029). 
10. This amount is manifestly inadequate to 
meet the contingencies which can always arise, 
particularly if there is any delay in the payment 
of contributions. It is particularly necessary 
since the recent provisions concerning the value-
added tax (TVA) have made it necessary to use 
F 80,000 from the working capital fund. 
11. It is therefore proposed that member govern-
ments be asked to bring the fund up to at least 
10% of the total budget (F 948,000 for 1969), 
which would mean revaluing it every two or three 
years in the light of budgetary changes. 
IV. Staff matters 
12. The Council has adopted the 54th Report 
submitted to it by the Co-ordinating Committee 
of Government Budget Experts on the salaries of 
staff of the co-ordinated organisations 1 with 
effect from 1st January 1969. 
13. It should be pointed out, however, that the 
Secretaries-General had asked that this general 
revision take effect from 1st October 1968. It is 
particularly regrettable that this request was 
rejected by the Co-ordinating Committee since 
1. WEU, Council of Europe, OECD, NATO, ELDO, 
ESRO. 
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the general review was used as an excuse for not 
making an exceptional readjustment of salaries in 
France as from lst July 1968. 
14. The report calls for the following comments : 
Appendix VII lays down the new procedure 
for adjusting the salaries of international staff 
and should therefore facilitate consideration of 
any future requests for increases in the light of 
fluctuations in the cost of living. 
(a) Careers 
15. I have noted with interest that the govern-
ments recognise the need to examine the career 
prospects of officials and are endeavouring to 
find appropriate procedures. 
16. As I have said in my previous report, I 
consider a first step - admittedly modest, but 
easily applied - would be to generalise the 
system of dual grades, which would facilitate 
promotion from one grade to another and ensure 
career possibilities for officials which. though 
limited, would be more satisfactory than at 
present. 
17. In this connection, the Secretaries-General 
have announced their intention to submit pro-
posals for overhauling the present system of 
grades in the co-ordinated organisations. 
18. As these are pressing problems, I recommend 
that these proposals be submitted to governments 
as soon as possible for consideration in the frame-
work of the Co-ordinating Committee. 
(b) Education allowance 1 
19. The Council should be particularly congra-
tulated on the new provisions for an education 
allowance, which were already applied in the 
Communities. There are, however, two anomalies 
in the new rules. 
(i) On the one hand, this allowance is pay-
able only to staff entitled to the expatriation 
allowance, thus excluding staff resident in the 
host country, whether of the nationality of that 
1. See Appendix VI. 
d'avancement dans !'organisation ou ils sont em-
ployes de passer dans une autre. Les organisa-
tions europeennes beneficieraient de !'experience 
anterieure des fonctionnaires ainsi transferes. 
8. Uncertain nombre de mesures ont ete prises 
dans ce sens au cours des dernieres annees a 
l'interieur de chaque organisation. Grace a un 
effort des gouvernements au sein du Comite de 
Coordination de leurs Experts budgetaires, !'har-
monisation des conditions de remuneration et de 
carriere a fait de tres serieux progres. Mais un 
certain nombre de mesures demeurent indispen-
sables. Plusieurs sont en cours d'etude ou d'ela-
boration et il importe que l'Assemblee soit in-
formee de !'evolution de ces problemes. 
Ill. Fonds de roulement 
9. Le fonds de roulement de l'U.E.O. s'eleve a: 
£ 16.475 plus F 132.545, ce qui represente 3,45 % 
du budget total(£ 798.655 ou F 9.488.029). 
10. Cette somme parait notoirement insuffisante 
pour faire face au..x aleas toujours possibles, no-
tamment aux retards que pourrait prendre le 
paiement des contributions. Cela est d'autant plus 
necessaire que les dispositions recentes concer-
nant le paiement de la T.V.A. a necessite un pre-
levement de F 80.000 sur le fonds de roulement. 
11. Il est done propose que les gouvernements 
membres soient appeles a porter le fonds a 10 % 
au moins du volume des credits budgetaires 
(F 948.000 pour 1969), ce qui exige que ce fonds 
soit reevalue tous les deux ou trois ans pour tenir 
compte de !'evolution de ces credits. 
IV. Administration du personnel 
12. Le Conseil a adopte les conclusions du 
54" Rapport qui lui a ete presente par le Comite 
de Coordination des Experts budgetaires des gou-
vernements concernant les remunerations des 
personnels des organisations coordonnees \ et qui 
ont pris effet le 1•• janvier 1969. 
13. Toutefois, il faut remarquer que les Secre-
taires generaux avaient demande que cette revi-
sion generale prenne effet des le 1•• octobre 1968. 
Il est d'autant plus regrettable que cette demande 
n'ait pas ete acceptee qu'une demande anterieure 




de reajustement exceptionnel des salaires en 
France, qui aurait pris effet le 1•• juillet 1968, 
avait ete egalement repoussee pour menager la 
perspective d'une prochaine revision generale des 
remunerations. 
14. Ce rapport appelle les observations sui-
vantes: 
L'annexe VII etablit la nouvelle procedure 
d'ajustement des remunerations du personnel in-
ternational et, de ce fait, devrait faciliter l'exa-
men de toute future demande d'augmentation 
destinee a repondre aux fluctuations du cout de 
la vie. 
(a) Carriere 
15. J'ai pris note avec interet de ce que les gou-
vernements reconnaissent la necessite d'examiner 
les perspectives de carriere offertes aux agents et 
de ce qu'ils s'efforceront de trouver les proce-
dures appropriees. 
16. Comme je l'ai deja precise dans mon rapport 
anterieur, j'estime qu'une premiere mesure -
modeste certes, mais aisement realisable - consis-
terait a generaliser le jumelage des grades, me-
sure qui faciliterait le passage d'un grade a 
l'autre et menagerait aux agents des possibilites 
de carriere, limitees certes, mais plus satisfai-
santes que celles dont ils disposent actuellement. 
17. A ce propos, les Secretaires generaux ont 
annonce leur intention de presenter des propo-
sitions tendant a reviser l'echelle des grades 
actuels dans les organisations coordonnees. 
18. Ces problemes presentant un certain carac-
tere d'urgence, je recommande que des proposi-
tions soient presentees aussi rapidement que pos-
sible a l'examen des gouvernements dans le cadre 
du Comite de Coordination. 
(b) Indemnite d'education 1 
19. Il convient de feliciter tout particulierement 
le Conseil des nouvelles dispositions prises en ce 
qui concerne l'indemnite d'education, dispositions 
qui existent deja dans le reglement des Commu-
nautes. Toutefois, deux anomalies subsistent dans 
cette nouvelle reglementation. 
(i) D'une part, cette indemnite ne peut etre 
accordee qu'aux agents beneficiant de l'indemnite 
d'expatriation. Sont done exclus de son benefice 
les agents residant dans le pays d'affectation, 
1. Voir annexe VI. 
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country or of another nationality but not ful-
filling the conditions required for entitlement to 
the expatriation allowance. Since the education 
allowance is payable to non-residents, even if 
their children are being educated in the host 
country, there is therefore an unjustified 
inequality of treatment. 
(ii) Even if there is no intention of extending 
entitlement to this allowance to staff of the 
nationality of the host country, reference to the 
expatriation allowance precludes grade C offi-
cials - i.e. the least favoured category - from 
benefiting from it even if they are not of the 
nationality of the host country, since they are 
not entitled to the expatriation allowance. Like 
their colleagues in grades A and B, these officials 
nevertheless have problems to solve in connection 
with the education of their children, and the 
discrimination seems particularly unfair. 
20. I therefore recommend that the Council 
propose to the Co-ordinating Committee that the 
present provisions be amended in order to remedy 
these anomalies. 
(c) Final Act of the Governmental Conference 
on the European Civil Service 
concerning model staff regulations 
21. I have noted with satisfaction the reply of 
the Council to Recommendation 173 1 • 
22. With regard to the Final Act of the Govern-
mental Conference on the European Civil Service 
concerning model staff regulations, the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administration 
is kept regularly informed of the work of the 
sub-committee of the Consultative Assembly of 
the Council of Europe which is studying the 
question of the European civil service, and whose 
Rapporteur is one of our colleagues, Mr. Del-
forge. I have been able to attend these meetings 
as an observer and give my opinion. 
23. It is, however, obvious that any opinion on 
the model staff regulations should take account 
1. See Appendix V. 
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of the modifications to the statute of the Com-
munities now being drafted. 
24. Only when these modifications are known -
probably towards the end of this year - will it 
be possible to draw valid conclusions on the 
prospects of harmonising the system applied in 
the EEC and that applied in the co-ordinated 
organisations, and only then shall we be able to 
complete the harmonisation. 
(d) Indemnity for loss of job ; Provident Fund 
25. I have noted that provisions are being pre-
pared in connection with both these problems 
and will be submitted to governments in the 
framework of the Co-ordinating Committee. 
26. I hope that these proposals will be discussed 
as soon as possible so as to alleviate the diffi-
culties and anomalies which I stressed in my 
previous report 1 • 
V. General opinion of the Assembly 
on the 54th Report of the 
Co-ordinating Committee of 
Government Budget Experts 
27. On the whole, I welcome the fact that the 
54th Report has enabled a comparison to be made 
between remuneration conditions in the co-
ordinated organisations on the one hand and the 
EEC on the other. 
28. I consider that this effort should be pursued 
so as to enable true harmonisation of employment 
and remuneration conditions in the European 
organisations. Only if this effort is pursued with 
the utmost vigour will it be possible to create the 
European civil service which we have all desired 
for so long. 
1. Document 452. 
qu'ils soient de la nationalite du pays hOte ou 
que, d'une autre nationalite, ils ne presentent pas 
les conditions requises pour !'attribution de cette 
indemnWi. Si l'on considere que l'indemnite 
d'education est accordee aux non-residents, meme 
si leurs enfants frequentent un etablissement 
d'enseignement dans le pays d'affectation, il y a 
la une inegalite de traitement injustifiee. 
(ii) Meme si l'on n'entendait pas etendre le 
benefice de cette indemnite aux agents de la 
nationalite du pays d'affectation, la reference a 
l'indemnite d'expatriation exclut de son benefice 
les agents de categorie C - c'est-a-dire la cate-
gorie la moins favorisee - meme s'ils sont d'une 
nationalite autre que celle du pays d'affectation, 
car ils ne beneficient pas de l'indemnite d'expa-
triation. Ces agents ont pourtant, comme leurs 
collegues des categories A et B, des problemes a 
resoudre en ce qui concerne !'education de leurs 
enfants et cette discrimination paralt particu-
lierement choquante. 
20. Je recommande done au Conseil de proposer 
au Comite de Coordination des Experts budge-
taires des gouvernements un amendement aux 
dispositions actuelles qui corrige ces anomalies. 
(c) Acte final de la Conference gouvernementale 
pour la fonction publique europeenne 
sur le statut-type 
21. J'ai pris note avec satisfaction de la reponse 
faite par le Conseil a la Recommandation 
no 173 1 • 
22. En ce qui concerne l'acte final de la Confe-
rence gouvernementale pour la fonction publique 
europeenne sur le statut-type, la Commission des 
Affaires budgetaires et de !'Administration est 
regulierement tenue au courant des travaux de 
la sous-commission de l'Assemblee consultative du 
Conseil de l'Europe qui etudie le probleme de la 
fonction publique europeenne. Son rapporteur 
est un de nos collegues, M. Delforge. J'ai pu 
assister aces reunions en tant qu'observateur et y 
exprimer mon avis. 
23. Mais il est bien evident que les avis qui 
pourront etre formules sur ce document devront 
1. Voir annexe V. 
52 
DOCUMENT 491 
tenir compte des modifications du statut des 
Communautes qui sont actuellement en cours 
d'elaboration. 
24. C'est seulement lorsque ces modifications se-
ront connues - c'est-a-dire sans doute vers la fin 
de cette annee - que des conclusions valables 
pourront etre degagees sur les perspectives d'une 
harmonisation entre le regime applique a la 
C.E.E. et celui des organisations coordonnees. Ce 
n'est qu'a ce stade que nous pourrons completer 
cette harmonisation. 
(d) Indemnite pour suppression d'emploi et 
fonds de prevoyance 
25. J'ai pris note de ce que, pour ces deux series 
de problemes, des dispositions etaient en cours 
d'elaboration et seraient soumises aux gouverne-
ments dans le cadre de leur Comite de Coordina-
tion des Experts budgetaires. 
26. J'exprime le souhait tres pressant que ces 
propositions soient discutees dans le plus bref 
delai possible, de fa~on a pallier les difficultes et 
les anomalies que j'ai soulignees dans mon pre-
cedent rapport 1 • 
V. Opinion generate de l'Assemblee 
sur le 54• Rapport du 
Comite de Coordination des Experts 
budgetaires des gouvernements 
27. Dans !'ensemble, je me felicite de ce que le 
54• Rapport ait permis une comparaison des con-
ditions de remuneration dans les organisations 
coordonnees, d'une part, et a la C.E.E., d'autre 
part. 
28. J'estime que cet effort doit etre poursuivi, 
de telle sorte que soit realisee une veritable har-
monisation des conditions d'emploi et de remune-
ration dans les organisations europeennes. C'est 
seulement si cet effort est poursuivi avec la der-
niere energie qu'il sera possible de creer cette 
fonction publique europeenne que nous souhai-
tons tous depuis si longtemps. 
1. Document 452. 
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APPENDIX I- ANNEXE I 
WEU BUDGET ESTIMATES FOR 1969 - BUDGET DE L'U.E.O. POUR 1969 
Proposed expenditure and income - Previsions des depenses et des recettes 
A* B* C* TOTAL 
£ £ £ £ 
Salaries and allowances 
Traitements et indemnites · · · · · · · · · · · 164,380 158,197 356,212 678,789 
Travel 
Frais de voyage ................... 11,320 2,604 8,930 22,854 
Communications 
Transmissions · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1,925 2,601 4,638 9,164 
Other operating costs 
Autres depenses de fonctionnement · · · 33,910 8,944 13,142 55,996 
Purchase of furniture 
Achat de mobilier ............... 1,100 378 791 2,269 
Buildings 
Immeubles · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - - - -
Total expenditure 
Total des depenses · · · · · · · · · · · · · · · · · 212,635 172,724 383,713 769,072 
WEU tax 
Impf>t de l'U.E.O. ................. 39,335 42,761 101,239 183,335 
Other receipts 
Autres recettes .................... 3,445 543 854 4,842 
Total income 
Total des recettes · · · · · · · · · · · · · · · · · · 42,780 43,304 102,093 188,177 
NET TOT.AL 
TOT.AL NET" •...................... 169,855 129,420 281,620 580,895 
In French francs 
En francs fran93-is · · · · · · · · · · · · · 2.017.877 1.537.515 3.345.637 6.901.029 
I 
* A · Secretariat-General. 
Secretariat general. 
B • International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 
C - Agency for the Control of Armaments. 
Agence pour le Contr6le des Armaments. 
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National contributions - Contributions des pays membres 
Belgium fBelgique .......... . 
France .................... . 
Italy Jita.lie 
Luxembourg 
Netherlands JPays-Bas ...... . 
Federal Republic of Germany f 












Total WEU budget 
Total du budget de l'U.E.O. 










* A • Secretariat-General. 
Secretariat general. 
B • International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 
C • Agency for the Control of Armaments. 
















APPENDIX II ANNEXE II 
In accordance with Opinion 9 adopted by the 
Assembly on 5th December 1963, the Council has 
communicated details to the Assembly regarding 
the duties of the members of the staff of the 
ministerial organs of Western European Union. 
Conformement a l'Avis n° 9 exprime par l'As-
semblee lors de sa seance du 5 decembre 1963, le 
Conseil a communique a l'Assemblee le detail des 
fonctions assumees par les membres du personnel 
des organes ministeriels de l'Union de !'Europe 
Occidentale. 
























Assistant Secretary -General 
Legal Adviser 
Secretary to Secretary -General 




Secretaire general dtHegue 
Secretaire general adjoint 
Conseiller juridique 
Secretaire du Secretaire general 
Assistante principale du Secretaire 
general deiegue 
Secretary to Assistant Secretary-General Secretaire du Secretaire general adjoint 
Principal Assistant to Legal Adviser Assistante principale du Conseiller 
juridique 
General Affairs Division Division des affaires generales 
Head of Division Chef de division 
Deputy Head of Division Chef de division adjoint 
Committee Secretary Secretaire du Comite 
Assistant/Verbatim writer Assistante fStenographe 
Secretary /Assistant Secretaire /Assistante 
Administration and Personnel Division 
Division de l'administration et du personnel 
Head of Division Chef de division 
Deputy Head of Division Chef de division adjoint 
Administrative Officer Administrateur 
Assistant (Personnel) Assistant (Personnel) 
Assistant (Administration) Assistant (Administration) 
Secretary I Secretaire 
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Post No. Grade Function 
I 
Fonction 
Linguist Ditlision - Division linguistique 
20 L5 Head of Division (interpreter) Chef de division (interprete) 
21 LT4 Reviser Reviseur 
22 LT3 Translator F fE Traducteur F fA 
23 LT2 Translator E fF Traducteur A fF 
Registry and Production Services 
Bureau d' ordre et de reproduction des documents 
24 A2 Head of Registry Chef des archives 
25 B4 Documentation Clerk Documentaliste 
26 B4 Head of Typing pool Chef du pool dactylographique 
27 B3 Bilingual Shorthand-typist Stenodactylographe bilingue 
28 B3 » » 
29 B2 Shorthand-typist Stenodactylographe 
30 B2 )) )) 
31 B2 )) » 
32 B2 )) )) 
33 B2 )) )) 
34 B2 )) » 
35 B2 » )) 
36 B2 Assistant (distribution) Assistant - Bureau d'ordre et 
production 
37 B2 Assistant (reproduction) » 
General Services - Services generaux 
38 B1 Telephonist Telephoniste 
39 B1 )) J) 
40 C3 Chauffeur Mechanic Chauffeur-mecanicien 
41 C3 )) )) 
42 C2 Messenger Huissier 
43 C2 )) » 
Security - Securite 
44 C4 Senior Security Guard Garde de securite, Chef 
45 C3 Security Guard Garde de securite 
46 C3 )) )) 
47 C3 )) )) 
48 C3 )) 
I 
» 
49 C3 )) )) 
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B. International Secretariat of the Standing Armaments Committee 
































Assistant Secretary -General Secretaire general adjoint 
Private Secretariat, M ail, Documentation 
Secretariat particulier, courrier, documentation 
Private Secretary Secretaire particuliere 
Assistant in charge of classified Assistant charge du courrier secret 
documents 
Archivist, responsible for distributing Archiviste, distributeur de documents 
documents 
Driver mechanic Chauffeur-mecanicien 
Committee Secretariat - Secretariat de comite 
Assistant to Head of International Adjoint au Chef du Secretariat 
Secretariat international 









Linguistic Staff - Personnel linguistique 
Reviseur de traduction 
Interprete 
Translator and Minute Writer Traducteur et proces-verbaliste 
)) )) )) )) 
Clerical Staff 
Groupe de reproduction des documents 
Head of Typing Pool Chef de groupe 
Bilingual Shorthand-typist Stenodactylographe bilingue 
)) )) )) )) 
)) )) )) » 






Administrative and General Staff 
Personnel des services administratifs et generaux 
Administrative Assistant Assistant administratif 
)) 
» 
Assistant to Head of Finance and Adjoint au Chef de la Section finances 
Administration Section, Head of et administration, Chef du Bureau 
Finance and Account Office finances et comptabilite 
Roneo Operator Roneotypiste 
Store-keeper and technician Magasinier et agent technique 
Security Guard Garde de securite 
)) » )) )) 
» )) » )) 
)) )) )) 
1. Post vacant - Poste vacant. 
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C. Agency for the Control of Armaments 
Agence pour le Controle des Armements 
Function Fonction 
Director Directeur 
Director's Assistant Assistant du Directeur 
Deputy Director Directeur adjoint 
Private Secretary to Deputy Director Secretaire particuliere du Directeur 
adjoint 
Director's Office - Bureau de direction 
Head of the Office and Assistant to 
the Director, Security Officer 
Head of Central Documentation 
Assistant to the Head of Central 
Documentation 
Assistant Documentation Clerk 




Assistant, Head of Central Registry -
Assistant to the Security Officer 
Secretary 
Chef de bureau et adjoint a.u 
Directeur, Offici er charge de la securite 
Chef du Bureau central de 
documentation 
Adjoint au Chef du Bureau central 
de documentation 
Assistant, Documentaliste 




Assistant, Chef des Archives centrales -
Adjoint a l'Officier de securite 
Secretaire 
Information and Study Division 
Division information et etudes 
Head of Division 
Head of the Industrial Section 
Expert on biological and chemical 
weapons 
Logistics Expert on armaments for 
land forces 
Logistics Expert on armaments for 
air forces 
Logistics Expert on naval armaments 






Chef de division 
Chef de la Section industrielle 
Expert en armes biologiques et 
chimiques 
Expert logistique en armements 
terrestres 
Expert logiiltique en armements aeriens 
Expert logistique en armements na.va.ls 
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I nBpection and Control Division 
Division inspectionB et contr6les 
Head of Division 
Expert on artillery and tanks 
Expert on guided missiles 
Expert on biological weapons 
Expert on armaments for air forces 
Expert on artillery 
Private Secretary 
Bilingual Shorthand-typist 
Chef de division 
Expert en a.rtillerie et chars de combat 
Expert en engins guides 
Expert en armes biologiques 
Expert en armements aeriens 
Expert en artillerie 
Secreta.ire particuliere 
Stenodactylographe bilingue 
Administration and Legal Affairs Division 
Division administration et affaires juridiques 
Head of Division 
Assistant 
Legal Expert 





Head of Group responsible for 
General Services 
Senior Clerk, Assistant to Head of Group 
responsible for General Services 
Chef de division 
Assistant 
Expert juridique 





Chef de groupe responsable des 
services generaux 
Commis qualifie, Assistant du chef de 
groupe responsable des services gene-
raux 
Other services and Security Service 
Services divers et de securite 
Head Designer and Duplicator Chef dessinateur - Roneotypiste 
Operator 
Driver mechanic Chauffeur-mecanicien 
Security Guard Garde de securite 
)) » » » 
)) » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » • » 































APPENDIX III- ANNEXE ID 
Office of the Clerk 1 




Counsellor in charge of defence questions 
and armaments 
Counsellor in charge of political questions 
Counsellor in charge of finance and 
administration 
Counsellor in charge of Press Department 
First Secretary /Committee Secretary 
First Secretary /Head of the Publications 
and Translations Department 
Secretary-Translator fPu blications 





Administrative Assistant /Assistant 
translator 
Secretary to the President and the Clerk 
Secretary to the Clerk Assistant f 
Assistant Sergeant-at-Arms Office 
Proof reader and Assistant Translation 
Department 
Assistants to Committees 
Assistant to the Administrative and 
Financial Department 
Assistant to the Archives and Mail 
Department 
Assistant to the Translation Department 
Assistant to the Press Department 
Switchboard Operator 






Conseiller charge des questions de defense 
et des armements 
Conseiller charge des questions politiques 
Conseiller charge des questions financieres 
et administratives 
Conseiller charge du Service de presse 
Premier secretaire /Secretaire de commission 
Premier secretaire /Chef du Service des 
traductions et publications 
Secretaire-Traducteur /Publications 




Assistant d'encadrement /Aide-traducteur 
Secretaire du President et du Greffier 
Secretaire du Greffier adjoint /Assistante 
au Protocole 
Lectrice d'epreuves et assistante au Service 
des traductions 
Assistantes aux commissions 
Assistante au Service administratif et 
financier 
Assistante au Service des archives et 
courrier 
Assistante au Service des traductions 
Assistante au Service de presse 
Standardiste 
Chef roneo fMagasinier 
Aide-roneo fMessager 
Messager 
1. On 1st January 1969. 
Au 1er janvier 1969. 
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APPENDIX IV- ANNEXE IV 
Table of establishment - Tableau des effectifs 
WESTERN EUROPEAN UNION - UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE 
Total Office of the Clerk 
Al Bl Cl 
A,B, C Greffe 
Secretary -General 1 Clerk 1 Secretaire general 1 - - Greffier 
Deputy Secretary-General 1 - - 1 -Secretaire general deiegue 
Assistant Secretary -General 
Clerk Assis-
1 1 - 2 tant l Secretaire general adjoint Greffier adjt 
Director of the Agency 
Directeur de I' Agence - - 1 1 -
A7 
- - 1 1 -
A6 1 - 3 4 -
A5 2 1 6 9 4 
A4 
- 3 8 11 22 
A3 3 1 1 5 22 
A2 2 - 1 3 22 
Linguists 
4 4 2 10 Linguistes -
B6 
- - - - 1 
B5 2 - - 1 1 
B4 7 5 7 20 3 
B3 4 4 10 18 8 
B2 9 3 2 14 -
B1 2 - - 2 -
C6 - - - - 1 
C5 
- - 1 1 -
C4 1 4 - 5 -
C3 7 3 9 19 2 
C2 2 - - 2 -
49 29 52 130 28 
1. A • Secretariat-General. 
Secretariat general. 
B . International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 
C . Agency for the Control of Armaments. 
Agence pour le Controle des Armements. 
2. Including four secretaries Translations /Publications. 





RECOMMENDATION 173 1 
on improving the status of WEU staff 2 
The Assembly, 
Considering it rightful that officials should be able to make a normal career in the European 
organisations ; 
Having been informed that a Governmental Conference on the creation of a European Civil 
Service has tabled its final report; 
Considering that a solution should be found to certain current and urgent problems pending 
the formation of a European civil service, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
l. Communicate to the Assembly for an opinion the report of the Governmental Conference 
on the creation of a European Civil Service ; 
2. Make the necessary arrangements to ensure that the careers of officials of the organisation 
do not come to a halt after only a few years of service ; 
3. Amend the rules now in force concerning the indemnity for loss of job in the light of practice 
in the Communities ; 
4. On the one hand, ensure that the capital sums granted compare favourably with the level 
of salaries paid to the officials concerned during their last years of service with the organisation and, 
on the other hand, reduce the disparity in WEU contributions due to differences in salary scales 
according to the place of employment. 
1. Adopted by the Assembly on 17th October 1968 during the First Part of the Fourteenth Ordinary Session (7th 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Kirk on behalf of the Committee on Budgetary 




RECOMMANDATION n° 173 1 
sur l'amelioration du statut du personnel de l'U.E.O. 2 
L' Assemblee, 
Considerant qu'il est legitime de donner aux agents des organisations europeennes la possibilite 
de Mneficier d'un deroulement normal de carriere ; 
Ayant ete informee qu'une « conference gouvernementale pour la fonction publique europeenne >> 
a depose son rapport final; 
Estimant qu'en attendant la mise sur pied d'une fonction publique europeenne, il convient de 
trouver des solutions a certains problemes actuels et urgents, 
RECOMMANDE au CoNSEIL 
1. De la saisir, pour avis, du rapport depose par la« conference gouvernementale pour la fonction publi-
que europeenne >> ; 
2. De prendre les dispositions necessaires pour eviter que les agents de !'organisation ne se 
trouvent arretes dans leur carriere apres un nombre reduit d'annees de service; 
3. D'amender les regles actuellement en vigueur, concernant l'indetnnite de perte d'emploi, a la 
lumiere des pratiques suivies par les Communautes ; 
4. D'assurer, d'une part, une equitable relation entre le capital verse et le niveau des salaires 
payes aux interesses pendant les dernieres annees de leur carriere au sein de !'organisation; d'autre 
part, d'attenuer la disparite des cotisations U.E.O. resultant de la disparite des baremes de salaire 
selon le lieu de travail. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 17 octobre 1968 au cours de la premiere partie de la Quatorzieme session ordinaire 
(7• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Kirk au nom de la Commission des Affaires budgetaires 
et de !'Administration (Document 452). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 173 
1. The Council have requested the Secretary-General to make available to the Assembly the 
Final Act of the governmental conference on the European civil service. 
This report contains recommendations for model staff regulations for a European civil service, 
designed to harmonise the conditions of employment of international officials of certain organisations. 
As the Assembly is aware, this matter has been referred to the Consultative Assembly of the 
Council of Europe which has set up a special sub-committee with instructions to report during 
the year. 
The Council, for their part, are anxious that, when the rules of the various organisations are 
modified and adapted, account should be taken of the principles governing the model staff regulations, 
the introduction of which should co-ordinate the conditions of employment of the staffs of these 
organisations. Harmonisation of policies in this respect would help to increase the working efficiency 
of the organisations concerned. 
2. Furthermore, there is a need to consider career prospects for staff and governments will try to find 
procedures to that end. 
A more satisfactory solution, applicable to the co-ordinated European organisations, might be sought 
as regards the indemnity for loss of job. 
3. In the Co-ordinating Committee of Government Budget Experts, the representatives of WEU 
member countries will give careful attention to the proposals now being worked out by the Secretaries-
General of the Co-ordinated Organisations to improve the system of indemnities for loss of job. 
The same will apply to other suggestions which the Secretaries-General are formulating with 
a view to: 
(a) ensuring that officials receive, on leaving the organisation, a capital sum providing an income 
corresponding more closely than under the present regulations to the salaries they received during 
their last years of service ; 
(b) remedying the situation whereby a disparity exists between the capital sums to which officials, 
serving respectively in France and outside France, are entitled on leaving the organisation. 
All these proposals will be submitted in due course to governments in accordance with the 
appropriate procedure. 
1. Communicated to the Assembly on 28th April 1969. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 113 
1. Le Conseil a prie le Secretaire general de communiquer a I' Assemblee I' Acte final de la conference 
gouvernementale pour la fonction publique europeenne. 
Ce rapport contient des recommandations pour !'elaboration d'un statut-type de la fonction 
publique europeenne destine a harmoniser les conditions d'emploi des fonctionnaires internationaux de 
certaines organisations. 
Ainsi que I' Assemblee le sait, I' Assemblee consultative du Conseil de !'Europe a ete saisie de 
ce probleme et une sous-commission speciale a ete chargee de lui faire rapport a ce sujet au cours 
de l'annee. 
Pour sa part, le Conseil tient a exprimer l'interet qu'il porte a ce qu'a !'occasion des modi-
fications et adaptations apportees aux reglements des diverses organisations. il soit tenu compte des 
principes qui inspirent le statut-type et dont la mise en oouvre serait de nature a coordonner les 
conditions d'emploi du personnel de ces organisations. L'harmonisation des politiques a cet egard 
contribuerait a ameliorer le fonctionnement des organisations en cause. 
2. Par ailleurs, la necessite existe d'examiner les perspectives offertes aux agents et les gouverne-
ments s'efforceront de trouver des procedures a cette fin. 
Une solution plus satisfaisante, valable pour les organisations europeennes coordonnees, pourrait 
etre recherchee en ce qui concerne l'indemnite de perte d'emploi. 
3. Les representants des pays membres de l'U.E.O. examineront soigneusement dans le cadre du 
Comite de coordination des experts budgetaires des gouvernements les dispositions actuellement en 
cours d'elaboration par les secretaires generaux des organisations coordonnees et tendant a ameliorer 
le systeme d'indemnites de perte d'emploi. 
Il en sera de meme pour les autres propositions preparees par les secretaires generaux dans 
le but de: 
(a) assurer que les fonctionnaires re9oivent, a leur depart de !'organisation, un capital pouvant 
leur fournir un revenu correspondant de plus pres qu'actuellement aux traitements qu'ils out per9us 
pendant leurs dernieres annees de service ; et 
(b) remedier a la situation qui resulte de la disparite existant entre les sommes en capital aux-
quelles ont droit les fonctionnaires a leur depart, suivant qu'ils ont servi en France ou hors de 
France. 
L' ensemble de ces propositions sera soumis en temps utile aux gouvernements suivant la pro-
cedure applicable en la matiere. 




Terms of application of the education allowance 1 
Conditions of award 
1. An education allowance of fixed amount 
shall be granted, on his request, to any non-
resident official entitled to the expatriation 
allowance 2 , in respect of each dependent child 
within the meaning of the Staff Rules, regularly 
attending, on a full-time basis, an educational 
establishment outside the country in which the 
official is serving. 
2. Furthermore, a non-resident official who is 
entitled to the expatriation allowance 2 , whose 
child or children is or are attending a school 
which does not form a part of the national 
educational system of the country in which the 
official is serving, shall also receive, where he 
incurs excessive expenditure, an education allow-
ance in accordance with the terms of application 
specified in paragraphs 7 and 8 below. 
3. The right to the allowance shall commence 
on the first day of the month during which the 
child begins to attend a primary school. It shall 
terminate when the child ceases his or her :full-
time studies, and not later than the end of the 
month in which he or she reaches the age of 25. 
4. In order to receive the allowance, the agent 
must produce, each year, a certificate of enrol-
ment in the educational establishment. 
Amount of the allowance 
5. The scale of educational allowance applicable 
to non-resident staff whose children are attending 
school outside the country of the duty station 
shall be the same whatever the duty station but 
shall be payable at three different fixed rates, 
depending on the age of the child and the nature 
of the schooling : 
- French francs 100 per month, or the 
equivalent, for each child attending a 
primary school ; 
I. Extract from the 54th Report of the Co-ordinating 
Committee of Government Budget Experts concerning the 
general review of the remuneration of the staff of the 
co-ordinated organisations. 
2. Provided that the official is not a national of thA 
country in which he is serving. 
- French francs 200 per month, or the 
equivalent, for each child attending a 
secondary school ; 
- French francs 300 per month, or the 
equivalent, for each child attending a 
university or other educational establish-
ment of an equivalent level. 
6. Since the above fixed scale represents a 
monthly fraction of the aggregate annual costs, 
it shall be payable during the holiday period 
provided that the child continues to attend an 
educational establishment when the following 
term begins. 
7. The scale of educational allowance applicable 
to non-resident staff whose children are attending 
school in the country of the duty station shall 
be the same whatever the duty station but shall 
include three different ceilings depending on the 
age of the child and the nature of the schooling : 
- French francs 100 per month, or the 
equivalent, for each child attending a 
primary school ; 
- French francs 200 per month, or the 
equivalent, for each child attending a 
secondary school ; 
- French francs 300 per month, or the 
equivalent, for each child attending a 
university or other educational establish-
ment of an equivalent level. 
8. Within the limits of these ceilings, the 
allowance shall consist of two elements: 
- a fixed element, covering general school 
expenses, and governed by the provisions 
of paragraph 6 above ; the rates are the 
following: 
- French francs 40 per month, or the 
equivalent, for each child attending a 
primary school ; 
- French francs 60 per month, or the 
equivalent, for each child attending a 
secondary school ; 
- French francs 110 per month, or the 
equivalent, for each child attending a 
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Modalites d'application pour l'indemnite d'education 1 
Conditions d'attribution 
1. Une indemnite d'education de caractere for-
faitaire est accordee a sa demande a tout agent 
non resident, beneficiaire de l'indemnite d'expa-
triation 2, pour chaque enfant a charge au sens 
du Reglement du personnel, qui frequente de 
maniere reguliere et a plein temps un etablisse-
ment d'enseignement hors du pays d'affectation 
de l'agent. 
2. Par ailleurs, les agents non residents, bene-
ficiaires de l'indemnite d'expatriation 2, dont les 
enfants frequentent dans le pays d'affectation un 
etablissement scolaire qui ne releve pas du regime 
national d'enseignement du pays d'affectation 
de !'agent, peuvent, lorsqu'ils ont a faire face 
a des depenses excessives, obtenir une indemnite 
d'education selon les modalites indiquees aux 
paragraphes 7 et 8 ci-dessous. 
3. Le droit a l'indemnite prend naissance le 
premier jour du mois au cours duquel !'enfant 
commence a frequenter un etablissement d'ensei-
gnement primaire. Il expire lorsque !'enfant ter-
mine ses etudes a plein temps et au plus tard 
a la fin du mois au cours duquell'enfant atteint 
l'age de 25 ans. 
4. Pour beneficier de l'indemnite, !'agent doit 
produire chaque annee un certificat d'inscription 
de l'etablissement d'enseignement. 
Montant de l'indemnite 
5. Le bareme de l'indemnite d'education appli-
cable aux agents non residents dont les enfants 
poursuivent leur scolarite en dehors du pays 
d'affectation, est le meme quel que soit le lieu 
d'affectation, mais comporte trois taux forfai-
taires differents, etablis en fonction de la nature 
des etudes poursuivies : 
- francs franc;ais 100 par mois, ou leur 
equivalent, par enfant suivant l'enseigne-
ment primaire; 
1. Extrait du cinquante-quatrieme rapport du Comite 
de coordination des experts budgetaires des gouvernements 
concernant l'examen general des remunerations des per-
sonnels des organisations coordonnees. 
2. Pour autant qu'il ne soit pas ressortissant du pays 
d'affectation. 
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- francs franc;ais 200 par mois, ou leur 
equivalent, par enfant suivant l'ensei-
gnement secondaire ; 
- francs franc;ais 300 par mois, ou leur 
equivalent, par enfant frequentant une 
universite ou un institut d'enseignement 
de niveau equivalent. 
6. Le bareme forfaitaire ci-dessus, representant 
une fraction mensuelle de !'ensemble des frais 
annuels, est accorde egalement pour la periode 
des vacances, sous reserve que !'enfant continue 
a frequenter un etablissement d'enseignement 
apres la reprise des cours. 
7. Le bareme de l'indemnite d'education appli-
cable aux agents non residents dont les enfants 
poursuivent leur scolarite dans le pays d'affec-
tation est le meme quel que soit le lieu d'affec-
tation et comporte trois plafonds differents 
etablis en fonction de la nature des etudes pour-
suivies: 
- francs franc;ais 100 par mois, ou leur 
equivalent, par enfant, suivant l'ensei-
gnement primaire ; 
- francs franc;ais 200 par mois, ou leur 
equivalent, par enfant suivant l'ensei-
gnement secondaire; 
- francs franc;ais 300 par mois, ou leur 
equivalent, par enfant frequentant une 
universite ou un institut d'enseignement 
de niveau equivalent. 
8. Dans la limite de ces plafonds, l'indemnite 
comporte deux elements : 
- d'une part, une allocation forfaitaire 
regie par les dispositions du paragraphe 
6 ci-dessus et destinee a couvrir les 
depenses diverses de scolarite ; les taux 
en sont les suivants : 
- francs franc;ais 40 par mois, ou leur 
equivalent, par enfant suivant l'en-
seignement primaire ; 
- francs franc;ais 60 par mois, ou leur 
equivalent, par enfant suivant l'en-
seignement secondaire; 
- francs franc;ais 110 par mois, ou leur 
equivalent, par enfant frequentant 
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university or other educational estab-
lishment of an equivalent level ; 
- the reimbursement, on production of 
vouchers, of the cost of tuition, residence 
and examination fees, and transport 
expenses. 
9. The actual amount of the education allow-
ance shall be determined by deducting, where 
appropriate, from the total amount to which the 
official is entitled any allowances from other 
sources which he receives for his child's education 
(scholarship or study grants). 
10. The supplement for dependent children, 
included in the expatriation allowance, and the 
education allowance shall not be payable con-
currently. 
11. Officials receiving the education allowance, 
whose children pursue their studies at a place 
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more than 300 kilometres away from the duty 
station, shall also be entitled to the reimburse-
ment of the cost of one round-trip per year 
between the place of studies and the duty station, 
it being understood that such amount does not 
exceed the cost of a round trip between the duty 
station and the place approved for home leave. 
Nevertheless, members of the staff who have 
received such repayment for one or several chil-
dren, may not during the same year request 
repayment of the round-trip for home leave for 
that child or for these same children. 
Review of the amount of the education allowance 
12. The scale of the educational allowance shall, 
where appropriate, be reviewed on the occasion 
of general reviews. 
ANNEXE VI 
une universite ou un institut d'en-
seignement de niveau equivalent ; 
- d'autre part, le remboursement sur pieces 
justificatives du cm1t de l'enseignement, 
de la pension, de !'inscription aux exa-
mens et des frais de transport. 
9. Le montant effectif de l'indemnite d'educa-
tion est determine en deduisant, s'il y a lieu, du 
montant total auquel l'agent peut pretendre, les 
allocations provenant d'autres sources per~ues 
au titre de !'education de l'enfant (bourses et sub-
ventions d'etudes). 
10. Le supplement pour enfant a charge, com-
pris dans l'indemnite d'expatriation, et l'indem-
nite d'education ne peuvent etre cumules. 
11. Les agents percevant l'indemnite d'education 
et dont les enfants poursuivent leurs etudes dans 
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un lieu distant de plus de 300 kilometres du lieu 
d'affectation beneficient en outre du rembour-
sement du prix d'un voyage annuel aller-retour 
entre le lieu d'etudes et le lieu d'affectation, etant 
entendu que ce remboursement ne pourra depas-
ser le prix d'un voyage aller-retour entre le lieu 
d'affectation et le lieu admis pour le conge dans 
les foyers. Toutefois les agents qui auront bene-
ficie d'un tel remboursement au titre d'un ou de 
plusieurs enfants, ne pourront demander au 
cours de la meme annee le remboursement d'un 
voyage aller-retour au titre du conge dans les 
foyers pour ce ou pour ces memes enfants. 
Revision du montant de Z'indemnite d'education 
12. Le bareme de l'indemnite d'education est 




Procedure for adjusting the remuneration 
of international staff 1 
Article 1 
The level of remuneration of the staff of the 
<?rganisatio;ns shall be reviewed annually in the 
hght of eVIdence assembled by the Secretaries-
General. This review shall take place during the 
months of October and November, and shall be 
based on the level as at 1st October each year 
of the international price index and of remuner-
ation. In principle, the review shall allow staff 
remuneration to be adjusted to meet the full 
change in the cost of living since the last general 
salary review. 
Article 2 
The review shall take into consideration the 
trend of the international price index 2 estab-
l~shed especially for the staff of the Organisa-
ti?ns, as approved b~ the Co-ordinating Com-
mittee and the Councils of the Organisations in 
February 1959 (this index being brought back 
to base 100 in September 1968). The reference 
period for the purpose of determining the 
variation of the index shall be the period 
fro'? 1st October of the year preceding the 
rev1e'Y to 30th September of the year in 
questwn. There shall also be taken into consi-
deration as a basis of appreciation the respective 
trends since the 1st October 1968 in the 
international price index and the index of 
remunerations of the Organisations. 
1. ~xtract from the 54th Report of the Co-ordinating 
CoiiUillttee ?f Government Budget Experts concerning the 
general rev1ew of the remuneration of the staff of the co-
ordinated organisations. 
2. Footnote in CCG /RG(62)2 : 
"In accordance with the decision of the NATO Council 
where there are less than 50 international officials serving 
in a_country, the index to be used for the purpose of esti-
m~tm_g movements in the cost of living will be the national 
pr1ce mdex of the country concerned. This to be adjusted 
where necessary, either as regards the number of article~ 
on which it is based or the weighting of these articles so 
that the trend of the purchasing power of internati~nal 
officials can be equitably assessed on the basis of the index 
concerned (see CCG JWP JW(59)2, 2nd Revision)." 
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Article 3 
For the purposes of this text, "remunera-
tion" shall mean for the whole staff of the 
Organisations, the basic salary, expatriation 
allowance and family allowances (Head of 
Household allowance and child's allowance) fixed 
with effect from 1st January 1969 in the Report 
of the Co-ordinating Committee of Government 
Budget Experts dated 7th May 1968 and 
approved by the Councils of the Organisations, 
together with any cost-of-living allowance granted 
since that date. 
Article 4 
Any adjustment arising out of the annual 
r~view shall apply to the basic salary, expatria-
tiOn allowance (except for the fixed elements) 
and family allowances, as fixed on 1st January 
1969 but shall not apply to any cost-of-living 
allowance granted after that date. 
Article 5 
The changes to be made in the level of 
remuneration shall be calculated as follows : 
(a) the elements of remuneration specified 
in Article 4 above shall in principle 
be adjusted in the same proportion as 
the percentage of variation in the 
international price index during the 
annual period 1st October-30th Septem-
ber, but in no case shall the adjustment 
be less than 70 % of that variation ; 
(b) if in the course of the preceding annual 
review or reviews remuneration has not 
been adjusted to take into account the 
total trend in the cost of living during 
the reference period or periods under 
consideration, the Secretaries-General 
will be entitled to submit proposals for 
an adjustment in addition to that 
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ANNEXE VII 
Procedure d'ajustement des remunerations 
du personnel international 1 
Article 1 .. 
I1 sera procede annuellement sur la base 
d'un dossier etabli par les secretair~s generaux, a 
un examen du niveau des remunerations du per-
sonnel des organisations. Cet examen aura lieu 
pendant la periode octobre-novembre et devra se 
fonder sur la situation, au 1•• octobre de chaque 
annee, d'une part de l'indice international des 
prix, d'autre part du niveau des remunerations. 
Il devra permettre en principe d'adapter integra-
lement les remunerations des agents a !'evolution 
du cout de la vie intervenue depuis la derniere 
revision generale. 
Article 2 
Sera prise en consideration pour cet examen l'evo~ution. de l'indice international des prix 2 : 
etabh speCialement pour le personnel des organi-
sations, tel qu'il a ete approuve par le Comite de 
coordination et par les Conseils des organisations 
en fevrier 1959, ( cet indice etant ramene a la has~ 
100 en septembre 1968). La periode de reference 
retenue pour determiner la variation de l'indice 
s'etendra du 1•• octobre de l'annee precedant 
l'examen, au 30 septembre de l'annee consideree. 
Sera egalement retenu comme element d'appre-
ciation !'evolution respective depuis le 1•• octobre 
1968 de l'indice international des prix et de !'in-
dice des traitements des organisations. 
1. Ex~rai~ du cinquante-quatrieme rapport du Comite 
de coordmatwn des experts budgetaires des gouvernements 
concernant l'examen general des remunerations des per-
sonnels des organisations coordonnees. 
2. Note du CCG /RG(62)2 : 
• Conformement a la decision du Conseil de l'O.T.A.N., 
dans un pays ou moins de 50 agents internationaux sont 
en poste, l'indice a utiliser pour evaluer les variations du 
cm1t de la v!e sera l'indice national des prix du pays inte-
re~se. On aJustera, le cas echeant, le nombre d'articles 
~r1s pour base ~u leur ponderation de fa~on que les varia-
tiOns du pouv01r d'achat des agents internationaux puis-
sent etre appreciees equitablement sur la base de l'indice 
considere. (Voir CCG fWP fW(59)2 . 2e revision). • 
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Article 3 
Par remuneration au sens du present texte 
il y a lieu d'entendre, pour !'ensemble du per~ 
sonnel des organisations, le traitement de base, 
l'indemnite d'expatriation, les allocations fami-
liales (allocation de chef de famille et allocation 
pour enfant a charge)' les taux etant ceux fixes 
a compter du 1". janvier 1969 dans le rapport du 
Comite de coordination des experts budgetaires 
des gouvernements en date du 7 mai 1968 
approuve par les Conseils des organisations, et: 
en outre, les indemnites de vie chere accordees le 
cas echeant depuis cette date. 
Article 4 
Les ajustements resultant de l'examen annuel 
s'appliqueront au traitement de base, a l'indem-
nite d'expatriation (a !'exception des elements 
fixes) et aux allocations familiales tels qu'ils ont 
ete fixes au r· janvier 1969, a !'exclusion des 
indemnites de vie chere accordees le cas echeant 
depuis cette date. 
Article 5 
Les modifications apportees au niveau des 
remunerations seront determinees de la fa~,Jon 
suivante: 
(a) les elements de la remuneration tels 
qu'ils sont specifies a !'article 4 ci-dessus 
seront en principe ajustes dans la pro-
portion correspondant au pourcentage 
de variation de l'indice international au 
cours de la periode annuelle 1•• octobre-
30 septembre, mais en tout etat de cause 
l'ajustement apporte ne pourra etre infe-
rieur a 70 % de cette variation j 
(b) si, toutefois, au cours de la ou des revi-
sions annuelles precedentes, les remune-
rations n'avaient pu etre ajustees pour 
tenir compte integralement de !'evolu-
tion du cout de la vie au cours de la ou 
des periodes de reference prises en con-
sideration, les secretaires generaux pour-
rout presenter des propositions tendant 
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specified in (a) above, to adapt the level 
of remuneration to take full account of 
the trend in the international price 
index since the last General Review. 
Article 6 
No claim for adjustment shall, however, be 
submitted if the variation in the international 
price index during the reference period is less 
than 3 points. In this event, when the review is 
carried out in the following year, as provided in 
Article 1, the reference period taken into consi-
deration to determine the variation in the index 
shall be extended to two years. If after two years 
the total variation in the index is still less than 
3 points, the reference period shall be extended 
by a further year, and so on. 
Article 7 
The recommendations of the Co-ordinating 
Committee in respect of the proposals of the 
Secretaries-General specified in Article 5 shall 
be unanimous and made after full discussion. 
Article 8 
The adjustments recommended as specified 
above by the Co-ordinating Committee : 
(a) shall be submitted for decision to the 
Council of each Organisation and shall 
take effect from 1st January of the 
year following that in the course of 
which the review has been made ; 
(b) shall be expressed as a percentage of 
the emoluments established on 1st 
January 1969, as defined in Article 4. 
The percentages resulting from the 
application of the provisions of Article 
5 shall always be rounded off to the 
nearest half-unit above or below, on the 
understanding that, in relation to the 
salaries of the General Review, new 
salaries resulting from the Annual 
Review shall in no case show a higher 
percentage of variation than that 





In no case, however, shall the margin 
between the international price index of 
salaries (basic salary plus cost-of-living allow-
ances), both determined on the basis of 1st Octo-
ber 1968 = 100 1 , remain for any length of time 
equal to or above 8 points. If this figure is 
reached, the Secretaries-General shall be entitled 
to submit to the Co-ordinating Committee, in the 
course of the year, a claim for an exceptional 
adjustment. Such exceptional revision which shall 
be calculated on the basis of the difference 
between the international price index and the 
index of salaries shall be effected by applying the 
principles defined in Article 5 (a) and shall be 
justified: 
(a) if the margin remains equal to or above 
8 points for at least four months 2 ; 
(b) if the margin, for any length of time 
whatever, reaches or exceeds 12 points. 
The adjustments recommended as a result of 
such exceptional review shall take effect from the 
first day of the month following that in which 
the report by the Co-ordinating Committee is 
submitted by it to the Secretaries-General, and in 
any event not later than the end of the third 
month following that in which the claim for an 
exceptional review is submitted by the Secre-
taries-General to the Co-ordinating Committee. 
In the course of the normal review following 
the exceptional revision, the starting point of the 
reference period adopted to determine the 
variation in the international index, in accord-
ance with the normal practice for the annual 
review, shall be the first day of the month follow-
ing that in which the international index reached 
the level entitling the Secretaries-General to 
claim an exceptional increase. 
Article 10 
Finally, the remuneration of the Inter-
national Staff shall be completely and thoroughly 
I. In fact, as regards the index of prices, the index of 
the month of September 1968 will be taken as the base. 
2. The international price index for determining the 
margin as compared with the index of salaries will in this 
case be the international price index for the fourth month. 
ANNEXE VII 
a obtenir, en sus de l'ajustement vise au 
(a) ci-dessus, un ajustement supplemen-
taire permettant d'adapter complete-
ment les remunerations a !'evolution de 
l'indice international des prix intervenue 
depuis la derniere revision generale. 
Article 6 
Toutefois, aucune demande d'ajustement ne 
sera presentee si la variation de l'indice inter-
national des prix, au cours de la periode de refe-
rence, etait inferieure a 3 points. Dans cette 
eventualite, lors de la revision de l'annee suivante 
dans les conditions definies a !'article 1"', la 
periode de reference prise en consideration pour 
determiner la variation de l'indice sera portee a 
deux ans. Si, au bout de deux ans, la variation 
totale de l'indice etait encore inferieure a 
3 points, la periode de reference serait prolongee 
d'une annee supplementaire, et ainsi de suite. 
Article 7 
Les recommandations du Comite de coordi-
nation a l'egard des propositions des secretaires 
generaux visees a !'article 5 devront etre pre-
sentees a l'unanimite apres discussion complete. 
Article 8 
Les ajustements recommandes dans les condi-
tions qui precedent par le Comite de coordina-
tion: 
(a) seront soumis pour decision au Conseil 
de chacune des organisations et porte-
ront effet a compter du 1 .. janvier de 
l'annee suivant celle au cours de laquelle 
l'examen aura ete entrepris ; 
(b) seront fixes en pourcentage des emolu-
ments etablis au r· janvier 1969, te1'3 
qu'ils ont ete definis a !'article 4. Les 
pourcentages resultant de !'application 
des dispositions de !'article 5 seront tou-
jours arrondis a la demi-unite supe-
rieure ou inferieure, etant entendu que, 
par rapport aux traitements de la revi-
sion generale, les nouveaux traitements 
resultant de la revision annuelle ne 
devront en aucun cas accuser un pour-
centage de variation plus eleve que celui 
enregistre par l'indice international de-




Toutefois, en aucun cas, l'ecart entre l'indice 
international des prix et l'indice des traitements 
(traitement de base plus indemnite de vie chere), 
determines tous deux sur la base 1•• octobre 
1968 = 100 \ ne devra, de fagon durable, rester 
egal ou superieur a 8 points. Si ce chiffre etait 
atteint, les secretaires generaux seraient fondes a 
presenter au Comite de coordination, en cours 
d'annee, une dcmande de modification exception-
nelle. Cette revision cxceptionnelle, qui sera 
calculee en fonction de la difference entre l'indice 
international des prix et l'indice des traitements, 
sera operee en appliquant les principes definis a 
!'article 5 (a) et sera justifiee: 
(a) si l'ecart est reste egal ou superieur a 
8 points pendant unc duree d'au moins 
quatre mois 2 ; 
(b) si cet ecart, quelle que soit la duree pen-
dant laquelle il a ete constate, est devenu 
egal ou superieur a 12 points. 
Les ajustements recommandes a la suite de 
cette revision exceptionnelle porteront effet a 
compter du premier jour du mois suivant celui 
au cours duqucl le rapport du Comite de coordi-
nation aura ete presente par celui-ci aux secre-
taires generaux, et au plus tard a la fin du troi-
sieme mois suivant celui au cours duquel la 
demande de revision exceptionnelle aura ete pre-
sentee par les secretaires generaux au Comite de 
coordination. 
T.1ors de l'examen normal qui suivra la revi-
sion exceptionnelle, le point de depart de la pe-
riode de reference retenue pour determiner la 
variation de l'indice international au titre de la 
procedure de revision annuelle sera le premier 
jour du mois suivant celui au cours duquel le 
niveau atteint par l'indice international aura 
habilite les secretaires generaux a presenter une 
demande de majoration exceptionnelle. 
Article 10 
Enfin, les remunerations du personnel inter-
national seront soumises tous les quatre ans a un 
1. En fait, en ce qui concerne l'indice des prix, l'indice 
du mois de septembre 1968 sera pris pour base. 
2. L'indice international des prix retenu pour deter-
miner l'ecart avec l'indice des traitements sera alors celui 
du quatrieme mois. 
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reviewed every four years. The following factors 
may be taken into consideration inter alia: 
(a) the trend of the standard of living in the 
member countries during the four years 
before the review ; 
(b) the exigencies of recruitment ; 
(c) the trend of civil service remuneration 




The date which marked the end of the period 
taken into consideration for the purposes of such 
general review shall also be adopted as the 
starting point of the reference period for the first 
next annual review. 
Article 11 
The foregoing provisions shall replace in 
their entirety those which previously governed 
the procedure for adjusting salaries. 
ANNEXE VII 
examen complet et approfondi. Pourront notam-
ment etre prises en consideration : 
(a) !'evolution du niveau de vie dans les 
pays membres au cours de la periode de 
quatre ans anterieure a la revision j 
(b) les necessites du recrutement ; 
(c) I' evolution des remunerations des agents 
des services publics de divers pays, et en 
particulier du pays bOte. 
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La date ayant marque le terme de la periode 
prise en consideration pour proceder a cet examen 
de caractere general sera egalement adoptee 
comme point de depart de la periode de reference 
du premier examen annuel suivant. 
Article 11 
Les dispositions qui precedent se substituent 
integralement a celles qui regissaient anterieure-
ment le systeme d'ajustement des remunerations. 
Document 492 13th October 1969 
Amendment of Rule 28 of the Rules of Procedure 
MOTION FOR A RESOLUTION 
tabled by Mr. Rhodes and others 
The Assembly, 
In order to improve the wording, 
DECIDES 
To amend Rule 28 of the Rules of Procedure as follows : 
Paragraph 2 
In the French text only, replace the words "Les propositions deposees par les Representants ne 
doivent porter que sur le fond de la question soulevee" by "Les propositions deposees par les Re-
presentants doivent comprendre un expose concis de la question soulevee". 
Paragraph 4 
In the English text, replace the word "agenda" by the word "register". 
In the French text, replace the words "Sur !'inscription d'une telle motion a l'ordre du jour de 
l' Assemblee" by the words "Sur I' inscription d'une telle proposition au role de l' Assemblee". 
Signed: Bauer, Cravatte, De Keuleneir, Meyers, Peridier, Petit, Prelot, Rhodes, Dame Joan Vickers, 
Vogt 
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Document 492 13 octobre 1969 
Modification de l'article 28 du Reglement 
PROPOSITION DE RESOLUTION 
presentee par M. Rhodes et plusieurs de ses collegues 
L' Assemblee, 
Afin d'en ameliorer la redaction, 
DECIDE 
D'amender !'article 28 du Reglement de la maniere suivante: 
Paragraphe 2 
Dans le texte fraru;ais seulement, remplacer « Les propositions deposees par les Representants ne 
doivent porter que sur le fond de la question soulevee n par « Les propositions deposees par les Re-
presentants doivent comprendre un expose concis de la question soulevee n. 
Paragraphe 4 
Dans le texte anglais, remplacer ((agenda n par ((register n. 
Dans le texte fraru;ais, remplacer ((Sur !'inscription d'une telle motion a I'ordre du jour de 
I' Assemblee n par (( Sur !'inscription d'une telle proposition au role de I' Assemblee n. 
Signe: Bauer, Cravatte, De Keuleneir, Meyers, Peridier, Petit, Prelot, Rhodes, Dame Joan Vickers, 
Vogt 
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Second half-yearly report 
of the Committee for Relations with Parliaments 
submitted by Mr. Radius and Dame Joan Vickers, Rapporteurs 
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I. Methods of work in the parliaments of WEU member States 
(submitted by Mr. Radius, Rapporteur) 
Introduction 
1. The first half-yearly report of the Com-
mittee for Relations with Parliaments dealt 
with the European activities of the parliaments 
of WEU member countries in 1967 and 1968. 
2. The current report will review the methods 
used in the various parliaments and the next 
report will study how to improve the European 
activities of the parliaments by calling their 
attention to the work of the European assem-
blies. 
3. Since October 1963, the Working Party for 
Liaison with National Parliaments - now the 
Committee for Relations with Parliaments - has 
been studying the methods of the parliaments of 
WEU member countries in the course of annual 
visits to the various parliaments 1 • During each 
visit, senior parliamentary officials have explain-
ed procedure in their parliament to enable 
members of the Committee to make a comparison 
with procedure in their own parliament. 
4. The Committee for Relations with Parlia-
ments considers that it would now be useful to 
make a comparative study of the various methods 
used so that the Assembly may find the 
best possible means of bringing its work to the 
attention of national parliaments. 
I. Belgium 
A. Chamber of Representatives 
(i) Questions put to the government 
5. In the Chamber of Representatives, there 
are written questions with written replies, writ-
ten questions with oral replies, urgent questions 
and interpellations. 
6. Questions must not : 
- relate to specific cases ; 
1. See list at Appendix I. 
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- seek to obtain statistical information, 
documentation or legal advice (Rule 70). 
(a) Written questions 
7. The text of the question is handed to the 
President of the Chamber, who transmits it to 
the appropriate Minister. A reply must be given 
within fifteen days (Rule 71). 
(b) Written q1wstions with oral replies 
8. The President of the Chamber decides 
whether an oral reply may be given. If he is 
not in favour of an oral reply, the Conference of 
Chairmen may decide to make the question a 
normal written question. Oral replies are given 
on Thursdays provided the questions have been 
handed to the President not later than the Wed-
nesday of the previous week. If the author of a 
question is absent, the question is withdrawn 
(Rule 72). 
(c) Urgent questions 
9. These too must be communicated in writ-
ing to the President who decides whether they 
are in order and, in agreement with the Minister, 
fixes the time at which they may be put (Rule 
73). 
(d) Interpellations 
10. The subject of the interpellation must be 
communicated to the President in writing. A 
request may be made by one member only. The 
interpellation is included in the agenda for the 
following Tuesday. The author of the interpella-
tion may speak for not more than half an hour. 
After explanations by the Minister, only four 
speakers are allowed to speak for ten minutes 
each. Interpellations concerning a Ministry whose 
budget has not yet been considered by the 
Chamber are combined with the debate on the 
relevant budget (Rules 74-75). 
(ii) Committees 
11. The Chamber has at least as many standing 
committees as ministerial departments. Each 
committee has 23 members (Rule 12). 
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I. Les methodes de travail des parlements des Etats membres de l'U.E.O. 
(presente par M. Radius, rapporteur) 
Introduction 
1. Le premier rapport semestriel de la Com-
mission pour les Relations avec les Parlements 
traitait des activites europeennes des parlements 
des pays membres de l'U.E.O. pendant les annees 
1967 et 1968. 
2. Le present rapport se propose d'etudier les 
methodes en usage dans nos divers parlements 
tandis que le prochain rapport traitera des pos-
sibilites d'ameliorer les activites europeennes des 
parlements par une methode de travail suscepti-
ble d'attirer !'attention de chaeun d'eux sur les 
travaux des assemblees europeennes. 
3. Depuis le mois d'octobre 1963, le Groupe 
de travail - puis la Commission pour les Rela-
tions avec les Parlements - a commence d'etu-
dier, au cours de ses visites annuelles dans les 
divers parlements \ les diverses methodes parle-
mentaires pratiquees dans les pays membres de 
l'U.E.O. A chaque visite, de hauts fonctionnaires 
de ces parlements ont expose les procedures ap-
pliquees dans leur parlement, permettant ainsi 
aux membres de la commission d'etablir des 
comparaisons utiles. 
4. La Commission pour les Relations avec les 
Parlements est d'avis qu'il serait utile de faire 
une etude systematique de ces differentes proce-
dures afin d'offrir a l'Assemblee la possibilite 
de rechercher les moyens de mieux faire connai-
tre ses travau..x dans les parlements des Etats 
membres. 
I. Belgique 
A. La Chambre des Representants 
(i) Questions posecs au go1wernement 
5. La Chambre des Representants connait des 
questions ecrites avec reponses ecrites, des ques-
tions ecrites avec reponses orales, des questions 
urgentes et des interpellations. 
6. Les questions ne doivent pas : 
- etre relatives a des cas d'interet parti-
culier, 
1. Voir les dates de ces visites a l'annexe I. 
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- tendre a obtenir des renseignements 
d'ordre statistique, une documentation, 
ou des consultations juridiques (arti-
cle 70). 
(a) Questions ecrites 
7. Le texte de la question est remis au presi-
dent qui le transmet au ministre competent. Ce 
dernier doit repondre dans les quinze jours (arti-
cle 71). 
(b) Questions ecrites avec reponses orales 
8. Le president juge si une reponse orale peut 
etre donnee. Si le president decide que ce n'est 
pas le cas, la Conference des presidents peut 
decider de la transformer en une question ecrite 
simple. Les reponses orales sont donnees le jeudi, 
pour autant que les questions ont ete remises 
au president au plus tard le mercredi de la 
semaine precedente. L'absence de l'auteur en-
traine un retrait de la question (article 72). 
(c) Questions urgentes 
9. Ces questions doivent egalement etre com-
muniquees par ecrit au president qui juge de 
leur recevabilite et fixe, en accord avec le minis-
tre, I 'heure a laquelle elles pourront etre posees 
(article 73). 
(d) lnterpellations 
10. Le sujet de !'interpellation doit etre trans-
mis au president par ecrit au nom d'un seul 
membre. L'interpellation est inscrite a l'ordre du 
jour du mardi suivant. L'expose de l'interpella-
teur ne peut depasser une demi-heure; apres les 
explications du ministre, quatre orateurs seront 
encore admis a prendre la parole pendant dix 
minutes chacun. Toute interpellation visant un 
ministere dont le budget n'a pas encore ete exa-
mine par la Chambre est jointe a la discussion 
de ce budget (articles 74-75). 
(ii) Commissions 
11. La Chambre a au moins autant de commis-
sions permanentes qu'il y a de departements 
ministeriels ; elles sont composees de vingt-trois 
membres (article 12). 
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12. Special committees may be set up to con-
sider specific bills or motions. Their mandate 
ends with the tabling of the report on the bill 
or motion (Rule 13). 
13. All the committees may set up sub-commit-
tees (Rule 17). They may hear the opinions of 
extra-parliamentary persons or bodies (Rule 
21 (1)) and may ask the opinion of another com-
mittee, unless the President of the Chamber 
decides otherwise (Rule 21 (2)). 
14. Since 1962, the Chamber has had a Euro-
pean Affairs Committee (Rule 83) with 23 
members. 
15. During preparatory work on Rule 83 of the 
new Rules of Procedure, it was specified that the 
terms of reference of the new committee would 
be quite different :from those of the other 
standing committees, which are traditionally res-
ponsible :for the preliminary examination of bills. 
Bills approving treaties or other international 
acts in the European :field are still submitted to 
the Foreign Affairs or External Trade Commit-
tee ; the task of the European Affairs Committee 
is essentially one of information and contacts in 
respect of the activities of the Belgian Delega-
tions to the three European assemblies (European 
Parliament, Consultative Assembly of the Coun-
cil of Europe and Assembly of Western Euro-
pean Union) and to the Interparliamentary 
Consultative Council of Benelux. In :furtherance 
of this task, the Belgian Delegations to these 
assemblies make an annual report on their work 
and on the activities of the said assemblies. They 
are assisted, in the Chamber and the Senate, by 
a joint parliamentary secretariat :for the Euro-
pean organisations and NATO which prepares a 
report on each session o:f the various assemblies. 
16. The delegations' reports are submitted to 
the European Affairs Committee which makes an 
annual report, before the Easter recess, to the 
Chamber on its activities and the conclusions it 
has drawn. 
17. The delegations' reports and the report of 
the Committee on European Affairs are consi-
dered during the debate on the budget of the 
Ministry :for Foreign Affairs in open sitting. 
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Approval is implicit in the vote on this budget. 
18. On behalf of the Chamber, the Committee 
can request the presence of Ministers and ask :for 
explanations, a right which has been exercised 
:frequently in the past. 
19. Thus there is an organic link between the 
delegations sent by the Belgian Parliament to the 
European and Benelux assemblies and the Euro-
pean Affairs Committee, which to some extent 
supervises their activities. That is why Rule 83 of 
the new Rules stipulates that a member of one of 
these delegations shall not be a :full or alternate 
member of that Committee. Members of the dele-
gations, however, may take part in the work of 
the Committee in a consultative capacity. 
20. The reports submitted to it by the Rap-
porteurs of the Belgian Delegations to the Euro-
pean assemblies and those it has prepared on its 
own activities have not led to very detailed 
debates and have not, as yet, aroused much inte-
rest when they have been submitted. In :fact, the 
European Affairs Committee should draw the 
attention o:f the Chamber, for its guidance, to the 
ever-growing influence of decisions of the Euro-
pean and Benelux institutions on the powers of 
the national parliaments. It does not yet seem to 
have succeeded in doing this. 
B. Senate 
(i) Q'uestions put to the government 
21. In the Senate, there are written questions 
with written replies, oral questions and inter-
pellations. 
22. The President may decide that questions 
which are too long, of purely private interest or 
liable to be prejudiC'ial to general interests shall 
not be published (Rule 32). 
(a) Written questions 
23. The procedure is the same as in the 
Chamber of Representatives. I:f a reply is not 
given within :fifteen days, the question is pub-
lished. A list of questions which have not been 
12. Des commissions speciales peuvent etre ins-
tituees pour l'examen de projets de loi ou de pro-
positions determines ; leur mission prend fin 
avec le depot du rapport sur les projets ou pro-
positions de loi (article 13). 
13. Toute commission pent constituer des sous-
commissions (article 17) ; elle peut entendre 
l'avis de personnes ou d'organismes extra-parle-
mentaires (article 21.1) et elle peut demander 
un avis a une autre commission sauf decision 
contraire uu president de la Chambre (arti-
cle 21.2). 
14. La Chambre possede, depuis 1962, une 
commission des affaires europeennes (article 83) 
composee de vingt-trois membres. 
15. Au cours des travaux preparatoires de !'ar-
ticle 83 du nouveau reglement, il a ete precise 
que la mission de la nouvelle commission serait 
toute differente de celle des autres commissions 
permanentes, qui sont traditionnellement char-
gees de l'examen preparatoire des projets de loi. 
Les projets de loi portant approbation des trai-
tes ou autres actes internationaux en mati<~re 
europeenne continuent a etre soumis a la Com-
mission des affaires etrangeres ou du commerce 
exterieur ; la mission de la Commission des affai-
res europeennes est essentiellement une mission 
d'information et de contact au sujet de l'activite 
des delegations beiges au sein des trois assem-
blees europeennes (Parlement europeen, Assem-
blee consultative du Conseil de l'Europe et 
Assemblee de l'Union de l'Europe Occidentale) 
et au sein du Conseil interparlementaire consul-
tati£ de Benelux. Pour accomplir cette mission, 
les delegations belges a ces assemblees font 
annuellement rapport sur l'exercice de leur man-
dat et sur l'activite des assemblees auxquelles 
elles appartiennent. Pour les aider dans cette 
tache, un secretariat parlementaire commun des 
organisations europeennes et de l'O.T.A.N., de la 
Chambre et du Senat etablit un rapport synthe-
tique de chaque session de ces diverses assem-
blees. 
16. Les rapports de ces delegations sont soumis 
a la Commission des affaires europeennes. 
Celle-ci fait chaque annee, avant les vacances de 
Paques, rapport a la Chambre sur ses activites 
et sur les constatations qu'elle a ete amenee a 
faire. 
17. Les rapports des delegations et le rapport 
de la Commission europeenne sont joints a la 
discussion du budget du ministere des affaires 
etrangeres en seance publique de la Chambre. 
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Leur approbation decoule implicitement du vote 
de ce budget. 
18. La commission peut requerir, au nom de la 
Chambre, la presence des ministres et leur 
demander des explications, pouvoir dont elle a 
use frequemment jusqu'ici. 
19. 11 decoule de ce qui precede qu'un lien 
organique unit les delegations que le parlement 
beige envoie aux assemblees europeennes et bene-
luxiennes et la Commission des affaires euro-
peennes qui controle en quelque sorte leurs 
activites. C'est pourquoi !'article 83 du nouveau 
reglement prevoit une incompatibilite entre l'ap-
partenance a ces delegations et le mandat de 
membre effecti£ ou suppleant de ladite commis-
sion. Toutefois, les membres des delegations par-
ticipent aux travaux de la commission a titre 
consultatif. 
20. Les rapports qu'elle a re<;us des rapporteurs 
des delegations beiges aux assemblees europeen-
nes, ainsi que ceux qu'elle a etablis concernant 
ses propres activites n'ont pas donne lieu a des 
discussions approfondies et ne semblent pas 
avoir, jusqu'a present, suscite un tres grand inte-
ret de la part de la Chambre a laquelle ils etaient 
destines. En verite, la Commission des affaires 
europeennes devrait faire apparaitre a !'intention 
de la Chambre, et pour la gouverne de celle-ci, 
!'action sans cesse grandissante qu'exercent sur 
les pouvoirs du parlement national les decisions 
des institutions europeennes et beneluxiennes. Il 
ne semble pas qu'elle y soit parvenue jusqu'a 
present. 
B. Le Senat 
(i) Questions posees au gouvernement 
21. Le Senat connait des questions ecrites avec 
reponses ecrites, des questions orales et des inter-
pellations. 
22. Les questions inutilement longues, d'un in-
teret purement prive ou dont l'objet est de na-
ture a porter prejudice a l'interet general, pen-
vent, sur decision du president, ne pas faire 
l'objet d'une publication (article 32). 
(a) Questions ecrites 
23. Comme a la Chambre des Representants. 
Si la reponse n'est pas parvenue dans la quin-
zaine, la question est publiee. Une liste des ques-
tions demeurees sans reponse est inseree regu-
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answered is given periodically in the Bulletin 
of Questions and Replies. 
(b) Oral questions 
24. It is customary for members to communi-
cate their questions to the President who decides 
whether they are in order and, in agreement with 
the Minister, the time at which they may be put. 
There is no debate or further comment after the 
Minister has replied. 
(c) Interpellations 
25. A note must be handed to the President for 
transmission to the Minister stating the subject 
and main reasons for the interpellation. 
26. The interpellation is included as a con-
tinuation of the agenda, unless otherwise request-
ed by one fifth of the members present or in 
agreement with the government. 
27. Unless the Senate decides otherwise, the 
author of the interpellation may speak for not 
more than half an hour and other speakers not 
more than ten minutes. 
(ii) Committees 
28. Each Senate committee has 22 members. 
They may hear extra-parliamentary persons but 
rarely avail themselves of this right except in the 
case of Ministers. 
29. The rapporteur on the foreign affairs 
budget devotes a chapter of his report to the 
European organisations. 
U. France 
30. When considering working methods in the 
French parliament, a distinction must be drawn 
between: 
- statutory means whereby members of 
parliament may intervene on questions 
concerning WEU ; 
- the specific framework of the Foreign 
Affairs Committee. 
31. Moreover, proposals have been made by the 
Special Committee responsible for amending the 
Rules of Procedure of the National Assembly. 
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(i) Stat1dnry means of intervening 
32. It must first be noted that it is impossible 
to hold an annual debate devoted essentially to 
WEU questions. A debate can, however, take 
place on such questions in the following cases : 
(a) in the framework of the foreign policy 
debate, which generally takes place 
during the spring session; 
(b) during the debate on the budget of the 
111inistry for F'm·eign Affairs. For 
instance, your Rapporteur, Mr. Ra-
dius, Chairman of the French Delega-
tion, spoke about the work of the WEU 
Assembly during the budget debate on 
7th December 1967; 
(c) on the basis of an oral question with 
debate (Rule 135 of the Rules of Pro-
cedure of the National Assembly and 
Rule 79 of the Rules of Procedure of 
the Senate). Through this procedure, 
for example, a debate was held in the 
National Assembly on 14th October 
1966 on the standardisation of arma-
ments (on an oral question by Mr. 
Bourgoin) and in the Senate on 1st 
December 1965 on France's foreign 
policy and the use of nuclear weapons 
(on an oral question by Mr. Moutet). 
33. Finally, there is the traditional role of the 
written question put by a member of parliament 
to the appropriate Minister (for WEU matters, 
the Minister for Foreign Affairs or the Minister 
of the Armed Forces). Written questions allow 
details to be obtained from the government on 
the action it intends to take on a recommenda-
tion adopted by the WEU Assembly. 
(ii) The role of the F'ore·ign Affairs Committee 
34. (a) The Foreign Affairs Committee of the 
National Assembly appoints permanent rappor-
teurs responsible for following either a specific 
question (space matters, security pacts, etc.) or 
questions concerning an area of the world (Nordic 
States of Europe, Middle East, etc.), a given 
country (United States, Canada, China, Soviet 
Union, etc.) or an international orgarlisation 
(United Nations, NATO, etc.). 
lierement dans le Bulletin des Questions et 
Reponses. 
(b) Questions orales 
24. Conformement a la coutume, les membres 
communiquent leurs questions au president qui 
juge de leur recevabilite et, en accord avec le 
ministre, fixe le moment ou elles pourront etre 
posees. La reponse du ministre ne peut etre sui-
vie d'une replique ni d'un debat. 
(c) I nt erpellations 
25. Une note remise par l'interpellateur au 
president et transmise au ministre donne l'objet 
de !'interpellation et les principales considera-
tions de l'interpellateur. 
26. L'interpellation est inscrite a la suite de 
l'ordre du jour, sauf sur demande d'un cin-
quieme des membres presents ou d'accord avec 
le gouvernement. 
27. Sauf decision du Senat, !'expose de !'inter-
pellation ne peut depasser une demi-heure et les 
orateurs autres que l'interpellateur ne peuvent 
parler plus de dix minutes. 
(ii) Commissions 
28. Les commissions du Senat comprennent 
vingt-deux membres. Elles peuvent entendre des 
extra-parlementaires mais usent rarement de 
cette faculte sauf en ce qui concerne les minis-
tres. 
29. Le rapporteur du budget des affaires 
etrangeres consacre un chapitre de son rapport 
aux organisations europeennes. 
11. France 
30. S'agissant des methodes de travail du par-
lement fran~ais, il y a lieu de distinguer : 
- d'une part, les moyens reglementaires 
dont disposent les parlementaires pour 
intervenir sur les af.faires interessant 
l'U.E.O.; 
- d'autre part, le cadre particulier que 
constitue la Commission des affaires 
etrangeres. 
31. Par ailleurs, des propositions ont ete faites 
par la commission speciale chargee de reformer 
le Reglement de l'Assemblee nationale. 
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(i) Les moyens reglementaires d'intervention 
32. Notons, en premier lieu, l'impossibilite de 
tenir un debat annuel, essentiellement consacre 
aux affaires de l'U.E.O. Un debat sur ces ques-
tions peut toutefois avoir lieu dans les cas sui-
vants: 
(a) dans le cadre du debat de politique 
etrangere qui a lieu generalement au 
cours de la session de printemps ; 
(b) a !'occasion de la discussion du budget 
du ministere des affaires etrangeres. 
C'est ainsi que votre rapporteur, Pre-
sident de la delegation fran~aise, est 
intervenu le 7 decembre 1967 dans la 
discussion budgetaire, evoquant les 
travaux de l'Assemblee de l'U.E.O. ; 
(c) sur la base d'une question orale avec 
debat (article 135 du Reglement de 
l'Assemblee nationale et article 79 du 
Reglement du Senat). Cette procedure 
a, par exemple, permis d'instaurer a 
l'Assemblee nationale un debat sur la 
standardisation des armements le 
14 octobre 1966 (Question orale de 
M. Bourgoin), au Senat, un debat sur 
la politique exterieure de la France et 
le probleme de !'utilisation des armes 
nucleaires, le 1 .. decembre 1965 (Ques-
tion orale de M. Moutet). 
33. Enfin, il faut rappeler le role traditionnel 
de la question ecrite posee par un parlementaire 
au ministre competent (en ce qui concerne 
l'U.E.O., le ministre des affaires etrangeres ou 
le ministre des armees). La question ecrite per-
met d'obtenir de la part du gouvernement des 
precisions sur ses intentions a la suite de }'adop-
tion d'une recommandation par l'Assemblee de 
l'U.E.O. 
(ii) Le role de la Commission des affaires 
etrangeres 
34. (a) La Commission des affaires etrangeres 
de l'Assemblee nationale designe des rapporteurs 
d'information permanents charges de suivre, soit 
une question particuliere (questions spatiales, 
pactes de securite, etc.)' soit les affaires touchant 
a une region du monde (Etats nordiques d'Eu-
rope, Moyen-Orient, etc.), a un pays donne 
(Etats-Unis, Canada, Chine, U.R.S.S., etc.) ou 
a une organisation internationale (O.N.U., 
O.T.A.N., etc.). 
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35. Each Rapporteur is responsible for keeping 
the Committee informed of the trend of the prob-
lems with which he is concerned. Thus, during 
the last session Mr. Julia submitted a report on 
the question of Britain's accession to the EEC. 
36. For the first time, a separate information 
report on the Council of Europe and WEU was 
prepared. 
37. (b) Several members of the Committee have 
also asked that the Foreign Affairs Committee 
discuss concrete problems affecting the organisa-
tion of Europe in greater detail. This matter is 
being studied by the Bureau of the Committee. 
(iii) Improvements envisaged 
38. A motion for a resolution to amend and 
complete the Rules of Procedure was adopted in 
the National Assembly on 23rd October 1969. The 
second paragraph of Rule 29 is replaced by the 
following: 
"The representatives of the National 
Assembly shall concert their efforts each 
year to submit a written report to the 
Foreign Affairs Committee on the activities 
of the European assembly to which they 
belong. This information report shall be 
printed and circulated." 
39. If the new text concerning the European 
assemblies is adopted by the National Assembly, 
an annual report on the activities of these assem-
blies will be submitted to the Foreign Affairs 
Committee for the first time. 
m. Italy 
( i) Questions put to the government 
40. Rules 96 to 104 of the Rules of Procedure of 
the Senate cover q~testions requiring oral replies 
(Rules 98 to 103) and written replies (Rule 104). 
Rules 105 to 108 cover interpellation& and Rules 
109 to 113 motions. 
41. The government may be asked whether 
certain information has reached it, whether it 
will agree to communicate a document to the 
Senate or has taken a decision on a specific point, 
etc. 
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42. Questions with a request for an oral reply 
are considered to be withdrawn if their author 
is not present when the reply is to be given 
(Rule 99). The government's reply may be fol-
lowed by a five-minute speech by the author of 
the question so that he may state whether or not 
he is satisfied with the reply (Rule 100). 
43. The President of the Senate decides on the 
urgency of a question and, when appropriate, 
includes it in the next orders of the day (Rule 
103). 
44. Questions with written replies are printed 
in the summary report of debates ; the govern-
ment must reply within ten days and the reply is 
printed in the collected questions and replies 
appended to the verbatim report of debates (Rule 
104). 
45. Interpellations consist of a request to the 
government to state its position (Rule 105). If the 
author is not satisfied with the reply of the 
government, he may table a motion in the Senate ; 
otherwise other Senators may do so (Rule 108). 
46. Except for the case provided for in Rule 
108, motions must be tabled by at least eight 
Senators and introduce a debate in the Senate 
(Rule 109). Motions have priority over inter-
pellations on the same subject. Authors of inter-
pellations may withdraw their interpellations and 
are then placed on the list of speakers on the 
motion (Rule 112). 
47. In the Chamber, Rules 110-115 of the rules 
of procedure deal with questions, Rules 119-123 
with interpellations and Rules 124-130 with 
motions. 
(ii) Committees 
48. In the Senate, there are standing commit-
tees (Rules 20-21) and special committees (Rule 
22). On 17th July 1968, the Senate amended the 
rule on standing committees by adding a Rule 
21 bis : consideration by standing committees of 
bills tabled by the government and matters con-
nected with the application of EEC agreements 
must be preceded by a report by a consultative 
committee dealing with European Community 
matters, which has 22 members appointed by the 
President of the Senate in proportion to the 
number of seats occupied by the various parties. 
35. Chaque rapporteur est charge d'informer 
la commission de !'evolution des problemes rele-
vant de sa competence. C'est ainsi qu'au cours 
de la derniere session, M. Julia a presente une 
communication sur la question de !'adhesion de 
la Grande-Bretagne a la C.E.E. 
36. Pour la premiere fois, un rapport d'infor-
mation distinct sur le Conseil de l'Europe et 
l'U.E.O. a ete cree. 
37. (b) En outre, plusieurs commissaires ont 
demande que la Commission des affaires etran-
geres puisse discuter davantage des problemes 
concrets touchant a !'organisation de l'Europe. 
Cette question est etudiee par le Bureau de la 
commission. 
(iii) Les ameliorations envisagees 
38. Une proposition de resolution tendant a 
modifier et a completer le Reglement a ete adop-
tee le 23 octobre ] 969 par l'Assemblee nationale. 
Le deuxieme alinea de !'article 29 est remplace 
par les dispositions suivantes : 
« Les representants de l'Assemblee natio-
nale se concertent chaque annee pour pre-
senter a la Commission des affaires etran-
geres un rapport ecrit sur l'activite de 
l'assemblee europeenne dont ils font par-
tie. Ce rapport d'information est imprime 
et distribue. » 
39. Si le nouveau texte concernant les assem-
blees europeennes est finalement adopte par 
l'AssembJee nationale, un rapport sur l'activite 
de ces assemblees sera pour la premiere fois 
presente chaque annee devant la Commission 
des affaires etrangeres. 
01. ltalie 
(i) Questions posees an gouvernement 
40. Les articles 96 a 104 du Reglement du 
Senat ont trait aux questions demandant une 
reponse orale (articles 98 a 103) et une reponse 
ec1·ite (article 104). Les articles 105 a 108 trai-
tent des interpellations et les articles 109 a 113 
des motions. 
41. La question consiste a demander au gou-
vernement si telle information lui est parvenue, 
s'il accepte de communiquer tel document au 




42. La question avec demande de reponse orale 
est censee etre retiree si son auteur n'est pas 
present au moment de la reponse (article 99). 
Les reponses du gouvernement peuvent etre sui-
vies d'une intervention de cinq minutes du de-
mandeur pour faire connaitre s'il est ou non 
satisfait de la reponse (article 100). 
43. Le president du Senat decide de l'urgence 
d'une question et, dans ce cas, l'inscrit au pro-
chain ordre du jour (article 103). 
44. La question avec reponse ecrite est impri-
mee dans le compte rendu analytique des debats ; 
le gouvernement est tenu d'y repondre dans les 
dix jours et cette reponse est imprimee dans le 
recueil des questions et reponses en annexe aux 
comptes rendus in extenso des debats (arti-
cle 104). 
45. L'interpellation consiste en une demande 
faite au gouvernement pour preciser sa position 
(article 105). Si l'interpellateur n'est pas satis-
fait de la reponse gouvernementale, il peut pre-
senter une motion au Senat; sinon, d'autres 
senateurs auront cette possibilite (article 108). 
46. Sauf dans le cas precise dans l'article 108, 
les motions doivent etre signees par au moins 
huit senateurs et elles servent a introduire un 
de bat au Senat (article J 09). Les motions ont 
priorite sur les interpellations traitant du meme 
sujet. Les interpellateurs peuvent renoncer a leur 
interpellation et sont alors inscrits comme ora-
teurs sur la motion (article 112). 
47. A la Chambre, le Reglement traite des 
questions dans ses articles 110 a 115, des inter-
pellations dans ses articles 119 a 123 et, enfin, 
des motions dans ses articles 124 a 130. 
(ii) Commissions 
48. Il existe au Senat des commissions perma-
nentes (articles 20-21) ainsi que des commissions 
speciales (article 22). Le 17 juillet 1968, le Senat 
a modifie !'article sur les commissions permanen-
tes en y ajoutant un article 21 his: l'examen par 
les commissions permanentes de projets de loi, 
de rapports presentes par le gouvernement, et 
des affaires concernant !'application des accords 
sur la C.E.E., doit etre precede du rapport d'une 
giunta (commission consultative) pour les affai-
res des Communautes europeennes. Elle est com-
posee de vingt-deux membres nommes par le 
president du Senat, proportionnellement au nom-
bre de sieges occupes par les divers partis. 
DOCUMENT 493 
IV. Luxembourg 
(i) Questions put to the government 
49. The Chamber of Deputies has a system of 
written questions, written questions with oral 
replies, urgent questions, motions and interpella-
tions. 
(a) Written questions 
50. The text must merely set out the question 
"briefly and without comment" ; it is handed to 
the President for transmission and the reply is 
sent within fifteen days (Rule 75). 
(b) Written questions with oral replies 
51. Every Tuesday, half an hour's sitting is 
devoted to oral replies provided questions are 
handed to the President not later than on the 
Tuesday of the preceding week (Rule 76). 
(c) Motions 
52. Motions are tabled in writing and handed 
to the President, signed by not more than five 
members. To be debated, they must have the sup-
port of at least five members. A preliminary ten-
minute statement may be made by the author, as 
well as a later statement of not more than fifteen 
minutes ; other members may speak for ten 
minutes (Rules 35 G and 78). 
(d) Interpellations 
53. A request for an interpellation may be 
made by one member only. The date is fixed by 
the Chamber in agreement with the government. 
Only questions of public interest may be raised ; 
if they concern a Ministry whose budget has not 
yet been examined by the Chamber, the discus-
sion may be combined with the debate on the 
budget (Rule 81). In any event, the author of the 
interpellation is entitled to speak for one hour, 
even if the government does not reply. If the 
government does reply, each political group is 
entitled to appoint a qualified speaker (juris-
prudence on Rule 35 C). 
(ii) Committees 
54. The Chamber has standing and special com-
mittees. 
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55. Each time a new Chamber is elected, 
standing committees are appointed, the number 
and duties of which are decided by the Chamber. 
They have from five to eleven members and may 
invite members of the government to address 
them. They are responsible for considering bills, 
amendments and motions referred to them by the 
President of the Chamber in the order indicated 
by the Chamber. They have the right to make 
proposals and table amendments themselves. They 
may hear the opinion of extra-parliamentary 
persons or bodies and accept or request their co-
operation (Rules 15, 18 (3), 20 (1) and 24 (1)). 
56. Special committees are set up either by the 
Chamber or by the President of the Chamber at 
the request of the Chamber to consider specific 
bills or motions. Their mandate comes to an end 
when their report is tabled, unless the Chamber 
decides otherwise. Like the standing committees, 
they may invite members of the government and 
extra-parliamentary persons (Rules 16, 18 (3), 
20 (1) and 24 (1) ) . 
V. Netherlands 
A. Second Chamber of the States General 
57. New Rules of Procedure came into force in 
the Second Chamber of the States General on 
12th July 1966. 
58. Chapter IX deals with information re-
quested from the government. Members of the 
Chamber may obtain such information by inter-
pellation (Rule 106) or oral or written questions 
(Rule 107). 
59. Interpellations are generally on current 
matters of great interest to public opinion. A text 
transmitted by the WEU Assembly is rarely 
suitable for this procedure. 
60. Written questions are sometimes put on 
Assembly recommendations, but so far there have 
been no oral questions. Since oral questions can 
be followed up by supplementary questions, 
members of the Assembly should be encouraged 
to make use of this procedure in their national 
parliaments. 
IV. Luxembourg 
(i) Questions posees au gouvernement 
49. La Chambre des Deputes utilise le systeme 
des questions ecrites, des questions ecrites avec 
reponse orale, des questions urgentes, des motions 
et des interpellations. 
(a) Questions ecrites 
50. Le texte de la question doit se limiter a 
formuler avec concision et sans commentaire l'ob-
jet de la question ; elle est remise au president 
qui transmet ; la reponse est envoyee dans les 
quinze jours (article 75). 
(b) Questions ecrites avec reponses orales 
51. Une demi-heure est consacree au cours de 
la seance du mardi aux reponses orales, pour 
autant que les questions aient ete remises au 
president au plus tard le mardi de la semaine 
precedente (article 76). 
(c) Motions 
52. Les motions sont redigees par ecrit et re-
mises au president ; elles doivent etre signees par 
cinq membres au maximum. Pour etre discutees, 
elles doivent etre appuyees par au moins cinq 
membres. L'auteur pent la developper au preala-
ble pendant dix minutes, puis pendant quinze 
minutes au plus, et les autres membres pendant 
dix minutes (articles 35 G et 78). 
(d) Interpellations 
53. La demande d'interpellation ne pent etre 
introduite que par un seul membre. La date sera 
fixee par la Chambre en accord avec le gouverne-
ment. Elle doit se limiter a des questions d'inte-
ret public. Si elle concerne un ministre dont le 
budget n'a pas encore ete examine par la Cham-
bre, elle pent etre jointe a la discussion de ce 
budget (article 81). En toute hypothese, l'inter-
pellateur a un droit de parole de soixante minu-
tes, meme si ensuite le gouvernement ne repond 
pas. S'il repond, tons les groupes politiques ont 
le droit de designer un orateur mandate (juris-
prudence sur article 35 C). 
(ii) Commissions 
54. La Chambre est dotee de commissions per-
manentes et speciales. 
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55. Apres chaque renouvellement de la Cham-
bre, celle-ci constitue des commissions penna-
nentes dont elle fixe le nombre et les attribu-
tions. Elles sont composees de cinq a onze mem-
bres. Elles peuvent inviter les membres du gou-
vernement pour entendre leurs exposes. Elles 
sont chargees d'examiner les projets et les pro-
positions de loi, les amendements et les motions 
que le president de la Chambre leur renvoie 
suivant l'ordre indique par la Chambre. Les com-
missions ont le droit de presenter elles-memes 
des propositions et des amendements. Elles pen-
vent entendre l'avis de personnes ou d'organis-
mes extra-parlementaires, accepter ou demander 
]eur collaboration (articles 15, 18.3, 20.1 et 24.1). 
56. Les commissions speciales sont constituees 
soit par la Chambre, soit, a sa demande, par le 
president de la Chambre, pour l'examen de pro-
jets de loi ou de propositions determinees. Leur 
mission prend fin avec le depot de leur rapport, 
sauf decision contraire de la Chambre. Elles pen-
vent, comme les commissions permanentes, inviter 
des membres du gouvernement et des personnes 
extra-parlementaires (articles 16, 18.3, 20.1 et 
24.1). 
V. Pays-Bas 
A. Deuxieme Chambre des Etats Gemiraux 
57. La Deuxieme Chambre s'est dotee d'un nou-
veau reglement en date du 12 juillet 1966. 
58. Le chapitre IX traite des renseignements 
a demander au gouvernement. Les deputes pen-
vent obtenir ces renseignements soit par une 
interpellation (article 106), soit par des ques-
tions (article 107) orales ou ecrites. 
59. Les interpellations portent generalement 
sur des sujets d'actualite qui interessent vive-
ment l'opinion publique. Un texte transmis par 
l'Assemblee de l'U.E.O. ne peut se preter que 
rarement a cette procedure. 
60. Les parlementaires neerlandais utilisent 
quelquefois la procedure des questions ecrites a 
propos des recommandations de l'Assemblee. Ils 
n'ont pas utilise jusqu'ici celle des questions ora-
les. Etant donne que ces dernieres peuvent etre 
suivies de questions complementaires posees par 
l'auteur et par d'autres parlementaires, il y aurait 
lieu d'encourager les membres de l'Assemblee a 
employer cette procedure dans leurs parlements 
nationaux. 
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61. Assembly texts can also be discussed during 
debates on the foreign affairs budget (or where 
appropriate the defence budget and, with regard 
to technology, the education and science budget), 
either in plenary sitting or at a public meeting 
of the competent committee. 
62. A meeting could also be held between the 
Netherlands Foreign Affairs Committee and a 
WEU Assembly committee (as was done in Paris 
in October 1969). 
B. First Chamber of the States General (Senate) 
63. Provisions concerning interpellations and 
written questions apply mutatis mutandis to the 
First Chamber (Rules 82 and 83 of the Rules of 
Procedure). The Rules of Procedure of the First 
Chamber make no provision for oral questions. 
64. In theory, the Rules of Procedure do not 
preclude meetings between a WEU Assembly 
committee and a committee of the First Chamber. 
However, since the Senate is essentially a forum 
for revision or, as is often said, for reflection, 
such meetings would not be very appropriate. 
65. Assembly texts selected by the Committee 
for Relations with Parliaments for transmission 
to the Presidents of national parliaments are 
translated into Dutch and brought to the atten-
tion of Duch parliamentarians either in an infor-
mation bulletin circulated to all parliamentarians 
or in an official parliamentary document. 
66. These documents also contain a brief note 
on the session in question. 
VI. Federal Republic of Germany 
67. In the Bundestag, there are several ways 
of introducing non-governmental texts into a 
debate, i.e. motions (Antriige) and questions 
(Anfragen). 
(i) :Motions (Antriige) 
68. Rules 75 to 104 of the Rules of Procedure 
of the Bundestag lay down the procedure to be 
followed for asking the Federal Government to 
take specific action in the WEU Council of 
Ministers. To this end, at least fifteen members 
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submit a motion to the President of the Bundes-
tag who arranges for it to be printed and circu-
lated to the members of the Bundestag. The en-
larged Presidential Council (Altestenrat) then 
decides whether the motion should be included in 
the agenda of the Bundestag and what procedure 
should be followed. As a general rule, motions 
are referred to the appropriate committee either 
after a debate in plenary sitting or without 
debate. The committee concerned must then 
submit a report to the Bundestag in plenary 
sitting and propose a decision. 
69. A second reading takes place not less than 
two days after the committee's report has been 
circulated. 
(ii) Questions (Anfragen) 
70. There are various types of questions : 
written questions, written questions with debate 
and oral questions. 
(a) Written questions (Kleine Anfragen) 
71. According to Rule 110, written questions 
may be put in order to ask the Federal Govern-
ment to supply information on the state of 
negotiations or on a bill for a convention which 
is under discussion or yet to be submitted, or on 
the views of the Federal Government concerning 
certain problems of European policy. 
72. Under the Rules of Procedure of the 
Bundestag, fifteen members may put a written 
question to the government. The question is 
transmitted directly to the Federal Government 
by the President. The Federal Government is 
required to give a written answer within a fort-
night. The question and the reply of the Federal 
Government are printed and distributed to the 
members of the House. This procedure is con-
cluded with the reply of the Federal Government. 
A debate in the House is therefore not possible in 
this case. 
73. Generally, such questions are answered 
quickly by the Federal Government. Considerable 
importance is attached to these written questions. 
since signatories are generally drawn from all 
political groups, whereas normally written ques-
tions are put by members of one political group 
only. 
61. Par ailleurs, les textes de l'Assemblee pen-
vent etre discutes au cours des debats sur le bud-
get des affaires etrangeres (eventuellement celui 
de la defense ou, en ce qui concerne la techno-
logie, celui de !'education et de la science), soit 
en seance pleniere, soit au cours d'une reunion 
publique de la commission competente. 
62. Une reunion de la Commission des affaires 
etrangeres avec une commission de l'Assemblee 
de l'U.E.O. (comme celle qui a eu lieu a Paris 
en octobre 1969) pourrait aussi bien se derouler 
aux Pays-Bas. 
B. Premiere Chambre des Etats Generaux (Senat) 
63. Les dispositions concernant les interpella-
tions et les questions ecrites s'appliquent mutatis 
mutandis a la Premiere Chambre (articles 82 et 
83 du Reglement). Le Reglement de cette Cham-
bre ne prevoit pas de questions orales. 
64. Le Reglement n'exclut pas, en theorie, les 
reunions d'une commission de l'Assemblee de 
l'U.E.O. avec une commission de la Premiere 
Chambre. Toutefois, le Senat ayant plutot le 
caractere d'une chambre de revision ou, comme 
on dit souvent, d'une chambre de reflexion, de 
telles reunions semblent peu appropriees. 
65. Les textes de l'Assemblee, selectionnes par 
la Commission pour les Relations avec les Par-
lements et transmis aux presidents de ces parle-
ments sont traduits en neerlandais ; ils sont 
portes a la connaissance des parlementaires neer-
landais, soit par publication dans un bulletin 
d'information destine a tous les parlementaires, 
soit dans un document parlementaire officiel. 
66. Ces documents contiennent, en outre, un 
compte rendu succinct de la session en question. 
VI. Republique Federate d'Allemagne 
67. Le Bundestag dispose de plusieurs possi-
bilites pour introduire, dans un debat, des textes 
non gouvernementaux: les motions (Antriige) 
et les questions (Anfragen). 
(i) llfotions (Antriige) 
68. Les articles 75 a 104 du Reglement du 
Bundestag indiquent la procedure a suivre, pro-
cedure qui est utilisee lorsqu'il est demande au 
gouvernement federal de prendre une initiative 
precise au sein du Conseil des Ministres de 
76 
DOCUMENT 493 
l'U.E.O. A cette fin, quinze membres au moins 
deposent une motion que le president du Bundes-
tag fait imprimer et distribuer aux membres de 
la Chambre. Le Comite des presidents elargi 
(.Altestenrat) decide ensuite s'il convient d'ins-
crire la motion a l'ordre du jour du Bundestag, 
ainsi que de la procedure ulterieure a adopter. 
En regie generale, ces motions sont renvoyees 
devant la commission competente, soit apres 
un debat en session pleniere, soit sans debat. La 
commission interessee doit ensuite soumettre un 
rapport au Bundestag en session pleniere et 
proposer une decision. 
69. Une deuxieme lecture a lieu au plus tot 
deux jours apres que le rapport de la commis-
sion a ete diffuse. 
(ii) Questions (Anfragen) 
70. Elles peuvent prendre differentes formes : 
questions ecrites, questions ecrites avec debat et 
questions orales. 
(a) Questions ecrites (Kleine Anfragen) 
71. Selon !'article 110, des questions ecrites 
peuvent etre posees lorsqu'il est demande au 
gouvernement federal de fournir des renseigne-
ments sur l'etat de negociations ou sur un projet 
de loi visant une convention qui est en discussion 
ou qui sera presentee ulterieurement. Elles pen-
vent aussi porter sur les vues du gouvernement 
federal en ce qui concerne certains problemes 
de politique europeenne. 
72. Aux termes du Reglement du Bundestag, 
un groupe de quinze deputes au moins peut 
poser une question ecrite au gouvernement. 
Cette question est transmise directement au gou-
vernement federal par le president. Le gouverne-
ment federal est tenu de donner une reponse 
ecrite dans un delai de quinze jours. La question 
et la reponse du gouvernement :federal sont im-
primees et distribuees aux membres de la Cham-
bre. La reponse du gouvernement :federal mar-
que la :fin de cette procedure. Dans ce cas, un 
debat a la Chambre est done impossible. 
73. En general, des questions de ce genre 
obtiennent une reponse rapide de la part du gou-
vernement :federal. Elles revetent un interet 
considerable etant donne que les signataires sont 
generalement repartis entre tous les groupes 
politiques, alors que normalement les questions 
ecrites sont posees par des membres d'un seul 
groupe politique. 
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(b) Written questions with debate (Grosse An-
fragen) 
74. The procedure for such questions is set out 
in Rules 105 to 109. They must be signed by at 
least thirty members and are submitted in 
writing to the President who transmits them to 
the Federal Government inviting it to state 
whether and when it will answer the question. 
When the Government has agreed to answer the 
question, it is placed on the agenda of the 
Bundestag. 
75. The procedure is as follows : One of the 
signatories introduces the written question and 
the Federal Government answers it. At the 
request of thirty members, a debate may be held. 
Draft resolutions may be submitted in connection 
with written questions followed by a debate. 
They require the support of thirty members. A 
vote can be held on draft resolutions immediately 
or they can be referred to a committee. It is also 
possible not to refer the draft resolution to a 
committee and to adjourn the vote until the next 
sitting. 
76. Written questions with debate carry con-
siderable political weight, since the subject is 
debated at great length in public in the Bundes-
tag in plenary session. The disadvantage, 
however, is that the prescribed procedure is time 
consuming. 
(c) Oral questions (Miindliche Anfragen) 
77. Rule 111lays down that if a member wishes 
to obtain information from the government on a 
specific subject, for instance, recommendations 
and resolutions of the WEU Assembly, this is 
possible during question time. A maximum of one 
hour is reserved for this purpose at the beginning 
of each plenary sitting of the Bundestag. A 
special rule was adopted in 1962 allowing each 
member of the Bundestag to put three oral ques-
tions each week. 
78. In addition, two supplementary questions 
may be put for every oral question. The Presi-
dent may also authorise supplementary questions 
from other members of the House. When the 
question and the supplementary question have 
been answered, the matter is settled. There is no 
debate on an oral question. 
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79. When comparing motions with written 
questions, it is striking to note how much time is 
sometimes gained by putting written questions. 
A motion nearly always requires lengthy discus-
sion in committee, but on the other hand a great 
advantage is that when one or several committees 
are interested this brings the WEU Assembly to 
the attention of members of those committees. In 
this way, their members are obliged to consider 
the resolutions and recommendations of WEU. 
80. At the close of each session, the German 
members of the WEU Assembly compare views 
on the recommendations and resolutions adopted 
by the Assembly to see how they affect the 
Bundestag and whether special influence should 
be brought to bear on the government. From the 
technical viewpoint, they are assisted by the 
Bundestag Office for Interparliamentary Mat-
ters. If, as a result of these deliberations, it is 
decided to table a motion or put a question, the 
relevant texts are drafted, agreed upon and 
finally signed by the members of the German 
Delegation to the WEU Assembly. 
81. The drafting of written questions and 
motions naturally calls for discussion between 
members of the German Delegation to the WEU 
Assembly and also contacts with governmental 
authorities. It goes without saying that the 
members also have to contact their political 
groups in order to ensure that the motions or 
resolutions will meet with the approval of the 
House. 
82. Twice a year, the government issues a 
report on the activities of WEU (Council, 
Agency, Committee, Assembly and various ques-
tions affecting the eountry). After each part-
session of the Assembly, the delegation prepares 
a report on the work of that session and analyses 
the position of the Rapporteurs and German 
speakers. 
83. The delegation secretariat also issues as an 
official Bundestag document (Drucksache) the 
German text of recommendations and resolutions 
transmitted to parliaments. 
84. On the basis of these two reports and the 
documents containing the texts adopted by the 
Assembly, the delegation wishes a special debate 
to be held on European questions and problems. 
(b) Questions ecrites avec debat (Grosse Anfra-
gen) 
74. Les articles 105 a 109 indiquent la proce-
dure relative a ces questions. Elles doivent etre 
signees par trente membres au moins et etre pre-
sentees par ecrit au president qui les transmet 
au gouvernement federal en l'invitant a faire 
connaitre s'il repondra a cette question et quand 
il se propose de le faire. Lorsque le gouverne-
ment a convenu de repondre a la question, 
celle-ci est inscrite a l'ordre du jour du Bundes-
tag. 
75. La procedure est la suivante : l'un des 
signataires presente la question ecrite et le gou-
vernement federal y repond. Si trente membres 
le demandent, le debat peut s'instituer. Des pro-
jets de resolution peuvent etre deposes en liaison 
avec ues questions ecrites suivies d'un debat, 
mais ils doivent etre appuyes par trente deputes. 
Ces projets de resolution peuvent faire l'objet 
d'un vote immediat ou etre renvoyes en commis-
sion. Il est egalement possible de ne pas renvoyer 
un projet de resolution en commission et 
d'ajourner le vote jusqu'a la seance suivante. 
76. Les questions ecrites avec debat peuvent 
etre d'une importance politique considerable, 
etant donne que le sujet de la question fait l'ob-
jet d'un tres long debat public devant le Bundes-
tag reuni en session pleniere. L'inconvenient en 
est toutefois que la procedure prescrite prend 
trop de temps. 
(c) Questions orales (Mundliche Anfragen) 
77. L'article 111 stipule que si un depute desire 
obtenir des renseignements du gouvernement sur 
une question particuliere ayant trait, par exem-
ple, a des textes de l'Assemblee de l'U.E.O., il 
peut le faire pendant l 'heure reservee aux ques-
tions orales. En effet, an debut de chaque seance 
pleniere, le Bundestag reserve un certain temps 
- qui ne pent depasser une heure - aux ques-
tions orales. Un reglement special a ete adopte 
en 1962 qui permet a chaque membre du Bundes-
tag de poser trois questions orales par semaine. 
78. En outre, il peut poser deux questions 
complementaires a toute question orale. De plus, 
le president peut autoriser d'autres membres de 
la Chambre a presenter des questions supple-
mentaires. Lorsque la question et les questions 
complementaires ont reClU une reponse, le pro-





79. Si l'on compare les motions et les questions 
ecrites, il est frappant de constater combien la 
procedure des questions ecrites permet quelque-
fois de gagner du temps. Une motion exige pres-
que toujours de longues discussions en commis-
sion mais, d'autre part, elle offre l'avantage 
considerable, lorsqu'elle interesse une ou plu-
sieurs commissions, d'attirer !'attention des 
membres de ces commissions sur l'Assemblee de 
l'U.E.O. De cette maniere, les commissaires sont 
obliges d'examiner les resolutions et recomman-
dations de l'U.E.O. 
80. A la fin de chaque session, les represen-
tants allemands a l'Assemblee de l'U.E.O. corn-
parent leurs avis sur les recommandations et 
resolutions adoptees par l'Assemblee pour re-
chercher dans queUe mesure elles interessent 
le Bundestag et pour savoir s'il convient d'exer-
cer une action particuliere sur le gouvernement. 
Sur le plan technique, les representants sont 
aides par le Bureau du Bundestag charge des 
questions interparlementaires. Si, a !'issue de ces 
deliberations, il est decide de deposer une motion 
ou de poser une question, les textes appropries 
sont rediges, adoptes et finalement signes par les 
membres de la delt~gation allemande a l'Assem-
blee de l'U.E.O. 
81. La redaction des questions ecrites et des 
motions entraine evidemment des discussions 
entre les membres de la delegation allemande a 
l'Assemblee de l'U.E.O., ainsi que des contacts 
avec les autorites gouvernementales. Il va sans 
dire que les deputes doivent egalement se mettre 
en rapport avec leur groupe politique pour 
s'assurer que les motions ou resolutions seront 
approuvees par la Chambre. 
82. Le gouvernement fait paraitre, deux fois 
par an, un rapport sur les activites de l'U.E.O. 
(Conseil, Agence, Comite, Assemblee, problemes 
divers interessant le pays). La delegation, de son 
cote, fournit, apres chaque partie de session de 
l'Assemblee, un rapport sur les travaux de cette 
session et analyse les positions des rapporteurs et 
orateurs allemands. 
83. De plus, le secretariat de la delegation fait 
paraitre, en tant que document officiel du Bun-
destag (Drucksache), le texte - en allemand -
des recommandations et resolutions transmises 
aux parlements. 
84. Sur la base de ces deux rapports et des 
documents contenant les textes approuves par 
l'Assemblee, la delegation voudrait obtenir un 




85. There are three kinds of committee in the 
Bundestag: 
(a) Standing comm'ittf:!es (Stiindige Ausschusse) 
There are thirteen standing committees, 
with from thirteen to twenty-seven members, 
which in principle deal with questions of concern 
to a specific ministry. 
(b) Special committees (Besondere Ansschusse) 
These are ad hoc committees set up to dis-
cuss a specific bill and they are disbanded when 
the work is completed. 
(c) Study committees (Unters1tchungsausschusse) 
Study committees are responsible for con-
sidering a specific question or carrying out fact-
finding tasks. 
86. Their members and substitutes are appoin-
ted by the chairmen of the political groups. Each 
political group is entitled to a number of seats 
in these committees in proportion to the number 
of seats it fills in the Bundestag. 
VII. United Kingdom 
87. House of Commons procedure is set out in 
Sir Thomas Erskine May's "Treatise on the law, 
privileges, proceedings and usage of Parliament", 
the authority on the subject, which contains no 
less than 10,000 rules among which members of 
parliament can find an the possibilities of inter-
vening in parliament. 
88. Four or five methods are normally in use. 
R9. Mention must first be made of the overall 
advantages to hr drawn from the long-standing 
practice of Ministers being present in the House 
at each sitting. 
90. Members and Ministers sit face to face 
across a narrow space which developed from the 
old poverty of the Commons when, having no 
home of their own, they were forced to sit in the 
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disused chapel of St. Stephen's. Backbenchers in 
the Commons gain immensely from the near 
presence of Ministers because in this way 
Ministers are constantly available, if not in 
debate then in the division lobbies during the 
frequent periods when the House proceeds to a 
vote, when there is a ten-minute opportunity of 
speaking to Ministers at personal level. 
91. Apart from the seating, the origin of the 
Opposition's right to discuss grievances before 
voting Supply to the Crown or to the govern-
ment of the day has resulted in the time-honoured 
practice of allocating 26 days each year for dis-
cussion of subjects chosen by the Opposition and 
4 further days on subjects chosen by the Oppo-
sition or by individual back-benchers during the 
two annual bills embodying the Votes of Supply, 
making 30 days in all each year for debates 
instituted by the Opposition. 
92. Because Ministers have to come to the 
House, an immense advantage is given to back-
benchers through correspondence. There are in 
the library and at all Members' desks printed 
letters which only require the Minister's name 
to be filled in and the backbench Member merely 
posts applications from a constituent to the 
Minister who seems chiefly concerned. The 
Minister knows that, as he has to come to the 
House, he may at any time be approached by 
the Member with a demand for an answer. There 
is no need for a formal delegation, nor need the 
backbencher wait for an interview to be arranged. 
93. Secondly, the backbencher has the peculiar 
advantage of the House of Commons question 
system. 
94. The first question on the Order Paper 
appeared on 2nd February 1849. Questions for 
written answer can be tabled overnight and their 
number is quite unlimited. Questions for oral 
answer are now limited to two a day per Member, 
but they can be asked on any day and if not 
reached Ministers are obliged to send an answer 
to Hansard the same night. The ideal aimed at 
in questions for the backbencher is first speed 
and even suddenness, because the questioner 
wants an answer quickly and to get at the truth 
by frontal attack. The ideal aimed at by the 
Minister who has to answer is full investigation 
and ample time for deliberation. These two 
(iii) Commissions 
85. Il existe, au Bundestag, trois sortes de 
commissions : 
(a) Commissions permanentes (Stiindige Aus-
schusse) 
Treize commissions, qui comprennent cha-
cune entre treize et vingt-sept membres, traitent, 
en principe, des questions concernant un minis-
tere particulier a chacune. 
(b) Comm£ssions speciales (Besondere Aus-
schusse) 
Ce sont des commissions ad hoc qui discu-
tent d'un projet de loi et sont dissoutes une fois 
ce travail termine. 
(c) Commissions d'enquete (Untersuchungsaus-
schiisse) 
Ces commissions sont chargees d'examiner 
une question specifique, ou de chercher des 
preuves. 
86. Les membres des commissiOns, ainsi que 
leurs suppleants, sont nommes par les presidents 
des groupes politiques ; le nombre de sieges 
detenu en commission par chaque groupe poli-
tique est fixe au prorata du nombre de sieges 
qu'il occupe au Bundestag. 
VII. Royaume- Uni 
87. La procedure de la Chambre des commu-
nes est traitee dans l'ouvrage de Sir Thomas 
Erskine May, "Treatise on the law, privileges, 
proceedings and usage of Parliament", amvre 
qui fait autorite et qui ne contient pas moins 
de 10.000 articles ou les membres de la Chambre 
peuvent trouver toutes les possibilites d'inter-
venir au parlement. 
88. En pratique normale, il existe quatre ou 
cinq moyens d'utilisation courante. 
89. Il faut mentionner avant tout l'avantage 
d'ordre general offert par le systeme deja ancien 
et qui prevoit la presence quotidienne de minis-
tres a la Chambre. 
90. Les membres de la Chambre et les minis-
tres siegent de part et d'autre d'une etroite allee, 
pratique qui doit son origine a }'indigence de 
la Chambre des communes a une epoque ou, 
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n'ayant pas de salle qui lui soit propre pour 
tenir ses seances, elle etait obligee de sieger dans 
la chapelle desaffectee de St. Stephen. Pour les 
membres de la Chambre des communes, la pro-
ximite des ministres constitue un immense avan-
tage ; en effet, les ministres sont ainsi constam-
ment disponibles, sinon pendant les debats, du 
moins dans les vestibules ou passent les membres 
lorsqu'ils se separent pour voter ; ils disposent 
alors d'une dizaine de minutes pour parler per-
sonnellement aux ministres. 
91. Outre la repartition des sieges, le droit 
qu'a !'opposition de presenter des doleances 
avant le vote des credits alloues a la Couronne 
on an gouvernement, a institue la pratique secu-
laire tendant a consacrer vingt-six jours par an 
a la discussion de questions choisies par !'oppo-
sition et quatre jours supplementaires a la dis-
cussion de questions choisies par }'opposition ou 
par des membres de la Chambre a titre indivi-
duel lors de la discussion des deux projets de 
budgets annuels, ce qui permet de consacrer 
trente jours par an aux debats provoques par 
!'opposition. 
92. Les ministres etant tenus de venir a la 
Chambre, des correspondances peuvent Ieur etre 
remises, ce qui constitue un immense avantage. 
Les membres de la Chambre disposent a la 
bibliotheque et sur leurs bureaux personnels de 
lettres imprimees qu'il suffit de completer par 
le nom du ministre interesse ; il ne leur reste 
qu'a y joindre les demandes qui leur ont ete 
transmises par leurs electeurs. Puisqu'ils sont 
tenus de venir a la Chambre, Ies ministres savent 
qu'ils peuvent, a tout instant, se voir adresser 
une demande qui exige une reponse. Point n'est 
besoin de delegation officielle ou de rendez-vous. 
93. Les membres de la Chambre beneficient 
egalement de l'avantage particulier qu'offre le 
systeme de questions en vigueur aux Communes. 
94. La premiere question inscrite a l'ordre du 
jour des debats remonte an 2 fevrier 1849. Les 
questions demandant des reponses ecrites peu-
vent etre deposees la veille et leur nombre est 
pratiquement illimite. I.1es questions demandant 
des reponses orales sont actuellement limitees a 
deux par jour et, s'ils ne peuvent etre joints, les 
ministres interesses sont tenus d'envoyer leur 
reponse le soir meme au Journal officiel des 
debats, le Hansard. Les parlementaires recher-
chent avant tout la rapidite et meme l'effet de 
surprise, car I'auteur d'une question tient a 
obtenir une reponse rapide et connaitre la verite 
en attaquant de front. Pour sa part, le ministre 
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ideals sound irreconcilable, but the House of 
Commons has managed to produce both condi-
tions at once by means of the question for oral 
answer, which requires two days' notice to the 
Minister, and by the supplementary question, 
which is put without giving the Minister any 
time for reflection whatever. There are also 
Private Notice Questions, which enable pressing 
matters to be raised at once- in extreme cases 
with little more than an hour's notice. 
95. The second main opportunity for back-
bench Members is provided by the ten Fridays 
each session when they have a full :B'riday in 
which to introduce new legislation. In an average 
year about one-third of all the bills which receive 
the Royal Assent originated as Private Members' 
Bills. There is a very simple form of procedure 
by which private Members can have their bills 
framed for them by the Clerks in the Public 
Bill Office and, if the intention is apparent but 
the bill badly drafted, then the government may 
take the bill over and improve it, or ask for the 
bill to be withdrawn and introduced as their own 
bill in the following year. Two recent examples 
are the Clear Air Act and the Murder (Abolition 
of Death Penalty) Act. 
96. The third activity for private Members is 
provided by motions. Again, some Fridays are 
given over exclusively to discussion of private 
Members' motions, plus four other half-days. 
Apart from the actual discussion of motions, 
which are chosen by ballot from among those 
private Members who have topics on which they 
wish to speak, there is the daily opportunity of 
tabling Early Day 111otions and getting other 
private Members to support the motion. Once 
a week the Leader of the House is exposed to 
pressure from all sides to give time for these 
Early Day Motions. He always resists this 
demand unless it comes from the Leader of the 
Opposition, but at least it gives every private 
Member a chance of drawing attention to his 
own particular Early Day Motion at a set time 
each week. The very post of Leader of the House, 
who is always a member of the Cabinet, assists 
backbenchers because through him they can bring 
their views on House of Commons Business to 
the attention of the government in general and 
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to the Cabinet. The Leader of the House is 
increasingly supposed to be a House of Com-
mons man, to some extent setting aside party 
allegiance and now presiding over a Select Com-
mittee on House of Commons Services which 
regulates every detail of the domestic and staff 
matters of the House. 
97. Apart from the opportunities in the House 
specially reserved for backbenchers, they have 
an unpredictable number of opportunities to 
table motions against various administrative 
regulations made under existing statutes, by 
which any backbencher in the House can object 
to delegated legislation and secure for himself 
any time up to one hour and a half on any 
working day of the week at the end of the 
Business, followed by a further half hour - the 
half-hour adjournment motion. These half-hour 
adjournment debates are often the sequel to an 
oral question in the House which the backbencher 
decides has not been fully or satisfactorily ans-
wered by the Minister. This is a peculiarly unkind 
weapon to use against a Minister during a late 
sitting. If, for example, the House sits till 4 a.m. 
on one night and 3 a.m. on the following night, 
on each occasion an unhappy Minister must wait 
until the end of the debate to enable a private 
Member to attack him during the final half hour 
of the night's sitting. 
98. Then again, ample time and opportunity is 
permitted under the rules of the House for 
private Members who table amendments to 
government bills in the House during the com-
mittee or report stage of bills such as the 
Finance Bill, when private Members may raise 
all kinds of financial issues on behalf of their 
constituents. 
99. Lastly, before the House adjourns for a 
recess at the end of each series of sittings, a 
day is set apart to discuss the motion to adjourn 
for the holiday separate subjects raised by 
backbench Members. These may be of wide seope 
or quite narrow points. 
100. Apart from opportunities given in the 
House itself to private Members, a whole new 
field has been developed in the modern com-
mittee system since 1954. In 1966, for example, 
there were 44 committees of the House engaged 
on various enquiries. 
101. The House of Commons has a committee 
system ranging from "Committees of the Whole 
interesse cherche d'abord a s'informer pleine-
ment et a se reserver le temps de reflechir. Ces 
deux objectifs paraissent difficiles a concilier, 
mais la Chambre des communes y est parvenue 
par le truchement des questions avec reponses 
orales, posees obligatoirement aux ministres deux 
jours a ]'avance, et des questions complementai-
res qui sont posees sans donner au ministre le 
temps de la reflexion. Il existe egalement un 
systeme de Private Notice Questions qui permet 
de poser immediatement des questions urgentes, 
avec un preavis d'un peu plus d'une heure dans 
les cas exceptionnels. 
95. La seconde des possibilites de se faire 
entendre offertes aux membres de la Chambre 
leur est fournie les vendredis de chaque session 
(dix jours au plus) ; ils disposent de toute la 
journee pour presenter de nouveaux projets de 
lois. Dans une annee moyenne, un tiers environ 
de !'ensemble des projets de lois qui re<:)oivent 
« la sanction royale » releve de !'initiative de 
simples parlementaires. La procedure, tres sim-
ple, est la suivante : les membres de la Chambre 
peuvent faire etablir un projet de loi par les 
greffiers du Public Bill Office et, si le but du 
projet apparait clairement, mais si le texte est 
mal redige, le gouvernement peut s'en saisir et 
l'ameliorer, ou demander qu'il soit retire et pre-
sente l'annee suivante a titre de projet de loi 
gouvernemental. La loi sur la pollution atmo-
spherique et la loi sur !'abolition de la peine de 
mort constituent deux exemples recents de !'ap-
plication de ce systeme. 
96. En troisieme lieu, les parlementaires pen-
vent presenter des motions. Certains vendredis 
auxquels il £aut ajouter quatre autres demi~ 
journees, sont reserves exclusivement a la dis-
cussion de ces motions. Outre la discussion pro-
prement dite des motions choisies par tirage au 
sort, ]es membres de la Chambre ont, chaque 
jour, la possibilite de deposer des Early Day 
Motions et de recueillir l'appui de leurs colle-
gues. Une fois par semaine, le chef de la majo-
rite est soumis de toutes parts a des pressions 
pour faire en sorte qu'un certain temps soit 
consacre a ces textes. Il s'oppose toujours a cette 
requete, a moins que celle-ci ne soit presentee 
par le chef de !'opposition, mais il donne tout 
au moins a chaque parlementaire la possibilite 
d'attirer !'attention sur la motion particuliere 
qu'il a presentee, et ceci a un moment qui est 
fixe a l'avance chaque semaine. La fonction 
meme de chef de la majorite, qui est toujours 
assumee par un membre du cabinet, constitue 
un appui pour les parlementaires qui, grace a 
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lui, peuvent porter a !'attention du gouverne-
ment et du cabinet leurs vues sur les affaires de 
la Chambre. Le chef de la majorite est, de plus 
en plus, cense se tenir, dans une certaine mesure, 
en dehors des allegeances de partis. Il assume 
actuellement la presidence d'un comite restreint 
des services de la Chambre qui regie, dans le 
detail, les problemes internes. 
97. Outre ces possibilites particulieres, les 
membres de la Chambre ont un nombre incalcu-
lable de possibilites de deposer des motions 
contre divers reglements administratifs etablis 
dans le cadre des statuts existants ; ainsi, les 
parlementaires peuvent mettre en cause la dele-
gation de pouvoir Iegislatif et prendre la parole 
pendant un maximum d'une heure et demie, 
n'importe quel jour ouvrable de la semaine une 
fois que l'ordre du jour est epuise. Ces debats, 
avec renvoi d'une demi-heure, interviennent 
souvent a la suite d'une question orale posee a 
la Chambre a laquelle les ministres n'ont pas 
pleinement repondu, ou 'ont repondu d'une 
maniere peu satisfaisante. C'est une arme parti-
culierement cruelle si elle est utilisee contre un 
ministre a une heure avancee de la nuit. Si, par 
exemple, la Chambre siege une fois jusqu'a 
4 heures du matin et jusqu'a 3 heures le lende-
main, un malheureux ministre doit, dans les 
deux cas, attendre la fin du debat pour permet-
tre a un parlementaire de l'attaquer au cours 
de la derniere demi-heure de ces seances de nuit. 
98. En outre, aux termes du Reglement de la 
Chambre, les parlementaires ont largement le 
temps et la possibilite de deposer des amende-
ments aux projets de lois gouvernementaux au 
stade de l'etude en commission ou de la presen-
tation du rapport, comme dans le cas du projet 
de loi de finances ou ils peuvent poser toutes 
sortes de questions d'ordre financier. 
99. Enfin, avant que la Chambre ne se separe 
a la fin de chaque session, une journee est consa-
cree a la discussion de la proposition de report, 
par suite des vacances parlementaires, des ques-
tions posees par les differents membres. Il pent 
s'agir de questions tres importantes comme de 
questions insignifiantes. 
100. Outre ces possibi.lites offertes aux parle-
mentaires au sein de la Chambre elle-meme, 
d'autres existent, depuis 1945, grace au nouveau 
systeme de commissions. En 1966, par exemple, 
on comptait, a la Chambre, quarante-quatre com-
missions chargees d'etudes diverses. 
101. Il existe, a la Chambre des communes, un 
systeme de commissions allant des «commissions 
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House", consisting of all the members of the 
House except the Speaker, to ad hoc select com-
mittees with ten to fifteen members. 
102. In practice, there are four kinds of com-
mittee: 
(a) standing committees ; 
(b) select committees ; 
(c) private bill committees; and 
(d) joint committees. 
103. Standing committees have from twenty to 
fifty members, chosen so as to represent the 
relative strength of the different parties in the 
House. Their function is to take over bills for 
their committee stage. 
104. Select committees, whose members are 
selected from all the members of the House, have 
no executive powers. They find out the facts 
of a case, examine witnesses, sift evidence and 
draw up reasoned conclusions. They usually 
make recommendations to the House but these 
recommendations may not be and frequently are 
not acted upon. However, their recommendations 
are public and therefore form a lever of which 
the Opposition can make very effective use if 
the government does not agree to hold a debate 
on them. 
105. Recently, some select committees on special 
subjects and/or departments have been set up 
on the European model, as for example a com-
mittee on agriculture, one on education and one 
on science and technology. The future of these 
committees is at present under discussion, in 
particular the possibility of increasing their 
number, but they are generally regarded as 
representing an important parliamentary reform 
and certainly bring the British House of Com-
mons more into line with the procedure of other 
parliaments of member countries of WEU. 
106. There are also a number of sessional select 
committees, which are almost permanent bodies. 
107. Private bill committees have four members 
and deal with the committee stage of private 
bills. 
108. Joint committees are simply select com-
mittees of the House of Commons deputed to 
meet select committees of the Lords. 
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VDI. The European Parliament 
109. Under Rule 28 of the Rules of Procedure 
of the European Parliament, members may table 
a "motion for a question" which the Assembly 
transmits to (1) the High Authority, (2) the 
Commissions, (3) the Council. The motion is 
printed, circulated and referred to the appro-
priate committee. 
110. Rules 44 and 45 concern questions put by 
members, and also petitions. 
111. Questions may be oral or written and put 
to the same bodies as motions for questions. 
Written questions are published in the official 
journal of the EEC. Members may speak for ten 
minutes to their oral questions and if necessary 
put one or two supplementary questions. 
112. Petitions within the framework of the 
activities of the Communities are referred to 
one of the three abovementioned bodies with the 
opinion of the committee concerned. 
IX. Conclusions 
113. Written questions seem to be the easiest 
means of obtaining information from a Minister 
in a relatively short time (two to six weeks). If 
the question is ac<'urately worded, there is a 
chance that the answer will be too. The dif-
ficulty is always that the question and answer 
are not in fact brought up during sittings of the 
parliament, and although they are printed in the 
various official reports, few members of parlia-
ment are able to read all the questions put every 
day. Your Rapporteur nevertheless considers 
that this method is the appropriate way to 
obtain information for the preparation of a 
report, as was the case for Documents 473 and 
480, for instance. 
114. Oral questions on the other hand are put 
during the sitting and are thus brought to the 
attention of all the members of parliament 
present. The Minister replies in the House and 
an increasing number of supplementary ques-
tions are being put by other members. Interesting 
debates have taken place during question time 
in the Bundestag and the House of Commons 
on recommendations of the WEU Assembly. 
Greater use should be made of this method in 
reunissant !'ensemble de la Chambre », compo-
sees de tous les membres a !'exception du presi-
dent (le Speaker), au petit comite ad hoc com-
prenant de dix a quinze membres. 
102. En pratique, il existe quatre sortes de 
commissions : 
(a) les standing committees ; 
(b) les select committees ; 
(c) les private bill committees ; et 
(d) les joint committees. 
103. h's standi1lfl committees, comprenant de 
vingt a cinquante membres elus proportionnelle-
ment an nombre de sieges occupes par chaque 
parti politique, doivent etudier les projets de loi 
et transmettre leurs conclusions a la Chambre. 
10-l. Les select committees (dont les membres 
sont « selectionnes » parmi tons les deputes) 
n'ont pas de pouvoir de decision. Elles doivent 
chercher des precisions sur une situation donnee, 
entendre des temoins et preparer des conclu-
sions. Elles peuvent adresser des recommanda-
tions a la Chambre, mais ne peuvent demander 
a ce que ces textes soient soumis a debat. Nean-
moins, ces recommandations sont rendues publi-
ques et constituent, de ce fait, un moyen de pres-
sion pour 1 'opposition si le gouvernement n'ac-
cepte pas de les utiliser comme base de debat. 
105. Un certain nombre de select committees 
concernant des problemes ou des ministeres par-
ticuliers ont ete recemment crees sur le modele 
europeen : une commission de !'agriculture, une 
commission de !'education, une commission de la 
science et de la technologie, par exemple. L'ave-
nir de ces commissions fait actuellement l'objet 
de discussions, notamment la possibilite d'en 
accroitre le nombre, mais on considere generale-
ment qu'elles constituent une reforme parlemen-
taire importante tendant a aligner la procedure 
de la Chambre des communes sur celle des autres 
parlements des pays membres de l'U.E.O. 
106. Il existe egalement des sessional select com-
mittees qui sont des commissions quasi perma-
nentes. 
107. r.es private bill committees comprennent 
quatre membres et etudient les propositions de 
lois des deputes. 
108. Les joint committees sont une forme de 




VIII. Le Parlement europeen 
109. Dans son article 28, le Reglement du Par-
lement europeen donne la possibilite a ses repre-
sentants de deposer une « proposition de ques-
tion» que l'Assemblee adressera a (1) la Haute 
Autorite, (2) aux commissions, (3) au Conseil. 
Cette proposition est imprimee, distribuee et 
renvoyee a la commission competente. 
110. Les articles 44 et 45 traitent des questions 
posees par les membres, ainsi que des petitions. 
111. Les questions peuvent etre orales ou ecrites 
et sont posees aux memes organes que les pro-
positions de questions. Les questions ecrites 
paraissent au Journal officiel de la C.E.E. ; les 
questions orales donnent droit au representant 
de developper son sujet pendant dix minutes et, 
eventuellement, de poser une ou deux questions 
corn p lemen taires. 
112. Les petitions, entrant dans le cadre des 
activites des Communautes, sont renvoyees, avec 
avis de la commission competente, a un des trois 
destinataires mentionnes plus haut. 
IX. Conclusions 
113. La methode de la question ecrite parait 
etre le moyen le plus facile d'obtenir un rensei-
gnement d'un ministre dans un delai assez court 
(deux a six semaines). Si la question est formu-
lee d'une maniere tres precise, on peut esperer 
que la reponse sera precise elle aussi. La diffi-
culte reside partout dans le fait que la question 
et sa reponse ne sont pas effectivement evoquees 
pendant les seances des parlements ; et bien 
qu'elles soient imprimees dans les differents 
journaux officiels, rares sont les parlementaires 
qui ont la faculte de lire quotidiennement !'en-
semble des questions posees. Cependant, votre 
rapporteur est d'avis que cette methode reste 
bonne pour obtenir des renseignements pour la 
preparation d'un rapport, comme cela a ete le 
cas, par exemple, pour les Documents 473 et 480. 
114. J,a question orale, par contre, se pose en 
seance et se trouve ainsi portee a la connaissance 
de tous les parlementaires presents. r .. e ministre 
y repond et, de plus en plus, des questions sup-
plementaires sont posees par d'autres parlemen-
taires. Pendant l'heure consacree, en Allemagne 
et en Angleterre, aux questions posees oralement 
au gouvernement, d'interessants debats se sont 
tenus sur les recommandations de l'Assemblee de 
l'U.E.O. Cette methode devrait etre davantage 
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these two countries, where interpellations do not 
provide such a ready means. 
115. lnterpellations provide wider scope for 
developing the speaker's ideas. In Belgium, for 
instance, although the introductory speech may 
not last more than half an hour, unless the 
Senate decides otherwise, this allows ample time 
for dealing with questions concerning WED, 
particularly as four other speakers may then 
speak for ten minutes each. Interpellations call 
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for considerable skill on the part of the delega-
tion : they must come after the debate on the 
budget of the Ministry concerned, otherwise they 
may be lost in the more general debate; they 
require careful preparation - choice of the 
various authors and of the tabler, choice of 
matters to be raised in each speech - and the 
views of all the political groups must be taken 
into account. 
utilisee dans ces deux pays ou !'interpellation 
reste tres difficile a manier. 
115. L'interpellation permet de developper 
d'une maniere beaucoup plus large les theses de 
l'orateur. En Belgique, par exemple, l'expose ne 
peut pas depasser une demi-heure, sauf decision 
du Senat; ce temps est cependant largement 
suffisant pour traiter des questions concernant 
l'U.E.O., d'autant plus que quatre autres ora-
teurs peuvent ensuite prendre la parole pendant 
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dix minutes chacun. L'interpellation demande 
beaucoup de doigte de la part de la delegation : 
elle doit s'effectuer apres la discussion du bud-
get du ministre interesse, sinon elle risque de se 
perdre dans cette discussion plus generale ; elle 
demande une preparation minutieuse - choix 
des differents auteurs, choix de celui qui la 
depose, choix des questions a soulever au cours 
des differentes interventions - et doit tenir 
compte des idees des differents groupes politi-
ques. 
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11. Action taken in the parliaments of member States in implementation of texts adopted by 
the Assembly 
(submitted by Dame Joan Vickers, Rapporteur) 
1. This 23rd report on action taken in the 
parliaments covers the period from May to end 
October 1969. 
2. The table in Appendix Ill gives full details 
of the number of interventions on texts adopted 
since 1968. In comparison with former years 
(1965: 80, 1966 : 98, 1967 : 98), 1968 shows a 
further increase : taking the February 1969 
part-session as the second session for 1968, there 
was a total of 112 interventions. A total of 43 
interventions so far for the year 1969 is also 
rather promising it one takes into account the 
date of the first part-session : June 1969, the 
summer recess, the governmental crises in France 
and Italy and the preparations for the general 
elections in Germany. 
A. Meetings of the Committee 
3. During the .June 1969 session of the Assem-
bly, your Committee met on 16th, 18th and 19th 
June 1969. It considered the texts adopted 
during the session and selected Recommenda-
tions 181 (Prospects of scientific and technical 
co-operation- the evolution of European space 
activities), 184 (East-West relations), and 185 
(PoliHcal implications of the Soviet intervention 
in the Mediterranean) and Resolution 42 (Crea-
tion of committees or study groups for European 
affairs in the parliaments of the European 
States) as being of most interest to members of 
parliament and topical enough for raising in 
their parliaments. 
4. As usual, these texts were sent to all mem-
bers of parliament of member States in their 
own language, together with a brief note on the 
session. In the Federal Republic of Germany, the 
WED Delegation managed to have these texts 
and its own report printed as an official 
Bundestag document. 
5. During the debate on the first half-yearly 
report of the Committee, several constructive 
ideas were put forward. It was pointed out that 
there tended to he a lack of contact between 
WED and the public, a lack of interest in WED 
among members of parliament who were not 
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members of the delegation to WED and that 
sometimes those appointed as members of the 
Assembly of WED were not always responsible 
for equivalent matters, i.e. foreign affairs and 
defence, in their home parliaments. 
6. It was suggested that contacts with and 
knowledge of other countries might be improved 
by communicating, through the secretariat, 
information regarding "open days" at service 
headquarters, military units, etc., and the pos-
sibility of informal visits between the member 
countries being arranged on these occasions. Also 
some of WED's more important documents should 
be translated into all the languages of the mem-
ber States and questions drafted for members 
to ask in their parliaments. 
7. WED's future depends on its reputation and 
influence in Europe, and this means that its 
work must be more widely known and appre-
ciated. Defence, economic affairs and other 
major political issues are crucial to the future 
of Europe but, unless the views and recom-
mendations of WED and its committees are fullv 
known, they are not being fully recognised and 
their work does not produce the benefits that 
it should. 
B. Implementation of Resolution 39 on the WEU 
crisis 
8. As could be expected, the subject of this 
resolution was discussed at great length in the 
parliaments of member countries. 
9. In Belginm, the crisis was referred to by 
several members of the Chamber of Represent-
atives during the debate on the budget of the 
Ministry for Foreign Affairs last Februar:v and 
March. Mr. Harmel, Minister for Foreign Affairs, 
stressed the need to combine the development 
and the enlargement of the European Com-
munities since he considered these two aspects 
of the problem to be complementary. First, there 
should be better co-ordination of the foreign 
policies of the seven WED member countries. To 
this end, the quarterly political consultations 
between the Ministers for Foreign Affairs of the 
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11. Action entreprise dans les parlements des Etats membres pour assurer la mise en «:euvre 
des textes adoptes par l'Assemblee 
(presente par Dame Joan Vickers, rapporteur) 
1. Ce vingt-troisieme rapport sur !'action en-
treprise dans les parlements couvre les mois de 
mai a octobre 1969. 
2. Le tableau qui :figure a l'annexe Ill donne 
le detail des interventions concernant les textes 
adoptes depuis 1968. Par rapport aux annees 
precedentes (1965 : 80; 1966: 98 ; 1967 : 98), 
1968 marque encore un progres : en effet, si l'on 
considere que la session de fevrier 1969 etait, en 
:fait, la seconde session de 1968, il y a eu en tout 
112 interventions. Jje total de 43 interventions 
atteint jusqu'a present pour l'annee 1969 est, lui 
aussi, plutot satis:faisant si l'on tient compte de 
la date de la premiere partie de session, juin 
1969, des vacances d'ete, des crises gouvernemen-
tales en France et en Italie et de la preparation 
des elections generales en Allemagne. 
A. Reunions de la commission 
3. Pendant la premiere partie de la session, 
votre commission s'est reunie les 16, 18 et 
19 juin. Elle a examine les textes adoptes par 
l'Assemblee et retenu les Recommandations 
no• 181 (Perspectives de cooperation scienti:fique 
et technique - L'evolution des activites euro-
peennes en matiere spatia le), 184 (Les relations 
Est-Ouest), et 185 (Consequences politiques de 
!'intervention sovietique en Mediterranee), ainsi 
que la Resolution n° 42 (Creation de commis-
sions ou groupes d'etudes des a:f:faires europeen-
nes dans les parlements des Etats europeens) 
comme etant les plus interessantes pour les par-
lementaires et assez actuelles pour etre exami-
nees clans leurs parlements. 
4. Corn me d 'habitude, ces textes ont ete en-
voyes a tous les parlementaires des Etats mem-
bres dans leur propre langue, accompagnes d'une 
note succincte concernant la session. En Repu-
blique Feclerale d'Allemagne, la delegation a 
l'U.E.O. a reussi ales :faire publier avec son pro-
pre rapport en tant que document o:f:ficiel du 
Bundestag. 
5. r~ors de l'examen du premier rapport 
semestriel de la commission, plusieurs idees 
constructives ont ete avancees. On a constate 
qu'il existait souvent une absence de contact 
entre l'U.E.O. et le public, ainsi qu'un manque 
d'interet pour l'U.E.O. chez les parlementaires 
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qui n'y etaient pas delegues et que, par:fois, les 
delegues eux-memes n'etaient pas charges des 
memes questions, c'est-a-dire affaires etrangeres 
et defense, clans leurs propres parlements. 
6. Il a ete suggere qu'on pourrait ameliorer les 
rapports avec les autres pays et la connaissance 
de leurs problemes en di:f:fusant, par l'interme-
diaire du secretariat, des renseignements concer-
nant les « operations porte ouverte » clans les 
etats-majors, les unites militaires, etc., et la pos-
sibilite d'organiser en ces occasions des visites 
o:fficieuses entre les pays membres. De meme, il 
conviendrait que certains des documents les plus 
importants de l'U.E.O. soient traduits clans tou-
tes les langues des Etats membres et que des 
questions soient preparees pour etre posees par 
les delegues clans leurs propres parlements. 
7. L'avenir de l'U.E.O. depend de son renom 
et de son influence en Europe, et cela veut dire 
que ses travaux doivent connaitre une plus large 
publicite et etre mieu.x apprecies. La defense, les 
a:f:faires economiques et les autres grandes ques-
tions politiques sont vitales pour l'avenir de 
l'Europe, mais si les vues et les recommandations 
de l'Assemblee et de ses commissions ne sont pas 
largement connues, il sera impossible d'en recon-
naitre pleinement la valeur et les travaux de 
!'organisation n'auront pas la resonance qu'ils 
meritent. 
B. Mise en teuvre de la Resolution n° 39 sur la crise 
de l'U.E.O. 
8. Comme on pouvait s'y attendre, les parle-
ments des Etats membres ont consacre beaucoup 
de temps a l'examen de cette resolution. 
9. En Belgiqne, la crise a ete evoquee par plu-
sieurs membres de la Chambre des deputes, lors 
de la discussion du budget du ministere des a:f:fai-
res etrangeres, aux mois de :fevrier et mars der-
niers. M. Harmel, Ministre des a:ffaires etran-
geres, a souligne la necessite de combiner le 
developpement et l'elargissement de la Commu-
naute europeenne, ces deux aspects du probleme 
etant, selon lui, complementaires. Tout d'abord, 
il y aurait lieu d'organiser une meilleure coordi-
nation des politiques etrangeres des sept pays 
membres de l'U.E.O. Dans ce but, les consulta-
tions politiques entre les ministres des a:ffaires 
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Seven should be improved. Instead of the meet-
ings being a posteriori, i.e. to inform each other 
of what had been done, it would be better to 
exchange information on intended action. On 
certain matters, the Seven should undertake not 
to take decisions in their respective countries 
before consulting each other. 
10. In France \ questions have been put by 
MM. Abelin (14th February 1969) and Peronnet 
(20th March, 4th April and 30th June). On 
29th March 1969 2, Mr. Debre, then Minister for 
Foreign Affairs, answered Mr. Abelin with an 
historical review of the crisis, and said that the 
French Government, together with the other 
member States of the EEC, was continuing its 
work to strengthen the Communities. On 2nd 
August, Mr. Schumann, the present Minister for 
Foreign Affairs gave a fairly substantial 
answer 3 to the question put by Mr. Peronnet 
indicating the willingness of the French Govern-
ment to resume its place in the WEU Council 
under certain conditions. He said that the 
French had continued to play a full part in the 
activities of the WEU Assembly, the Agency 
for the Control of Armaments and the Standing 
Armaments Committee. 
11. In Italy 4, the Minister for Foreign Affairs, 
Mr. Nenni, made a declaration on 25th February 
1969 during a debate in the Italian Senate on 
the budget of the defence ministry. He said that 
Italy would refuse to bow to the veto, but was 
prepared to discuss the matter again at the next 
meeting of the WEU Council of Ministers. It 
intended to continue the work of intensifying 
political co-operation in the framework of WEU 
wherever possible. 
12. Mr. Thorn, the Luxembourg Minister for 
Foreign Affairs, spoke 5 in the Chamber on 12th 
March 1969. He was happy to hear that the 
French Government intended to respect scrupu-
lously the spirit and the letter of the Rome and 
Paris Treaties. In his opinion, Europe's paralysis 
1. See Collected Texts 12, pages 7 and 8. 
2. See Collected Texts 12, page ,7. 
3. See Collected Texts 13, page 4. 
4. See Collected Texts 12, pages 23-24. 
5. See Collected Texts 12, pages 25-27. 
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would last until the countries agreed on the 
political aims of the future organisation of our 
continent. The first step to break the deadlock 
in Europe seemed to be the resumption of the 
political dialogue between the European govern-
ments concerned. 
13. In Germany, oral questions 1 were put by 
MM. Bauer and Ertl on 28th February 1969. 
Mr. Jahn, Parliamentary Secretary of State for 
Foreign Affairs, explained fully the origins of 
the crisis and gave the German view on the 
interpretation of Article VIII of the Brussels 
Treaty. Nevertheless, the government proposed 
that this article as a whole be revised so as to 
find an interpretation on which everyone could 
agree as far as possible. What the government 
wanted above all was to give new life to WEU 
and make greater use of the possibilities it 
offered for closer political co-operation, starting 
as pragmatically as possible in the foreign policy 
field. 
14. A debate 2 on foreign policy was held in the 
Netherlands from 25th to 27th February 1969. 
Mr. Luns declared that the countries whose 
ambassadors had met in London on 14th 
February had never intended to use the improved 
system of political consultations in the frame-
work of WEU to cover negotiations for the 
United Kingdom's acc~?ssion to the EEC. The 
Brussels Treaty would remain valid even if 
there were no Council meetings. 
15. In the United Kingdom, after questions 3 
put by Mr. Dodds-Parker and Mr. Wingfield 
Digby, a debate 4 was held in the House of Com-
mons on Anglo-French relations. Sir Alec 
Douglas-Home and MM. Silkin, Edelman, Fraser 
and Peel spoke on the WEU crisis, and Mr. 
Stewart, Secretary of State for Foreign and 
Commonwealth Affairs, explained the British 
point of view. On 24th March 1969, Mr. St. John-
Stevas asked 5 the govl?rnment to indicate the 
British policy in relation to future meetings 
I. See Collected Texts 12, pages 17-19. 
2. See Collected Texts 12, pages 29-30. 
3. See Collected Texts 12, page 41. 
4. See Collected Texts 12, page 42. 
5. See Collected Texts 12, page 46. 
etrangeres des Sept, tous les trois mois, devraient 
etre ameliorees. Au lieu de donner un caractere 
a posteriori a ces reunions, c'est-a-dire de s'in-
former sur ce qui a ete fait, il vaudrait mieux 
qu'on s'informe mutuellement sur ce qu'on a 
!'intention de faire. Il faudrait que les Sept, sur 
certaines matieres, prennent !'engagement de ne 
pas prendre, dans chacun des Etats, de decision 
avant de s'etre consultes. 
10. En France\ des questions ont ete posees a 
l'Assemblee nationale par MM. Abelin (le 14 fe-
vrier 1969) et Peronnet (le 20 mars, le 4 avril et 
le 30 juin). Le 29 mars 1969 2, M. Debre, alors 
Ministre des affaires etrangeres, a repondu a 
M. Abelin en faisant l 'historique de la crise et 
il a declare que le gouvernement franc;ais, ainsi 
que les autres Etats membres de la C.E.E., pour-
suivait ses efforts pour renforcer les Commu-
nautes. Le 2 aout, M. Schumann, actuellement 
Ministre des affaires etrangeres, a repondu de 
fac;on assez substantielle 3 a la question de 
M. Peronnet en indiquant que le gouvernement 
franc;ais etait dispose a reprendre sa place au 
Conseil de l'U.E.O. a certaines conditions. Il a 
declare que la France continuait a participer 
pleinement aux activites tant de l'Assemblee de 
l'U.E.O., que de l'Agence pour le Controle des 
Armements et du Comite Permanent des Arme-
ments. 
11. En Italic\ le ministre des affaires etran-
geres, M. Nenni, a fait une declaration le 
25 fevrier 1969 a l'occasion d'un debat au Senat 
sur le budget du ministere de la defense. Il a 
indique que l'Italie refusait de se conformer a 
la politique du veto, mais qu'elle etait disposee 
a reexaminer la question lors de la prochaine 
reunion du Conseil des Ministres de l'U.E.O. et 
qu'elle avait !'intention de continuer sur la voie 
de !'intensification de la cooperation politique 
clans le cadre de l'U.E.O. chaque fois que la 
chose serait possible. 
12. Au Luxembourg, M. Thorn, Ministre des 
af.faires etrangeres, a declare dans un discours 5 
devant la Chambre des deputes, le 12 mars 1969, 
qu'il etait heureux d'apprendre que le gouverne-
ment franc;ais entendait respecter scrupuleuse-
ment l'esprit et la lettre des Traites de Rome et 
I. Voir Recueil de Textes no 12, pages 7 et 8. 
2. Voir Recueil de Textes no 12, page 7. 
3. Voir Recueil de Textes no 13, page 4. 
4. Voir Recueil de Textes no 12, pages 23-24. 
5. Voir Recueil de Textes no 12, pages 25-27. 
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de Paris et qu'a son avis, la paralysie de l'Eu-
rope durerait aussi longtemps que les pays qui 
la composent ne s'accorderaient pas sur les fina-
lites politiques de !'organisation future de notre 
continent. La reprise du dialogue politique entre 
gouvernements europeens interesses pouvait 
paraitre comme le premier pas permettant a 
l'Europe de sortir de l'impasse. 
13. En Allemagne, repondant aux questions 
orales 1 posees au Bundestag par MM. Bauer et 
Ertl, le 28 fevrier 1969, M. Jahn, Secretaire 
d'Etat parlementaire aux affaires etrangeres, a 
explique en detail les origines de la crise et fait 
connaitre les vues de l'Allemagne sur !'interpre-
tation de l'article VIII du Traite de Bruxelles. 
Il a propose, neanmoins, une revision d'ensemble 
de cet article afin d'arriver a une interpretation 
sur laquelle, autant que possible, tout le monde 
puisse s'entendre. Ce que le gouvernement fede-
ral veut avant tout, c'est qu'on ranime l'U.E.O. 
et qu'on utilise davantage pour une collabora-
tion politique plus etroite les possibilites qu'elle 
offre, en commenc;ant, de fac;on aussi pragmati-
que que possible, par le domaine de la politique 
etrangere. 
14. Aux Pays-Bas, un debat 2 de politique 
etrangere s'est deroule a la Deuxieme Chambre 
du 25 au 27 fevrier 1969. M. Luns a declare que 
les pays dont les ambassadeurs s'etaient reunis 
a Londres le 14 fevrier n'avaient jamais eu !'in-
tention d'utiliser le systeme ameliore de consul-
tation politique dans le cadre de l'U.E.O. pour 
couvrir des negociations en vue de !'adhesion du 
Royaume-Uni a la C.E.E. Il a ajoute que le 
Traite de Bruxelles restait valable meme s'il n'y 
avait pas de reunions du Conseil. 
15. Au Royaume-Uni, a la suite des questions 3 
posees par M. Dodds-Parker et M. Digby, un 
debat 4 s'est tenu a la Chambre des communes 
sur les relations franco-britanniques. Sir Alec 
Douglas-Rome, MM. Silkin, Edelman, Fraser et 
Peel ont evoque la crise de l'U.E.O. et 
M. Stewart, Secretaire d'Etat aux affaires etran-
geres et au Commonwealth, a expose le point de 
vue britannique. Le 24 mars 1969, M. St. John-
Stevas a demande 5 au gouvernement de faire 
connaitre la politique britannique a l'egard des 
I. Voir Recueil de Textes no 12, pages 17-19. 
2. Voir Recueil de Textes no 12, pages 29-30. 
3. Voir Recueil de Textes no 12, page 41. 
4. Voir Recueil de Textes no 12, page 42. 
5. Voir Recueil de Textes n° 12, page 46. 
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of the WEU Council. Mr. Stewart said that he 
intended to make full use of WEU for the 
purpose set out in the revised Brussels Treaty of 
"promoting unity and encouraging the progres-
sive integration of Europe". He had not at all 
the impression that the organisation was being 
brought to a standstill. 
16. On 25th April 1969, Dame Joan Vickers 
asked 1 the Minister what action he intended 
to take with regard to the situation. Mr. Mulley, 
Minister of State, said that the nomination of 
Lord Chalfont as the United Kingdom's Perma-
nent Representatiye indicated the importance 
the government attaehed to the process of con-
sultation. 
17. Finally, Mr. Griffiths (on 28th April) anJ 
Mr. Digby (on 5th May 1969) asked 2 what 
progress had been made to end the crisis. Mr. 
Stewart, Secretary of State for Foreign and 
Commonwealth Affairs, expressed the hope that 
the French Government would soon be repre-
sented again at the Council meetings and indi-
cated that Great Britain's aim was to harmonise 
policies (between the member States) to the 
fullest possible extent. 
18. It will of course never be known how far 
these interventions helped to iron out the dif-
ficulties between the Council and one of the 
member countries, but your Rapporteur feels 
that, at the very least, the opportunities used 
by parliamentarians provided a valuable means 
of expressing the anxieties felt by members about 
the continuing crisis on the one hand, and on 
the other, furnished governments with suitable 
occasions on which to clarify and explain their 
attitudes to the problem. 
C. Implementation of Resolution 42 
19. This resolution called for, first, the crea-
tion of a Committee for European Affairs, or 
- when this was not possible because of the 
Constitution or Rules of Procedure - one (or 
several) study groups for European affairs. , 
20. Your committee decided to propose that 
meetings of each national delegation should be 
1. See Collected Texts 13, pages 11-12. 
2. See Collected Texts 13, pages 12-13. 
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held to discuss these matters and to recommend 
the tabling of motions accordingly. 
21. In Germany, the foreign policy group of 
the Social-Democrat Party (SPD) has formed a 
study group for European policy to exchange 
ideas on European problems in general, and also 
to consider the specific problems being discussed 
in the Bundestag or in one or other of the delega-
tions to European assemblies. 
22. These meetings are convened from time to 
time and are attended by the German Social-
Democrat Delegates to the various European 
assemblies. The meetings are also open to all 
SPD members of the Bundestag. In this forum, 
the Social-Democrat members of the Assemblies 
of WEU and the Council of Europe can exchange 
views with the members of the European Parlia-
ment and plan joint action. Specific questions 
can be dealt with here in far greater detail than 
in the overall foreign policy group or in the 
meetings of the full political group. 
23. The study group has its own permanent 
secretariat which edits its information paper 
Europa-Nachrichten. This is primarily designed 
for internal use within the political group. 
However, it is also sent to the press, the European 
organisations, etc. 
24. In the United Kingdom, also, the experiment 
has been started of holding meetings of the 
Delegation, and of the Labour Party Group on 
the Delegation, in between sessions of the Assem-
blies of WEU and of the Council of Europe. It 
is hoped that these meetings will help to stimulate 
action at Westminster on the texts adopted by 
the Assemblies. 
25. Resolution 42 of the Assembly also called 
for a half-yearly, or yearly, report by the govern-
ments of all the member States on the activities 
of WEU. With regard to this proposal, the Com-
mittee decided that in countries where this was 
not yet the practice another motion should be 
tabled by present and former members of the 
delegation and possibly other members of parlia-
ment, calling for such a report. 
prochaines reunions du Conseil de l'U.E.O. 
M. Stewart a repondu qu'il se proposait de faire 
plein usage de l'Union de l'Europe Occidentale 
pour l'objectif defini dans le Traite de Bruxelles 
revise qui est de « promouvoir l'unite et d'encou-
rager !'integration progressive de !'Europe » et 
qu'il n'avait nullement !'impression que cette 
organisation etait amenee au point mort. 
16. Le 25 avril 1969, Dame Joan Vickers a 
demande 1 au secretaire d'Etat quelle initiative 
il envisageait de prendre compte tenu de la 
situation. M. Mulley, Ministre d'Etat, a repondu 
que la nomination de J..1ord Chalfont aux fonc-
tions de representant permanent du Royaume-
Uni montrait !'importance que le gouvernement 
attachait a cette procedure de consultation. 
17. Enfin, M. Griffiths (le 28 avril) et M. Digby 
(le 5 mai 1969) ont demande 2 quels progres 
avaient ete realises vers la solution de la crise. 
M. Stewart, Secretaire d'Etat aux affaires etran-
geres et au Commonwealth, a exprime l'espoir 
que le gouvernement fran~ais serait bientot a 
nouveau represente aux reunions du Conseil et 
il a indique que l'objectif de la Grande-Bretagne 
etait d'harmoniser les politiques (des Etats mem-
bres) dans toute la mesure du possible. 
18. On ne saura jamais, bien entendu, dans 
queUe mesure ces interventions auront permis 
d'aplanir les difficultes qui ont surgi entre le 
Conseil et l'un des pays membres, mais votre 
rapporteur estime qu'elles auront largement con-
tribue, tout au moins, a faire connaitre l'anxiete 
ressentie par les membres de l'Assemblee devant 
la prolongation de la crise, tout en offrant aux 
gouvernements !'occasion de preciser et d'expli-
quer leur attitude. 
C. Mise en muvre de la Resolution n° 42 
19. Cette resolution demandait, d'abord, la 
creation d'une commission des affaires europeen-
nes ou, quand la constitution ou le reglement 
l'interdisait, d'un ou de plusieurs groupes 
d'etude des affaires europeennes. 
20. Votre commission a decide de proposer la 
reunion de chaque delegation nationale, afin d'y 
1. Voir Recueil de Textes n° 13, pages 11.12. 
2. Voir Recueil de Textes no 13, pages 12-13. 
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discuter de ce probleme et de recommander le 
depot de motions en consequence. 
21. En Allemagne, le groupe de politique etran-
gere du parti social-democrate (S.P.D.) a forme 
un groupe d'etude sur la politique europeenne 
pour favoriser les echanges de vues sur les pro-
blemes europeens en general, et etudier en meme 
temps les problemes particuliers examines an 
Bundestag ou dans l'une ou l'autre des delega-
tions aux assemblees europeennes. 
22. Ces reunions sont convoquees de temps a 
autre et les delegues socimu-democrates alle-
mands aux diverses assemblees europeennes y 
participent. Elles sont egalement ouvertes a tons 
les membres S.P.D. du Bundestag. Dans ce cadre, 
les sociaux-democrates appartenant aux assem-
blees de l'U.E.O. et du Conseil de l'Europe pen-
vent echanger leurs vues avec les membres du 
Parlement europeen et envisager une action com-
mune. Les questions particulieres peuvent y etre 
traitees d'une fa~on beaucoup plus approfondie 
que dans les reunions du groupe de politique 
etrangere on dans celles du groupe politique 
proprement dit. 
23. Le groupe d'etude dispose d'un secretariat 
permanent qui publie un document d'informa-
tion intitule Europa-N achrichten, essentielle-
ment destine a une diffusion interne au sein du 
groupe politique, mais qui, neanmoins, est egale-
ment envoye a la presse, aux organisations euro-
peennes, etc. 
24. Au Royaume-Uni, on a commence egalement 
a tenir, a titre experimental, des reunions de la 
delegation et du groupe travailliste au sein de 
la delegation, dans l'intervalle des sessions des 
assemblees de l'U.E.O. et du Conseil de !'Europe. 
On espere que la mise en amvre, a Westminster, 
des textes adoptes par l'Assemblee en sera sti-
mulee. 
25. La Resolution no 42 de l'Assemblee deman-
dait egalement que les Etats membres presentent 
un rapport semestriel, ou annuel, sur les activi-
tes de l'U.E.O. A cet egard, la commission a 
decide que, dans les pays ou la pratique n'etait 
pas encore etablie, une motion serait deposee par 
les membres actuels et anciens de la delegation 
et, eventuellement, par d'autres parlementaires, 
pour reclamer un rapport de ce genre. 
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APPENDIX I 
Visits to the parliaments of member States 
22nd February 1963 
lOth October 1963 
11th-12th November 1964 
28th-29th April 1965 
15th-16th December 1965 
31st October-
lst November 1966 
23rd-24th November 1967 
2nd-3rd April 1968 
26th-27th March 1969 
27th-28th October 1969 
mid-April 1970 
Paris (National Assembly) 
Rome (Chamber of Deputies) 
Bonn (Bundestag) 
The Hague (First and Second Chambers) 
Brussels (Senate) 
London (House of Lords and House of Commons) 
Berlin (Berlin Senate) 
Luxembourg (Chamber of Deputies) 
Rome (Chamber of Deputies) 





Visites aux parlements des Etats membres 
22 fevrier 1963 
10 octobre 1963 
ll-12 novembre 1964 
28-29 avril 1965 
15-16 decembre 1965 
31-octo bre-
I er novembre 1966 
23-24 novembre 1967 
2-3 avril 1968 
26-27 mars 1969 
27-28 octobre 1969 
mi-avril 1970 
Paris (Assemblee nationale) 
Rome (Camera dei Deputati) 
Bonn (Bundestag) 
La Haye (Chambre et Senat) 
Bruxelles (Senat) 
Londres (Chambre des Lords et Chambre des 
communes) 
Berlin (Senat de Berlin) 
Luxembourg (Chambre des Deputes) 
Rome (Camera dei Deputati) 
Paris (Assemblee nationale) 
Bonn (Bundestag) 
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APPENDIX II- ANNEXE II 
Table of action in the parliaments of member countries 
(Totals by country for each part-session and averages) 
Tableau concemant les interventions dans les parlements des pays membres 
(Totaux par pays par partie de session et moyennes) 
Member countries - Pays membres 
Recommendations ~ ., Q.~-d~ 
§ ... 
adopted in ] ~ '0 ~ s § ::s ~~ <D ~~ 0 .!~ <D"' ""'"' Recommandations ::s 0' C) 
'S ~ ~ ~ s ~ ~ "6h -~ ~ ... . adoptees en "' "' "' <D ., -~ •<D 'Q.)Q.) ... ~~ <D -= ;... '0 P..-~ ~ 
... "' <D ""'< '0 "' ~~ ::s z~ ~""' ~- <D ;... -~ 0 
...:l 0 '0 $~ 
1956 II 0 0 0 0 0 3 0 
1957 I 4 0 0 0 5 1 2 
II 0 0 0 0 0 0 0 
1958 I 2 0 0 0 4 3 0 
II 0 0 0 0 0 0 3 
1959 I 0 0 0 0 0 4 0 
II 0 0 0 0 0 5 0 
1960 I 0 3 0 0 0 1 1 
II 3 9 8 0 3 1 0 
1961 I 0 2 3 0 5 0 0 
II 0 0 0 0 1 0 0 
1962 I 0 0 3 0 3 2 6 
II 2 4 3 2 0 2 4 
1963 I 0 0 2 1 0 7 3 
II 0 0 20 0 2 6 0 
1964 I 3 0 3 0 4 6 2 
II 1 14 8 1 1 3 0 
1965 I 0 7 12 0 0 5 10 
II 0 4 12 0 5 7 18 
1966 I 2 11 12 1 3 8 16 
II 0 1 37 0 1 4 2 
1967 I 9 5 18 2 4 8 9 
II 5 4 11 0 2 14 7 
1968 I 2 3 19 0 9 12 21 
II 0 5 3 1 7 6 24 
1969 I 7 3 1 0 4 0 28 
Total 40 75 175 8 63 108 156 
Annual average per coun-
try over 13 years 
Moyenne annuelle par pays 3.07 5.77 13.46 0.61 4.85 8.31 12 

































APPENDIX Ill- ANNEXE Ill 
Table of interventions (debates, questions, replies, etc.) on texts adopted since October 1968 
Tableau concernant les interventions (debats, questions, reponses, etc.) relatives aux textes 




























































































































Replies of the Council to Recommendations 180 to 186 
RECOMMENDATION 180 1 
on the political activities of the Council of Ministers -
Reply to the Fourteenth Annual Report of the Council 2 
The Assembly, 
5th November 1969 
Approving the Council's decision to persevere in its aim of concerting the policies of its mem-
bers, both internally within the WEU grouping and externally ; 
Regretting the absence of France from the Council's latest deliberations; 
Welcoming the wish expressed by the Council to improve its relations with the Assembly and 
its communications to the Assembly ; 
Noting that the annual report of the Council for 1968 marks some progress in achieving this 
aim; 
Regretting however that in some important respects the Council has fallen short of this pur 
pose, especially in relation to passages of the Council report dealing with external relations, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
l. Strengthen its endeavour to obtain a European consensus leading to European action within 
the framework of the WEU Council on all matters of common concern; 
2. Offer a cordial invitation to France to return to its meetings; 
3. Make provision for the convening of emergency meetings by interested members ; 
4. Ensure that, whenever appropriate, joint statements are made in order to affirm the concerted 
position of Council members, keep the Assembly better informed of the positions adopted by the 
Council and communicate to the Assembly documents relating to questions discussed. 
I. Adopted by the Assembly on 17th June 1969 during the First Part of the Fifteenth Ordinary Session (2nd 
Sitting). 





Reponses du Conseil aux Recommandations n°8 180 d 186 
RECOMMANDATION n° 180 1 
sur les activites politiques du Conseil des Ministres 
Reponse au Quatonieme rapport annuel du Conseil 2 
5 novembre 1969 
Approuvant la decision du Conseil de perseverer dans son intention d'harmoniser les politiques 
de ses membres, en ce qui conceme aussi bien leurs relations reciproques que leurs relations avec le 
reste du monde ; 
Regrettant !'absence de la France lors des dernieres deliberations du Conseil; 
Se felicitant du vceu exprime par le Conseil d'ameliorer ses relations avec l'Assemblee ainsi 
que les informations qu'il lui transmet ; 
Notant que le rapport annuel du Conseil pour 1968 marque un certain progres dans ce sens; 
Mais regrettant que, sur certains points importants, le Conseil n'ait pas atteint l'objectif qu'il 
s'eta.it fixe, notamment dans les fractions du rapport du Conseil traitant des relations exterieures, 
REOOMMANDE AU CONSEIL 
1. D'accentuer ses efforts afin de pa.rvenir a une harmonisation des positions europeennes des 
Etats membres, dans le cadre du Conseil de l'U.E.O., conduisant a une action concertee sur tous les 
sujets d'interi\t commun ; 
2. D'inviter cordialement la France a participer de nouveau a ses reunions ; 
3. De prevoir une procedure permettant la convocation de reunions d'urgence par les membres 
interesses; 
4. De faire en sorte que, chaque fois que ce sera opportun, des declarations communes soient 
publiees afin d'affirmer I' attitude concertee des membres du Conseil, de mieux informer I' Assemblee 
des positions du Conseil et de lui communiquer les documents relatifs aux questions tra.itees. 
1. Adoptee par l'Assembh3e le 17 juin 1969 au cours de la premiere partie de la Quinzieme session ordinaire 
(28 seance). 




REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 180 
I. Since their ministerial meeting in Luxembourg, the Council have held very thorough consul-
tations on those developments in international policy of concern to the countries of Western Europe. 
This has been a part of the process of seeking to take concerted action whenever appropriate. These 
promising efforts will be unremittingly sustained. 
2. The Chairman-in-Office of the Council has conveyed to the French Government the earnest 
desire expressed by all delegations at the June ministerial meeting that France should resume her 
place in the Council. 
3. As regards point 3 of the Recommendation, the Council are convinced that, in view of the 
uninterrupted presence of permanent representatives in London, a Council meeting could be convened 
at very short notice, should such a need be felt and expressed by interested members. 
4. While taking into account the danger that the practice of issuing communiques and statements 
might have an adverse effect on the spontaneity of discussions, the Council will keep in mind the 
possibility of informing 'the Assembly, as early as practicable, of the scope of their political consul-
tations. 
I. Agreed to by all the members of the Council present. Communicated to the Assembly on 7th October 1969. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 180 
l. Depuis sa reunion minisrerielle a Luxembourg, le Conseil a consa.cre des consultations appro-
fondies aux developpements de la politique internationale qui presentaient un interet pour les pays 
de !'Europe occidentale. Ces travaux se sont inscrits dans la recherche de !ignes de conduite harmo-
nisees chaque fois que le sujet y donnait lieu. Ces efforts prometteurs seront poursuivis sans relache. 
2. Le President du Conseil en exercice s'est fait l'interprete aupres du gouvernement fran9ais du 
vif souhait partage par toutes les delegations a la reunion ministerielle du mois de juin de voir la 
France reprendre son siege au Conseil. 
3. En ce qui concerne le paragraphe 3 de la recommandation, le Conseil est convaincu que, grace 
a la presence ininterrompue de representants permanents a Londres, une reunion du Conseil pourrait, 
si le besoin en est ressenti et exprime par les membres interesses, etre convoquee dans les plus 
courts delais. 
4. Tout en ayant egard au risque que !'usage de faire des communiques ou des declarations 
puisse nuire a la spontaneite des echanges de vues, le Conseil restera attentif aux possibilites de 
mettre le plus tOt possible l' Assemblee au courant de la portee de ses consultations politiques. 
l. A re-;u au Conseil !'approbation de tous les membres presents. Communiquee a l'Assemblee le 7 octobre 1969. 
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RECOMMENDATION 181 1 
on the prospects of scientific and technical co-operation 
The evolution of European space activities 2 
The Assembly, 
Convinced that technological co-operation between the member countries is essential for the 
prosperity, security and even survival of Europe; 
Regretting that only too often this co-operation is considered as being subsidiary to national 
foreign policies ; 
Aware of the convergence of all major fields of advanced technology and the cumulative effects 
and costly consequences of the crises in the European space organisations to date ; 
Conscious of the need for European agreement on a detailed and specific text for the draft 
Final Arrangements for the INTELSAT negotiations in November 1969, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Appeal to the governments of member countries to give higher priority than heretofore to technolo-
gical co-operation in all fields of advanced technology; 
2. Promote 
(a) speedy action on the recommendations of the Aigrain Group and of the Committee of Senior 
Officials of the European Space Conference, and liaison between the two ; 
(b) the convening of a conference of CETS to agree on a comprehensive range of draft Final 
Arrangements for the INTELSAT negotiations, assuring useful and profitable tasks for the European 
space organisations in the field of telecommunications by satellite ; 
(c) the full participation of all member countries in the establishment of an International Institute 
of Science and Technology ; 
(d) collaboration between European and American space organisations to develop the use of 
satellite television systems for assisting countries in the process of development. 
1. Adopted by the Assembly on 17th June 1969 during the First Part of the Fifteenth Ordinary Session (2nd 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. FlAmig on behalf of the Committee on Scientific, Technolo· 
gical and Aerospace Questions (Document 473). 
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sur les perspectives d 'une cooperation scientifique et technique 
L'evolution des activites europeennes en matiere spatiale 2 
L' Assemblee, 
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Persuadee que la cooperation technologique entre les pays membres est une condition essentielle 
de la prosperite, de la securite et meme de la survie de l'Europe ; 
Regrettant que cette cooperation n'ait ete que trop souvent consideree comme accessoire par 
rapport aux politiques etrangeres nationales; 
Consciente de l'interdependance des principaux secteurs des technologies de pointe, ainsi que 
des effets cumulatifs et des consequences onereuses des crises qui ont eclate au sein des organisations spatiales 
europeennes ; 
Estimant qu'il est necessaire que les pays europeens s'entendent sur une redaction precise et detaillee 
des pro jets d' Accords definitifs qui seront examines lors des negociations de l'INTELSAT en novembre 1969, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
I. D'inviter les gouvernements des pays membres a s'attacher, plus que dans le passe, a cooperer 
dans tous les secteurs des technologies de pointe ; 
2. De promouvoir 
(a) la mise en amvre rapide des recommandations du Groupe Aigrain et du Comite des hauts 
fonctionnaires de la Conference Spatiale Europeenne et l'etablissement d'une liaison entre les deux 
organes; 
(b) la convocation d'une conference de la C.E.T.S. en vue de !'adoption d'une gamme complete 
de projets d'Accords definitifs qui seront examines lors des negociations de l'INTELSAT, afin d'as-
surer aux organisations spatiales europeennes des taches utiles et rentables dans le domaine des tele-
communications par satellites ; 
(c) la pleine participation de tous les pays membres a la creation d'un institut international de 
science et de technologie ; 
(d) la collaboration entre les organisations spatiales europeennes et americaines pour la realisation 
d'un programme d'aide aux pays sous-developpes mettant en ceuvre un systeme de television par 
satellites. 
I. Adoptee par 1' Assemblee le 17 juin 1969 au cours de la premiere partie de la Quinzieme session ordinaire 
(2• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Flamig au nom de la Commission Scientifique, Technique et 




REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 181 
l. The Council have noted with interest Recommendation 181 on the prospects of scientific and 
technical co-operation in Europe and the evolution of European space activities. 
Like the Assembly, they are aware of the very great importance for Europe of co-operation 
among member countries in all fields of advanced technology. They too hope that the governments 
of member countries will make even more determined efforts than in the past to further this co-
operation. 
2. (a) The Council are convinced of the need to follow up positively, as far as possible, the report 
prepared by the Aigrain Group and the recommendations of the Committee of Senior Officials of the 
European Space Conference, at the earliest opportunity. 
The report of the Aigrain Group ("scientific and technical research policy" working group of the 
medium-term Economic Policy Committee of the European Communities) has emphasised the oppor-
tunities and the value to European countries of scientific and technical co-operation in the seven 
sectors proposed in the EEC Council Resolution of 31st October 1967 (data processing, telecom-
munications, the development of new methods of transport, oceanography, metallurgy, nuisances and 
meteorology). The working group's proposals include studies and industrial development measures as 
well as the setting up of joint services. 
The effect of these proposals for co-operation would be a considerable strengthening of ties 
between the Six and possibly with other European countries. 
Most of the proposals have the advantage of being useful in the short term, of not involving 
great expenditure and of leading, in the long term, to programmes of wider scope. Moreover, these 
studies open the door to co-operation with other countries, in particular Great Britain. 
The Council of Ministers of the Six held a preliminary exchange of views on this report at 
their Luxembourg meeting on 30th June 1969 and it was agreed that: 
(i) The Council would ask all delegations to determine their position regarding the Aigrain 
report as quickly as possible ; 
(ii) The Committee of permanent representatives (Coreper) should continue active study of 
the report by "sectors" rather than by "measures" and should establish clear priorities 
thereon; it should have the report studied by the Committee of Senior Officials in con-
formity with the Council Resolution of 31st October 1967 with a view to seeing what 
co-operation was possible with other countries; 
(iii) Coreper would study the list of European countries to which the Aigrain report could 
be sent, in the light of opinions expressed during the meeting. 
A firm time-table was drawn up for this procedure: 
- The meeting of senior officials was to be held, on the initiative of the Chairman, before 
15th July 1969. It took place on 9th July; 
- The Coreper report was to be submitted by 1st October 1969. It was in fact submitted 
on 28th October. 
I. Agreed to by all the members of the Council present. Communicated to the Assembly on 5th November 1969. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation n° 181 
l. Le Conseil a pris note avec interet de la Recommandation no 181 sur les perspectives d'une 
cooperation scientifique et technique en Europe et sur !'evolution des activites europeennes en matiere 
spatial e. 
Il est conscient, tout comme l'Assemblee, de l'extreme importance que revet pour l'Europe la 
cooperation des pays membres dans tous les secteurs des technologies de pointe. ll souhaite lui aussi 
que les gouvernements des pays membres fassent, encore plus que dans le passe, des efforts deter-
mines pour faire progresser efficacement cette cooperation. 
2. (a) Le Conseil est convaincu de la necessite de donner le plus tot possible, et dans toute la 
mesure du possible, une suite concrete au rapport redige par le Groupe Aigrain et aux recommanda-
tions du Comite de hauts fonctionnaires de la Conference Spatiale Europeenne. 
Le rapport du Groupe Aigrain (groupe de travail « politique de la recherche scientifique et 
technique>> du Comite de politique economique a moyen terme des Communautes europeennes) a mis 
en lumiere les possibilites et l'interet qu'il y a pour les pays europeens d'etablir une cooperation 
scientifique et technique dans les sept secteurs retenus dans la resolution du Conseil de la C.E.E. du 
31 octobre 1967 (informatique, telecommunications, nouveaux moyens de transport, oceanographie, 
metallurgie, nuisances, meteorologie). Les propositions du Groupe comportent des etudes et des actions 
de developpement industriel, ainsi que la creation de services communs. 
Ces propositions de cooperation auraient pour effet de renforcer considerablement la cohesion 
entre les Six et peut-etre aussi les liens avec d'autres pays europeens. 
Les projets proposes, pour la plupart, ont le merite d'etre utiles a court terme, de ne pas 
entrainer des depenses considerables et de deboucher a plus longue echeance sur des programmes de 
plus grande envergure. En outre, ces etudes ouvrent la porte a une cooperation avec les pays tiers, 
et en particulier la Grande-Bretagne. 
Le Conseil des Ministres des Six a eu un premier echange de vues au sujet de ce rapport lors 
de sa session du 30 juin 1969 a Luxembourg et i1 a ete convenu que : 
(i) Le Conseil demande a toutes les delegations de prendre position le plus rapidement pos-
sible sur le rapport Aigrain. 
(ii) Le Comite des representants permanents (Coreper) continuera activement d'examiner le 
rapport par (( secteurs)) et non plus par ((actions)) et etablira. des priorites claires a ce 
sujet ; il fera examiner le rapport par le Comite des hauts fonctionnaires, tel que prevu 
par la resolution du Conseil du 31 octobre 1967, en vue de tirer les conclusions pour la 
cooperation eventuelle avec les pays tiers. 
(iii) Le Coreper examinera la liste des pays europeens susceptibles de se voir adresser le rapport 
Aigrain, a la lumiere des points de vue evoques au cours de la reunion. 
Un calendrier precis a ete elabore pour cette procedure : 
- La reunion des hauts fonctionnaires devait se tenir, a la diligence de la presidence, avant 
le 15 juillet 1969. Elle a eu lieu le 9 juillet. 
- Le depot du rapport du Coreper devait intervenir au I er octobre 1969. Ce rapport a ete 
effectivement depose le 28 octobre. 
1. A re~m au Conseil !'approbation de tous les membres presents. Communiquee a l'Assemblee le 5 novembre 1969. 
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Some of the scientific and technical co-operation proposals between European countries relate 
to the space field, and particularly to telecommunications and meteorology. 
As is well known, within the unified space organisation for which the European Space Con-
ference instructed its Committee of Senior Officials to lay the foundations, it is provided that a 
programme of application satellites will be included in the "minimum programme" in which all 
members of the future organisation will participate. 
It is therefore important to co-ordinate the space activities proposed in the Aigrain report 
with the work of the senior officials of the ESC. 
2. (b) The European Space Conference, which held its third session in Bad Godesberg on 13th and 
14th November 1968, in its Resolution 3, approved the recommendations made by CETS for nego-
tiations on the definitive INTELSAT arrangement and the participation of European States in a 
definitive satellite telecommunications system. On behalf of their governments, the Ministers under-
took that national delegations would receive the necessary instructions for their implementation. These 
recommendations sought particularly to ensure that European space organisations and industry would 
have useful and viable tasks to perform within the field of telecommunications by satellite. They 
defined the scope of services to be provided in implementation of the definitive system and laid 
down expressly that the arrangement to be concluded in place of the existing interim regime should 
protect the interests of all participants and, to this end, avoid monopoly situations and leave open 
the possibility of setting up national and regional systems. 
The INTELSAT intergovernmental conference held its first meeting at Washington from 24th 
February to 21st March 1969. 
Various positions were put forward, but the major problems, including that of compatibility 
of satellites with the world-wide system, management, supplies, etc., have not yet been fully nego-
tiated. 
The second meeting has been arranged for early 1970. 
In the meantime, a preparatory committee open to all participants in the conference, has 
been working since 23rd June 1969; its task is to produce a draft agreement. 
During the session of February and March last and the meetings of the preparatory committee, 
delegations of the CETS countries have met very frequently in order to maintain their unity of 
views and of action. 
It is to be feared that the preparatory committee will not be able to harmonise all points 
of view on the various problems and consequently the draft treaty to be submitted to the con-
ference will contain numerous variants for certain articles, reflecting the different positions ; it would 
therefore certainly be desirable that the member countries of CETS, within a CETS or ESC Con-
ference, should concert their positions before the final discussions of the definitive INTELSAT 
arrangement. 
2. (c) The establishment of an international institute of science and technology is a particularly 
pressing matter. Several international organisations, among them the OECD, NATO and the EEC, 
have undertaken the study of this question. 
The project sponsored by the OECD seems to be the most advanced of the three. The object 
of this project will be advanced training and research in the management of technological innovation. 
A working group has been set up to prepare a draft agreement for the establishment of an institute, 
its curriculum, its teaching staff and its budget. The work of this group should enable governments 
and industrial undertakings thinking of participating in the financing of the institute and of using 
its services to take a decision before the end of 1969. 
Germany, Italy, the Netherlands and the United Kingdom are taking part in the working 
group's deliberations. Austria, Belgium, Spain and France have sent observers. 
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Parmi les propositions de cooperation scientifique et technique entre les pays europeens, cer-
taines ont trait au domaine spatial, notamment aux telecommunications et a la meteorologic. 
Comme on le sait, dans !'organisation spatiale unifiee dont la Conference Spatiale Europeenne 
a confie a son Comite des hauts fonctionnaires la tache de jeter les bases, il est prevu qu'un pro-
gramme de satellites d'application prendra place dans le «programme minimum>>, qui est celui auquel 
tous les membres de la future organisation prendront part. 
Il faudra done veiller a coordonner les actions spatiales envisagees dans le rapport Aigrain avec 
les travaux des hauts fonctionnaires de la C.S.E. 
2. (b) La Conference Spatiale Europeenne, qui a tenu sa troisieme session a Bad Godesberg les 13 et 
14 novembre 1968, a approuve par sa Resolution no 3 les recommandations formulees par la C.E.T.S. 
en vue des negociations concernant les arrangements definitifs de l'INTELSAT et la participation 
d'Etats europeens a un systeme definitif de telecommunications par satellites. Les ministres se sont 
engages, au nom de leur gouvernement, a ce que les delegations nationales re<;oivent les instructions 
voulues pour leur mise en application. Ces recommandations visent notamment a assurer aux orga-
nisations spatiales europeennes et aux industries d'Europe des taches utiles et rentables dans le do-
maine des telecommunications par satellites. Elles definissent la portee des services a fournir en 
application du regime definitif et prevoient expressement que «I' arrangement qui sera conclu en rem-
placement du regime interimaire actuel doit proteger les interets de tons les participants et, dans ce 
but, eviter les situations de monopole et laisser la possibilite de creer des systemes nationaux et 
regionaux >>. 
Une premiere session de la Conference intergouvernementale INTELSAT a eu lieu a Washington 
du 24 fevrier au 21 mars 1969. 
Les differentes positions ont ete presentees, mais les grands problemes, dont celui de la compati-
bilite des satellites regionaux avec le systeme global, le gerant, les fournitures, etc., n'ont pas encore 
fait l'objet de reelles negociations. 
Une deuxieme reunion est prevue pour le debut de 1970. 
Entre-temps, un comite preparatoire, ouvert a tons les participants a la Conference, poursuit ses 
travaux depuis le 23 juin 1969; il est charge de preparer un projet de texte d'accord. 
Au cours de la session de fevrier-mars derniers et lors des travaux du comite preparatoire, les 
delegations des pays de la C.E.T.S. se sont reunies tres frequemment pour maintenir entre elles une 
unite de vue et d'action. 
Etant donne qu'il est a craindre que !'harmonisation de tons les points de vue sur les diffe-
rents problemes ne sera pas atteinte par le comite preparatoire et que, des lors, le projet de traite 
a soumettre a la Conference comprendra pour certains articles de nombreuses variantes refletant les 
diverses positions, une concertation des Etats membres de la C.E.T.S. dans le cadre d'une Confe-
rence de la C.E.T.S. ou de la C.S.E. serait certainement souhaitable avant les discussions finales sur 
!'arrangement definitif INTELSAT. 
2. (c) La creation d'un Institut international de science et de technologie est d'une actualite toute 
particuliere. Plusieurs organisations internationales, et notamment l'O.C.D.E., l'O.T.A.N. et la C.E.E., 
ont entame !'etude de cette question. 
Le projet patronne par l'O.C.D.E. parait le plus avance des trois. Il aura pour objet la for-
mation superieure et la recherche dans le domaine de la gestion des innovations technologiques. Un 
groupe de travail a ete cree en vue de preparer un projet d'accord portant sur la creation d'un 
Institut, son programme, son personnel enseignant et son budget. Les travaux de ce groupe devraient 
permettre aux gouvernements et aux entreprises industrielles, qui envisagent de participer au finan-
cement de l'Institut et d'en utiliser les services, de prendre une decision avant la fin de 1969. 
L'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni participent aux travaux du groupe de 
travail. L'Autriche, la Belgique, l'Espagne et la l!'rance y deleguent un observateur. 
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It is particularly desirable that everything possible should be done to avoid overlapping and dupli-
cation of effort between the work and developments of the three organisations referred to above and that 
the location of the headquarters of the International Institute of Science and Technology should be decided 
upon as soon as possible. 
2. (d) Studies carried out within the specialised agencies of the United Nations and by ITU and 
EBU show sufficiently clearly that techniques of television by satellite will make it possible within 
the next decade to set up indirect and semi-direct (reception by ground stations within each com-
munity) television broadcasting and subsequently direct television broadcasting. 
These techniques are of enormous interest to large, sparsely populated territories whose present 
telecommunications equipment is very limited, i.e. the majority of the developing countries. 
Television by satellite will provide these countries with the means of ensuring the broadcasting 
of educational and other programmes to the whole of their populations. 
But it is clear that the space hardware for these systems can only be set up by States or 
groups of States having advanced technological and financial resources. This is why the developing 
countries are interested in the first place in either the setting up of genuine world-wide public 
service on a co-operation basis, or the development of an aid programme to make it possible to 
establish this system for their country or region. 
Collaboration between European and American space organisations in this field is certainly 
desirable and, from some points of view, necessary for Europe. 
Indeed, although European technology opens up interesting possibilities for satellite construc-
tion, it is not at present competitive with American technology at the strictly commercial level. It 
is therefore in Europe's interest to master space disciplines progressively, not only with the aim 
of technological development, but also to be able to provide for the countries of the third world, 
which may ask for them means of fulfilling their national or regional television broadcasting require-
ments. 
If Europe becomes sufficiently specialised in the field of broadcasting satellites, it will be able, 
in the short term, to fulfil the requirements of the developing countries for educational television at 
the national level. 
It is desirable that European space organisations should seek ways to co-operate on the 
world-wide level with the United States, thereby ensuring for each party the means of undertaking 
its own technological effort. 
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Il est particulierement souhaitable que tout soit mis en reuvre pour eviter que des chevauche-
ments et doubles emplois aient lieu entre les travaux et les realisations poursuivis par les trois orga-
nisations citees plus haut, et que le choix du siege de l'Institut international de science et de tech-
nologie soit arrete le plus t<>t possible. 
2. (d) Les etudes faites recemment dans le cadre des institutions specialisees des Nations Unies et 
par les organismes U.I.T. et U.E.R. montrent suffisamment que les techniques de television par 
satellites permettront la mise en reuvre, au cours de la prochaine decennie, de la telediffusion indi-
recte et semi-directe (reception par stations terriennes implantees dans chaque communaute) et plus 
tard de la telediffusion directe. 
Ces techniques sont d'un grand interet pour les territoires vastes a faible densite et dont 
l'equipement actuel de telecommunications est tres reduit, c'est-a-dire pour la plupart des pays en 
voie de developpement. 
Ces pays trouveront dans la television par satellites un moyen d' assurer la diffusion des pro-
grammes educatifs et autres a !'ensemble de leurs populations. 
Mais il est clair que les dispositifs spatiaux de ces systemes ne peuvent etre mis en place que 
par des Etats ou groupes d'Etats disposant d'une technologie tres avancee et de moyens considerables. 
C'est la raison pour laquelle les pays en voie de developpement sont interesses au premier chef, soit 
a l'etablissement d'un veritable service public mondial sur une base cooperative, soit a la realisation 
d'un programme d'aide permettant la mise en reuvre de ce systeme au niveau de leur pays ou de 
leur region. 
Une collaboration entre les organisations spatiales europeennes et americaines dans ce domaine 
est certainement souhaitable et, a certains egards, necessaire pour !'Europe. 
En effet, bien que la technologie europeenne ouvre des possibilites interessantes en matiere de 
construction de satellites, elle n'est pas actuellement competitive avec la technologie americaine sur 
un plan strictement commercial. L'Europe a done interet a maitriser progressivement les disciplines 
spatiales, non seulement dans un but de developpement technologique, mais aussi afin d'etre a meme 
de fournir aux pays du tiers monde qui s'adresseraient a elle les moyens de couvrir leurs besoins 
nationaux ou regionaux en matiere de telediffusion. 
Si !'Europe se specialise suffisamment dans le domaine des satellites de diffusion, elle pourra 
etre a meme, a court terme, de repondre aux besoins des pays en voie de developpement en vue de 
la television educative au plan national. 
Il est souhaitable que les organisations spatiales europeennes recherchent les voies d'une coope-
ration sur le plan mondial avec les Etats-Unis, qui menage a chaque partie les moyens d'entreprendre 





RECOMMENDATION 182 1 
on European co-operation in the field of 
military and civil computers 2 
I. Recognising the extent to which, before the end of this century, computers will dominate 
our lives and be indispensable to the armed forces, to education, industry and government ; 
2. Noting the present control of the world and especially the Western European market for 
computers by American firms, their strength having been so largely created by United States Government 
expenditure for military research and development ; 
3. Believing that Europe must, within the next few years, make better progress in co-operation 
between the individual national computer enterprises if it is to counter final domination in large 
computers by United States fi~ms, to win back a significant part of its own national market, and thus 
to avoid domination of our way of life by United States educational and managerial systems spread 
by the United States computers ; 
4. Welcoming the proposals to the EEC Medium-Term Economic Policy Committee by the 
Aigrain Group for specific projects of computer collaboration, and the comments of the Commission 
on how these proposals can be executed and carried out in co-operation with countries beyond 
the Six; 
5. Welcoming the project for an institute, under the auspices of NATO, which will try to develop 
software that can be used on various computers, and regretting lack of co-operation in the field of 
military computers generally, 
RECOMMENDS THAT THE CouNCIL 
I. Seek every possible means of expediting the proposals of the Aigrain Group and the Commis-
sion so that a viable European computer industry emerges quickly; 
II. In particular, establish a working group which will make a study of future governmental 
computer needs, plan a computer corresponding to the requirements thus defined and arrange for 
it to be ordered from and built by a consortium of the larger European firms ; 
HI. Ask governments which are g1vmg financial help to individual computer enterprises, to make 
it clear that none of this assistance will be endangered if the firms increasingly collaborate together in 
hardware (e.g. in producing a standard European successor to the IBM-United States 360 range of 
computers), in computer languages and software generally, in joint training facilities and schools, and 
if they undertake other forms of co-operation that will help a truly European industry steadily 
to emerge; 
I. Adopted by the Assembly on 17th June 1969 during the First Part of the Fifteenth Ordinary Session (2nd Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Chapman on behalf of the Committee on Scientific, Tech-
nological and Aerospace Questions (Document 474). 
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1. Reconnaissant qu'avant la fin de ce siecle, les ordinateurs vont dominer progressivement notre 
vie et devenir indispensables dans le domaine des forces armees, de !'education, de l'industrie et du 
gouvernement; 
2. Notant que les entreprises americaines controlent actuellement le marcM mondial et notamment 
ouest-europeen des ordinateurs et que leur force decoule en grande partie des depenses de recherche 
et de developpement effectuees par le gouvernement americain dans le domaine militaire ; 
3. Estimant que !'Europe doit, au cours des prochaines annees, progresser plus rapidement sur la 
voie de la cooperation entre les industries d'ordinateurs nationales si elle veut s'opposer a la domina-
tion totale des fumes americaines dans le secteur des gros ordinateurs, regagner une part importante 
de son propre marcM et eviter ainsi de voir son mode de vie domine par les methodes americaines 
d'education et de gestion diffusees par les ordinateurs americains; 
4. Se felicitant des propositions presentees par le Groupe Aigrain au Comite de politique economique 
a moyen terme de la C.E.E., et portant sur des projets specifiques de collaboration en matiere 
d'ordinateurs, et de l'avis de la Commission sur la maniere dont ces propositions pourraient etre 
mises en amvre et realisees en cooperation avec des pays autres que les Six; 
5. Se felicitant du projet de creation, sous l'egide de l'O.T.A.N., d'un institut charge de mettre 
au point un software susceptible d'etre utilise par divers ordinateurs, et regrettant, d'une maniere 
generale, !'absence de cooperation dans le domaine des ordinateurs militaires, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
I. De rechercher !'ensemble des moyens susceptibles de hater la mise en reuvre des propositions 
du Groupe Aigrain et de la Commission afin de creer rapidement en Europe une industrie des 
ordinateurs qui soit viable; 
II. De creer, notamment, un groupe de travail charge d'etudier les besoins futurs des gouvernements 
en matiere d'ordinateurs, de preparer un projet d'ordinateur correspondant aux besoins ainsi definis et de 
faire en sorte que la commande en soit passee a un consortium de grandes fumes europeennes charge 
de sa construction ; 
Ill. De demander aux gouvernements qui apportent une aide financiere a des entreprises d'infor-
matique de declarer nettement que cette aide ne sera pas remise en question si ces entreprises 
accroissent leur collaboration dans le domaine du materiel (par exemple, pour la construction d'un 
ordinateur europeen standard susceptible de remplacer l'I.B.M.-U.S. 360), dans celui des langages de 
programmation et du software en general, ainsi que dans celui de l'enseignement et des moyens de 
formation, et si elles mettent en reuvre d'autres formes de cooperation destinees a permettre la 
creation progressive d'une industrie veritablement europeenne ; 
I. Adoptee par l'Assemblee le 17 juin 1969 au cours de la premiere partie de la Quinzieme session ordinaire (28 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Chapman, au nom de la Commission Scientifique, Technique et Aero-
spatiale (Document 474). 
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IV. Speed work on the project for a European company and for agreements, in the Six and 
beyond, on the legal and tax treatment of cross-frontier mergers, thus helping any new international 
groupings in the computer industry ; 
V. Actively promote the idea of a "buy European" policy in computers, without, however, 
involving uneconomic purchasing or trade discrimination; 
VI. Make new attempts to co-ordinate computer requirements for the individual armed forces and 
to promote joint research and development in this sphere ; 
VII. Give special priority to the NATO project for an institute to develop a form of software 
that can be used on various computers, thus helping to find a way of allowing Europe to be 
independent in the content of management technique and education of the future. 
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IV. D'accelerer les travaux relatifs au projet de societe europeenne et aux accords, dans le cadre 
des Six et au-dela, portant sur la legislation et la fiscalite concernant les fusions transnationales, 
afin de permettre de nouveaux regroupements internationaux dans l'industrie des ordinateurs ; 
V. D'encourager activement l'idee d'une politique d'achat des ordinateurs europeens sans entrainer, 
toutefois, des acquisitions peu rentables ou des discriminations sur le plan commercial; 
VI. De s'efforcer a nouveau de coordonner les besoins en ordinateurs des forces armees nationales 
et d'encourager la recherche et le developpement dans ce domaine; 
VII. De dormer en particulier la priorite au projet de creation, dans le cadre de l'O.T.A.N., d'un 
institut destine a mettre au point une forme de software susceptible d'etre utilisee par divers ordina-
teurs, ce qui fournirait a !'Europe le moyen d'acceder a l'independance dans le domaine des methodes 
de gestion et d'education de l'avenir. 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 182 
Recommendation 182 on European co-operation in the field of military and civil computers 
is concerned with a need which has been felt for some time by all the European countries. 
The members of the EEC have responded to this need by studying, in the Aigrain Group, 
possibilities for co-operation in several branches of science and technology, not only at Community 
level, but on a wider geographical basis, with the participation of other interested European coun-
tries. The British Government has repeatedly emphasised its wish to encourage integration at indus-
trial level as a means of enabling European companies in various advanced industries, including com-
puters, to plan and operate on the scale necessary to meet competition from the United States. One 
proposal by the Aigrain Group relates to co-operation in the development of a large computer. All 
member countries have shown interest in this suggestion, which could be studied in conjunction 
wit.h other countries not belonging to the EEC as soon as the Aigrain report has been submitted 
to other interested European countries. 
Clearly, the countries concerned will have to reach agreement in order to provide national 
industries with the funds required to continue research and production with positive results. Govern· 
ment action, particularly in the form of industrial orders, is also vital in order to increase output. 
A change in the size of national firms is a determining factor in the production of highly-
advanced technological equipment because of the ever-rising demands of scientific research, which 
are particularly apparent in the very difficult sector of electronic computers ; every effort must there-
fore be made, including action in the legal field, to promote mergers and the formation of «Euro-
pean" companies. The Community has been engaged for some time in working out legislation to this 
end. 
The proposal to set up an International Software Computer Institute, possibly under the aus-
pices of NATO, to assist and promote the development of software compatible with a variety of 
computers is under close consideration in NATO. 
l. Agreed to by all the members of the Council present. Communicated to the Assembly on 25th September 1969. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 182 
La Recommandation no 182 sur la cooperation europeenne dans le domaine des ordinateurs 
militaires et civils repond a une exigence ressentie depuis longtemps par tous les pays europeens. 
Les pays membres de la C.E.E. ont interprete cette exigence en mettant a l'examen - a 
travers le « Groupe Aigrain >> - les possibilites de cooperation dans plusieurs secteurs de la science 
et de la technologie, non seulement au sein de la Communaute, mais aussi dans un cadre geogra-
phique plus vaste, avec la participation d'autres pays europeens interesses. Le gouvernement britan-
nique a, a maintes reprises, souligne son desir d'encourager !'integration industrielle afin de permettre 
aux entreprises europeennes de diverses industries de pointe, celle des ordinateurs notamment, d'agir, 
en matiere de programmes et de gestion, a une echelle telle qu'elles puissent soutenir la concurrence 
americaine. Parmi les actions proposees par le « Groupe Aigrain n figure la cooperation en vue de 
realiser un grand ordinateur. Tous les pays ont montre leur interet pour cette initiative qui pourra 
etre mise concretement a !'etude, en cooperation aussi avec des pays qui ne sont pas membres de 
la C.E.E., des que le rapport Aigrain aura ete soumis aux autres pays europeens interesses. 
Il est evident qu'une entente devra etre realisee entre les pays interesses, dans le but d'assurer 
aux entreprises nationales les contributions financieres necessaires pour poursuivre avec des resultats 
positifs l'activite de recherche et de production. L'action des gouvernements, surtout par les corn· 
mandes a l'industrie, est d'ailleurs fondamentale pour augmenter les rendements des secteurs de 
production. 
Le changement dans les dimensions des entreprises nationales est un facteur determinant dans 
la production de materiels a haut contenu technologique, en raison des exigences toujours plus elevees 
de la recherche scientifique ; ces exigences se manifestent d'une fa~on encore plus claire dans le sec-
teur si delicat des ordinateurs electroniques ; il est done necessaire de ne pas epargner les efforts 
- y compris dans le domaine juridique - pour faciliter la fusion d'entreprises et la creation de 
societes « europeennes n. Au sein de la Communaute, on est depuis longtemps en train de definir une 
legislation en ce sens. 
La proposition de creer, eventuellement dans le cadre de l'O.T.A.N., un Institut international 
du software, ayant pour role d'aider et de soutenir la mise au point de materiel software convenant 
a divers types d'ordinateurs, fait l'objet d'un examen approfondi a l'O.T.A.N. 
I. A rec;u au Conseil !'approbation de tous les membres presents. Communiquoo 8. l'Assembloo le ~5 septembre 1969, 
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RECOMMENDATION 183 2 
on the application of the Brussels Treaty 1 
The Assembly, 
Having considered the chapters of the Fourteenth Annual Report of the Council devoted to 
defence questions, and noting again the unacceptable delay in communicating these chapters to the 
Assembly; 
Aware of its special responsibility for the control of armaments, by virtue of Article IX of 
the treaty; 
Disturbed to note that in several most important areas the arms control provisions of the 
treaty were not applied in 1968, and believing that unjustified suspicions aroused by press reports 
of bacteriological research in various member countries would be allayed if these establishments had 
been properly inspected ; 
Noting that since 1958 the Council, by the due process of amendment, has withdrawn ten 
items from the list of armaments whose manufacture is banned in the treaty; 
Welcoming the Arms Control Agency's broad interpretation of its functions, especially in 
establishing contact with the Disarmament and Arms Control Section of the NATO Secretariat, and 
in sending observers to the troop control exercise "First Look", 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
l. Institute appropriate administrative procedures to ensure that the preparation of its annual 
report is carried out on a current basis, so that it can be examined and approved by the Council 
and communicated to the Assembly by 28th February of the year following that which it reviews ; 
2. Reinstate in its annual report all the statistical information concerning the numbers of 
inspections conducted by the Arms Control Agency, which were given in annual reports up to the 
eleventh report communicated in May 1966; 
3. Ask the opinion of the Assembly before making any further amendment to Annex Ill to 
Protocol No. Ill of the treaty; 
4. Report urgently to the Assembly when the procedure for determining the maximum armaments 
levels for forces maintained under national command was completed for 1968, or alternatively state 
the countries in respect of which it has not been completed ; 
5. Urge that country which has not yet ratified the Convention, signed in Paris on 14th Decem-
ber 1957, to do so without further delay so that the arms control provisions of the treaty can be 
applied without hindrance; 
6. Ensure that the arms control proviSions of the treaty are fully applied without further delay 
in respect of nuclear and bacteriological weapons, and of the "strategic forces" cited in the report, 
and consider the extension of these controls to the territory of all member States as the Assembly 
has frequently urged in the past. 
1. Adopted by the Assembly on 18th June 1969 during the First Part of the Fifteenth Ordinary Session (3rd Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Vedovato on behalf of the Committee on Defence Questions 
and .Ann&rnents (Document 482). 
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RECOMMANDA TION n° 183 1 
sur l'application du Traite de Brwcelles 2 
L' Assemblee, 
Ayant examine lea chapitres du Quatorzieme rapport annuel du Conseil consacres aux ques-
tions de defense, et constatant une fois de plus le retard inacceptable avec lequel ces chapitres ont 
ete communiques a 1' Assemblee ; 
Consciente de la responsabilite particuliere qu'elle assume en matiere de controle des arme-
ments en vertu de !'article IX du traite ; 
Notant avec inquietude que dans plusieurs secteurs tres importants, les dispositions du traite 
relatives au controle des armements n'ont pas ete appliquees en 1968, et estimant que lea apprehen-
sions injustifiees, suscitees par des articles de presse faisant etat de recherches bacteriologiques menees 
par divers pays membres, seraient dissipees si ces etablissements avaient ete inspectes comme il 
convient; 
Constatant que depuis 1958, le Conseil, par la procedure reguliere d'amendement, a retire dix 
materiels de la liste des armements dont la fabrication est interdite par le traite; 
Se felicitant de la large interpretation que 1' Agence pour le Controle des Armaments donne a 
ses fonctions, en etablissant notamment des contacts avec la Section du secretariat de l'O.T.A.N. 
pour le desarmement et le controle des armaments, et en envoyant des observateurs a l'exercice 
<<First Look n, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
l. D'etablir les procedures administratives appropriees pour faire en sorte que la preparation de 
son rapport annuel se fasse sur une base permanente, de faQon que ce document puisse etre examine 
et approuve par le Conseil et communique a l'Assemblee le 28 fevrier de l'annee suivant la periode 
de reference ; 
2. D'inclure a nouveau dans son rapport annuel toutes lea donnees statistiques relatives au nom-
bre d'inspections menees par 1' Agence pour le Controle des Armaments qui figuraient dans le Onzieme 
rapport communique en mai 1966 et dans lea rapports annuels anterieurs; 
3. De demander I' avis de 1' Assemblee avant de proceder a tout autre amendement de I' annexe Ill 
du Protocole No Ill du traite ; 
4. De faire connaitre d'urgence a l'Assemblee la date a laquelle s'est terminee la procedure deter-
minant lea niveaux maximums d'armements des forces maintenues sous commandement national pour 
1968, ou, le cas echeant, d'indiquer les pays pour lesquels elle n'est pas encore achevee; 
5. De demander instamment que le pays qui n'a pas encore ratifie la convention signee a Paris 
le 14 decembre 1957 le fasse sans delai, afin que lea dispositions du traite relatives au controle des 
armaments puissent etre appliquees sans difficulte ; 
6. De faire en sorte que les dispositions du traite relatives au controle des armaments soient tota-
lement appliquees sans delai aux armes nucleaires et bacteriologiques, ainsi qu'aux «forces strategi-
ques >> citees dans le rapport, et d'envisager d'etendre ces controles au territoire de tous les Etats 
membres, ainsi que 1' Assemblee I' a sou vent recommande instamment dans le passe. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 18 juin 1969 au cours de la premiere partie de la Quinzieme session ordinaire (3• seance). 
2. Expose des motifs: voir rapport presente par M. Vedovato au nom de la Commission des Questions de Defenee et dell 
Armaments (Document 482). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 183 
I. The Council appreciate the wish of the Assembly to receive the Annual Report as early as 
possible and have always endeavoured to prepare this report at the earliest possible moment each 
year. This year both the Chapters of the 14th Annual Report of the Council concerned with defence 
questions were communicated to the Assembly after the main body of the report. These Chapters 
(Ill and IV) are based on reports by the Paris offices of the organisation. In particular, Chapter III 
is based on a carefully drafted report from the Director of the Agency, which can only be com-
pleted after the Agency have finished their own activities for the control year in question. Govern-
ments have then to give their approval which necessarily involves some further time. The Council 
therefore regret that they are not able to undertake to transmit the complete Annual Report to the 
Assembly by 28th February of each year. Nevertheless, they will do all in their power to speed up 
the procedure. 
2. The Council are examrnrng the Assembly's Recommendation to reinstate in their Annual Re· 
port statistical information concerning the number of inspections carried out by the Armaments 
Control Agency. 
3. As the Assembly are aware, the revised Brussels Treaty lays down a definite procedure for 
the consideration of amendments to the provisions of Protocol No. III. This procedure laid down in 
the Treaty cannot of course be modified without amendment of the Treaty. The Council have there-
fore noted with interest the statement made in the Assembly by the Chairman of the Committee 
on Defence Questions that the intention of his Committee was not to propose amendment of the 
Treaty to reduce the Council's responsibilities, but rather to indicate the Committee's interest in the 
question of eventual parliamentary accountability of European institutions. 
4. The Council are fully aware of the problems raised by the Assembly in paragraphs 4 to 6 of 
Recommendation 183. They hope that in some of these fields it might be possible to make progress. 
As regards the Convention signed in Paris on 14th December 1957 and the control of armaments 
referred to in paragraph 6, the Council stated in their replies to previous recommendations, including 
in particular Recommendations 120 and 134, that they shared the Assembly's concern on these 
points, and indicated the nature of the difficulties to be resolved. 
1. Agreed to by all the members of the Council present. Communicated to the Assembly on 25th September 1969. 
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R£FONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 183 
I. Le Conseil comprend le vreu de l'Assemblee de recevoir le rapport annuel le plus tOt possible 
et s'est toujours efforce de l'etablir dans les meilleurs delais. Cette annee, les chapitres du Quator-
zieme rapport annuel du Conseil consacres aux questions de defense ont ete transmis a I' Assemblee 
apres les autres chapitres du rapport. Ces chapitres (nos Ill et IV) ont pour base les rapports des 
agences de Paris. Le chapitre Ill, notamment, est base sur un rapport du Directeur de l'Agence, 
qui est, etabli avec grand soin et ne peut etre acheve qu'une fois terminees lea activites de l'annee 
de controle en question. Il faut ensuite que les gouvernements donnent leur approbation, ce qui 
necessairement demande encore du temps. Dans ces conditions, il n'est malheureusement pas possible 
au Conseil de s'engager a remettre son rapport annuel complet a l'Assemblee avant le 28 fevrier 
de chaque annee. Neanmoins, il fera tout son possible pour accelerer encore la procedure. 
2. Le Conseil a mis a l'examen la recommandation de l'Assemblee d'inclure a nouveau dans son 
rapport annuel les donnees statistiques relatives au nombre d'inspections effectuees par l'Agence pour 
le Controle des Armements. 
3. Comme I' Assemblee le sait, le Traite de Bruxelles revise prevoit une procedure bien definie 
pour l'amendement des dispositions du Protocole No Ill. Cette procedure prevue par le traite ne 
peut evidemment etre amendee sans une modification du traite. Le Conseil a par consequent note 
avec interet la declaration faite a l'Assemblee par le President de la Commission des Questions de 
Defense, suivant laquelle sa commission n'entendait pas proposer que le traite soit amende de fa9on 
a reduire les attributions du Conseil, mais plutOt marquer l'interet que prend la commission a la 
question du controle parlementaire qui devra un jour s'exercer sur les institutions europeennes. 
4. Le Conseil est pleinement conscient des problemes evoques par l'Assemblee aux paragraphes 4 
a 6 de la Recommandation n° 183. Il espere qu'il sera possible de faire des progres dans certains 
de ces domaines. En ce qui concerne la Convention signee a Paris le 14 decembre 1957 et le controle 
des armements mentionnes au paragraphe 6, le Conseil a declare dans ses reponses a de precedentes 
recommandations, notamment les Recommandations nos 120 et 134, qu'il partageait les preoccu-
pations de l' Assemblee en ces matieres, et a indique la nature des difficultes a resoudre. 
I. A re~m au Conseil !'approbation de tousles membres presents. Communiquee a l'Assemblee le 25 septembre 1969. 
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RECOMMENDATION 184 1 
on East-West relations 2 
The Assembly, 
Deploring the Soviet military intervention in Czechoslovakia and the maintenance of foreign 
armed forces whose presence imposes intolerable pressure and jeopardises the liberal developments 
which were taking shape in that country; 
Firmly rejecting the principle that the Soviet Union has the right to intervene in the internal 
affairs of the countries of the so-called "socialist community" or to take refuge behind Articles 53 
and 107 of the United Nations Charter; 
Considering that there can be no real detente without guaranteed security in Europe ; 
Bearing in mind that a security conference which proved to be unfruitful could worsen the 
existing situation rather than improve it ; 
Considering that prospects of limiting armaments and the search for solutions to conflicts 
arising outside Europe are still in the interest of countries both great and small, in the East and in 
the West of Europe ; 
Believing that the way can be paved for a better future for the European nations by increas-
ing economic, cultural and personal links between the two parts of Europe ; 
Noting with satisfaction that the Council expressed a similar point of view in its reply to 
Recommendation 169, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Continue to urge the Soviet Union to liquidate the consequences of their invasion of Czecho-
slovakia; 
2. Continue to include regularly in its agenda the question of relations with Eastern Europe ; 
3. Pursue the implementation of the intentions expressed in Recommendation 169 ; 
4. Seek a well-prepared European security conference with the participation of both the United 
States and the Soviet Union ; 
5. Insist that there can be no permanent European settlement until the right of all European 
peoples, including the Czechoslovak people, to determine their own fate is recognised. 
1. Adopted by the Assembly on 18th June 1969 during the First Part of the Fifteenth Ordinary Session (4th 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Destremau on behalf of the General Affairs Com-
mittee (Document 477). 
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RECOMMANDA TION n° 184 1 
sur les relations Est-Ouest 2 
L' Assembiee, 
Deplorant !'intervention militaire sovietique en Tchecoslovaquie et le maintien des forces armees 
etrangeres dont la presence constitue une pression intolerable et entrave !'evolution liberale qui se 
faisait jour dans le pays ; 
Rejetant fermement le principe selon lequel !'Union Sovietique aurait le droit d'intervenir dans 
les affaires interieures des pays de la pretendue cc communaute socialiste » ou de s'abriter derriere les 
articles 53 et 107 de la Charte des Nations Unies; 
Considerant qu'il ne saurait y avoir de detente veritable sans que la securite de !'Europe soit 
assuree; 
Consciente de ce que la reunion d'une conference sur la securite qui ne serait pas fructueuse 
pourrait aggraver la situation actuelle au lieu de l'ameliorer; 
Estimant que les perspectives de limitation des armements et que la recherche de solutions 
aux conflits nes hors d'Europe restent conformes a l'interet des petites et des grandes puissances, a 
l'Est comme a l'Ouest de !'Europe ; 
Jugeant que la multiplication des liens economiques, culturels et personnels entre les deux 
parties de !'Europe demeure un moyen de preparer un avenir meilleur aux peuples europeens; 
Constatant enfin avec satisfaction que le Conseil, dans sa reponse a la Recommandation n° 169, 
a exprime un point de vue analogue, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
l. De continuer a inciter !'Union Sovietique a mettre fin a la situation creee par !'invasion 
de la Tchecoslovaquie ; 
2. De continuer a inscrire regulierement la question des relations avec !'Europe de l'Est a l'ordre 
du jour de ses travaux; 
3. De poursuivre la mise en ceuvre des intentions exprimees dans la Recommandation n° 169; 
4. De provoquer la reunion d'une conference bien preparee sur la securite europeenne, a laquelle 
participeraient a la fois les Etats-Unis et !'Union Sovietique; 
5. D'insister sur le fait qu'aucun reglement definitif ne pourra intervenir en Europe aussi long-
temps que ne sera pas reconnu le droit de tous les peuples europeens, y compris le peuple tcheco-
slovaque, a disposer d'eux-memes. 
I. Adoptee par l'Assemblee le 18 juin 1969 au cours de la premiere partie de la Quinzieme session ordinaire 
(48 seance). 




REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 184 
I. The Council have noted with great interest the ideas and suggestions contained in the Assem· 
bly's Recommendation 184 on East-West relations. 
2. Member governments will continue to make clear their firm belief that any improvement in 
international relations presupposes full respect by the Soviet Union and her allies for the indepen-
dence and territorial integrity of States, non-interference in their domestic affairs, the right of each 
people to shape its own future, and the obligation to refrain from the threat or use of force. 
3. The Council will continue to include regularly in their agenda the question of relations with 
Eastern Europe and the Soviet Union. Member governments believe that their frequent consultation 
in the past on this important subject in the Council has been of definite value. 
4. As indicated in the reply to Assembly Recommendation 169, member governments are con-
tinuing their efforts to make progress towards a relaxation of tension in East-West relations. They 
continue to attach importance to developing trade and cultural relations and exchanges of inform-
ation with the Eastern European States and the Soviet Union. 
5. As the Assembly are aware, the North Atlantic Council are currently considering a list of 
issues which might best lend themselves to fruitful negotiation with the Warsaw Pact countries; 
they are also studying how a useful process of negotiation might best be started in due course. As 
regards any conference or meeting about European security, the Council consider that the United 
States and Canada, as well as the Soviet Union, must participate from the outset, that any such 
conference or meeting must be well prepared, that there must be seen to be some prospects of it 
succeeding and that no political preconditions should be laid down. 
6. The Council share the view of the Assembly that any European settlement could not be 
considered permanent and reliable unless, inter alia, the rights of all European peoples to determine 
their own future were to be fully recognised. 
1. Agreed to by all the members of the Council present. Communicated to the Assembly on 7th October 1969. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 184 
1. Le Conseil a note a.vec un vif interet les idees et suggestions contenues dans la Recomman-
dation no 184 de l' Assemblee sur les relations Est-Ouest. 
2. Les gouvernements membres continueront d'affirmer leur conviction profonde que toute ame-
lioration des relations internationales presuppose le plein respect par l'Union Sovietique et ses allies 
de l'independance et de l'integrite territoriale des Etats, la non-ingerence dans leurs affaires inte-
rieures, le droit de chaque peuple de modeler son propre avenir, et !'abstention du recours a la 
menace ou a l'usage de la force. 
3. Le Conseil continuera d'inscrire regulierement a l'ordre du jour de ses trava.ux la question 
des relations avec l'Europe de l'est et l'Union Sovietique. Les gouvernements membres estiment que 
les frequentes consultations qu'ils ont eues dans le passe sur cet important sujet au sein du Conseil 
ont ete tres utiles. 
4. Comme l'indique la reponse a la Recommandation n° 169 de l'Assemblee, les gouvernements 
membres poursuivent leurs efforts pour progresser vers une detente dans les relations Est-Ouest. Ils 
continuent d'attacher de !'importance au developpement des relations commerciales et culturelles ainsi 
que des echanges d'informations avec les pays de l'Europe de l'est et l'Union Sovietique. 
5. Comme le sait l' Assemblee, le Conseil de l' Atlantique nord examine actuellement une liste des 
questions qui pourraient le mieux se preter a des negociations fructueuses avec les pays du Pacte 
de Va.rsovie; il etudie egalement la meilleure fa<;on d'entamer, quand le moment sera venu, une utile 
procedure de negociation. En ce qui concerne l'eventualite d'une conference ou reunion sur la seen-
rite europeenne, le Conseil estime que les Etats-Unis et le Canada, ainsi que l'Union Sovietique, 
doivent y participer des le debut, que cette conference ou reunion doit etre soigneusement preparee, 
qu'elle doit laisser entrevoir des chances de succes, et qu'aucun prealable politique ne devrait etre 
pose. 
6. Le Conseil est d'avis lui aussi qu'un reglement europeen ne pourra etre considere comme 
permanent et sur que si, notamment, est reconnu le droit de tous les peuples europeens de deter-
miner leur a.venir. 




RECOMMENDATION 185 1 
on the political implications of the Soviet intervention 
in the Mediterranean 2 
Recalling Recommendation 177 since which time there has been a continuing build-up of Soviet 
naval strength in the Eastern Mediterranean; 
Recognising the importance for Europe of a return to peace and stability in the Middle East; 
Considering that no lasting settlement is possible until guerilla activities cease, the refugee 
problem is resolved, and the import of arms into the Middle East is halted ; 
Appreciating and supporting the efforts being made by the four powers to find, under the 
auspices of the United Nations, a solution acceptable to both sides; 
Noting with satisfaction the decision of the Council to pursue its discussions on the Middle 
East, and expressing the hope that all member countries of WEU will henceforth take part in these 
deliberations ; 
Considering finally that any lasting settlement must make provision for the rapid economic 
and social development of the Middle East region, whose own resources can be harnessed more 
effectively for this purpose, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Lend its support to the "on-call" naval squadron established in the Mediterranean by NATO, 
and continue further to concert all necessary action to meet the political and military threat repre-
sented by the build-up of the Soviet fleet; 
2. Reaffirm the right and duty of western countries to sustain their legitimate interests in the 
East Mediterranean, and keep the question of peace in the Middle East on the agenda of its meet-
ings; 
3. Assist by every means at its disposal efforts to bring about a lasting settlement in the Middle 
East through the good offices of the United Nations, four-power negotiations and by all other 
appropriate means; 
4. Together with the United States and the Soviet Union, seek means of ending the armaments 
race in the Middle East ; 
5. Co-ordinate assistance by member countries so as to make an effective contribution to solving 
the problem of refugees and to the more rapid development of the economic resources of the area 
for the benefit of all Middle East peoples. 
1. Adopted by the Assembly on 18th June 1969 during the First Part of the Fifteenth Ordinary Session (4th 
Sitting). 




RECOMMANDA TION n° 185 1 
sur les consequences politiques de l'intervention 
sovietique en Mediterranee 2 
DOCUMENT 494 
Rappelant sa Recommandation n° 177 depuis !'adoption de laquelle la constitution d'une puis-
sance navale sovietique en Mediterranee orientale s'est poursuivie; 
Reconnaissant !'importance que revet pour l'Europe le retour a la paix et a la stabilite au 
Moyen-Orient ; 
Considerant qu'aucun reglement durable ne sera possible aussi longtemps que lea activites de 
guerilla se poursuivront, que le probleme des refugies ne sera pas resolu et qu'il ne sera pas mis fin 
a !'importation d'armements au Moyen-Orient; 
Appreciant et appuyant lea efforts deployes par lea Quatre puissances pour trouver, sous lea 
auspices des Nations Unies, une solution acceptable pour lea deux parties; 
Constatant avec satisfaction la decision prise par le Conseil de poursuivre sea deliberations sur 
le Moyen-Orient et exprimant l'espoir que tous lea pays membres de l'U.E.O. y participeront dore-
navant; 
Estimant, enfin, que tout reglement devra, pour etre durable, permettre un rapide developpe-
ment economique et social du Moyen-Orient, dont lea ressources peuvent etre mieux exploitees a cette 
fin, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. D'accorder son appui a la force navale «susceptible d'etre rassemblee sur demande » creee par 
l'O.T.A.N. en Mediterranee et de continuer de se concerter sur toutes lea mesures necessaires pour parer 
a la menace politique et militaire que constitue l'accroissement de la flotte sovietique; 
2. De reaffirmer le droit et le devoir des pays occidentaux de defendre leurs interets Iegitimes en 
Mediterranee orientale et de maintenir la question de la paix au Moyen-Orient a l'ordre du jour de 
sea deliberations ; 
3. D'appuyer, par tousles moyens dont i1 dispose, lea efforts deployes pour parvenir a un regle-
ment durable au Moyen-Orient par l'intermediaire des Nations Unies, de negociations a Quatre et de 
toute autre formula appropriee ; 
4. De rechercher, avec lea Etats-Unis et l'Union Sovietique, lea moyens de mettre fin a la course 
aux armements au Moyen-Orient ; 
5. De coordonner l'aide des pays membres de faQon a ce qu'elle contribue efficacement a la solu-
tion du probleme des refugies et au developpement accelere des ressources economiques de cette region 
au benefice de tous lea peuples du Moyen-Orient. 
I. Adoptee par l'Assemblee le 18 juin 1969 au cours de la premiere partie de la Quinzieme session ordinaire 
(48 seance). 




REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 185 
1. In their earlier reply to Recommendation 177, the Council, who share the Assembly's concern 
regarding Soviet naval activity in the Eastern Mediterranean, referred to the discussions in which 
members had already taken part within NATO, and in particular to the adoption by the Defence 
Planning Committee of the principle of an allied " on-call " force. All members participating in the 
work of this Committee have since given their full support to the establishment of such a force, 
as agreed at the London meeting in May 1969; it could be called together immediately in an emer-
gency and would carry out exercises and goodwill visits to allied ports. It may be noted that two 
WEU member governments have already assigned ships to this force. 
The Council consider that western solidarity should be maintained without provocation, but 
with unrelenting vigilance, in order to be in a position to counter any threat and to guarantee secu-
rity in the area. 
Member governments will, therefore, continue in both WEU and NATO to keep a close 
watch on developments in the Mediterranean and will pursue their consultations on any measures 
which may be required. 
2. The Council, like the Assembly, are convinced of the importance, for Europe no less than for 
the peoples of the area, of a return to peace and stability in the Middle East. Following earlier 
consultations, they expressed the view, in their replies to Recommendations 157, 158 and 160 that 
the United Nations and more particularly the Security Council, constitute a suitable framework for 
seeking means of reaching a settlement and that the Resolution adopted on 22nd November 1967 
provides a valid basis for a just and lasting solution. In this spirit, they supported the mission of 
Dr. Jarring, the special representative appointed by the Secretary-General of the United Nations, and 
the move by France, the United Kingdom, the United States and the USSR to try and reach a 
concerted position within that organisation. While these four-power conversations were proceeding, 
the Council frequently exchanged information and views on this subject. Discussions dealt with all 
the aspects of the Middle East problem - and particularly the very worrying question of the Pales-
tinian refugees - which in the Council's view should be covered by a general settlement freely 
acceptable to all the parties. They had to recognise, however, that the mutual distrust fostered by 
the Arab States and Israel, and the growing activity of resistance movements, were tending to per-
petuate violence and that the continuing supply of arms was helping to sustain it. As long as this 
situation prevails, it will obviously be extremely difficult to arrive at a settlement. 
3. As far as the four-power consultations on the Middle East are concerned, the Council note that 
after the meeting held in New York on 20th September 1969 between the four Foreign Ministers 
and the Secretary-General of the United Nations, it was announced that: (1) they reaffirmed that 
Resolution 242 of the Security Council dated 22nd November 1967 should be supported and carried 
out; (2) they agreed that durable peace should be established in the Middle East; (3) they reaffirmed 
that all States in the Middle East have an inalienable right to exist as independent and sovereign 
States; (4) with the above objectives in mind the conversations and contacts already established will 
be continued. The Council hope that these conversations will bring the various positions close enough 
to facilitate work within the United Nations and the resumption of the Jarring mission. For their 
part, the member governments of WEU will continue to support, to the best of their ability, any 
efforts to hasten the prospect of restoring peace in the Middle East. Like the Assembly, the Council 
hope that the French Government will in future be prepared to make their valuable contribution to 
discussions in WEU. 
l. Agreed to by all the members of the Council present. Communicated to the Assembly on 7th October 1969. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 185 
1. Le Conseil, preoccupe comme I' Assemblee par I' activite na vale sovietique en Mediterranee orien-
tale, l'avait, dans sa reponse a la Recommandation no 177, informee des deliberations auxquelles ses 
membres avaient deja pris part au sein de l'O.T.A.N., et notamment de !'adoption du principe d'une 
force alliee sur cc appel '> par le Comite des plans de defense. Depuis, tous ses membres qui participent 
aux travaux de ce Comite ont donne leur appui total a la creation, approuvee lors de la reunion de 
Londres en mai 1969, d'une telle force susceptible d'etre rassemblee immediatement en cas d'urgence 
et qui est appelee a effectuer des exercices et des visites dans les ports allies. Il est a remarquer 
que deux des gouvernements membres de l'U.E.O. lui ont deja affecte des batiments. 
Le Conseil estime que la solidarite occidentale doit s'exercer, sans provocation mais avec une 
vigilance continue, pour pouvoir parer toute menace et garantir la securite dans la zone. 
Des lors, les gouvernements membres poursuivront, au sein de l'U.E.O. et de l'O.T.A.N., leur 
examen attentif des developpements de la situation en Mediterranee et leurs consultations sur les 
mesures eventuellement necessaires pour y faire face. 
2. Le Conseil est convaincu comme l'Assemblee de !'importance que revet, pour l'Europe autant 
que pour les populations de la region, le retour a la paix et a la stabilite au Moyen-Orient. Il a 
deja, suite a ses consultations anterieures, indique, dans ses reponses aux Recommandations nos 157, 
158 et 160, qu'a son avis, les Nations Unies, et plus specialement le Conseil de securite, constituaient 
un cadre approprie pour la recherche des moyens d'aboutir a un reglement et que la resolution 
adoptee le 22 novembre 1967 etablissait une base valable pour une solution juste et durable. Dans 
cet esprit, il a soutenu la mission de M. Jarring, representant special du Secretaire general de 
l'O.N.U., puis les efforts de concertation entrepris, au sein de cette organisation, par la France, le 
Royaume-Uni, les Etats-Unis et l'U. R. S. S. Alors que les conversations des Quatre se deroulaient, le 
Conseil a eu de frequents echanges d'informations et de vues a ce sujet. Il a, en ces occasions, deli-
bere des differents aspects du probleme du Moyen-Orient - et notamment de la tres preoccupante 
question des refugies palestiniens - qui, a son avis, relevent d'un reglement d'ensemble soumis a 
l'acceptation libre des parties. Cependant, il a du constater que la mefiance reciproque nourrie par 
les Etats arabes et Israel, ainsi que !'intensification des activites des mouvements de resistance, con-
duisaient a la perpetuation de la violence et que la poursuite des fournitures d'armes contribuait a 
l'entretenir. Tant que durera une telle situation, tout reglement sera rendu tres difficile. 
3. En ce qui concerne les consultations des Quatre sur le Moyen-Orient, le Conseil note qu'a la 
suite de la reunion tenue a New York, le 20 septembre 1969, entre les quatre ministres des affaires 
etrangeres et le Secretaire general des Nations Unies, il a ete annonce que : I) ils ont reaffirme que 
la Resolution n° 242 du Conseil de securite, du 22 novembre 1967, devait etre appuyee et appliqm)e; 
2) ils sont tombes d'accord pour estimer qu'une paix durable devrait etre etablie au Moyen-Orient; 
3) ils ont reaffirme que tous les Etats du Moyen-Orient ont le droit inalienable de vivre en tant 
qu'Etats independants et souverains; 4) avec ces objectifs a l'esprit, les conversations et les contacts 
deja etablis seront poursuivis. Le Conseil espere qu'il se degagera de ces conversations un rappro-
chement suffisant des positions pour faciliter les travaux au sein de l'O.N.U. et une reprise de la 
mission Jarring. Les gouvernements membres de l'U.E.O. continueront pour leur part d'appuyer, dans 
toute la mesure de leurs moyens, tous efforts pour hater les perspectives d'un retablissement de la 
paix au Moyen-Orient. Comme 1' Assemblee, le Conseil souhaite que le gouvernement frawiais veuille 
bien a l'avenir apporter son utile contribution a ses deliberations au sein de l'U.E.O. 
l. A re~m au Conseil !'approbation de tous les membres presents. Communiquee a l'Assemblee le 7 octobro 1969. 
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4. The member countries believe that an agreement between all supplying States on the problem 
of arms deliveries to all parties to the conflict would be a vital factor in restoring peace in the 
Middle East ; they will, therefore, take every opportunity of putting their views to their American 
allies and to the Soviet Government so that a solution may be sought along these lines. 
5. Being aware, moreover, that stability in the region would be furthered by the more rapid 
development of economic resources, the member States of WEU agree that they, together with the 
non-member countries equally affected, should seek to promote the co-ordination of economic aid to 
the peoples of the Middle East, particularly through United Nations programmes. They will also 
continue to play an active part in implementing the Resolution on aid to refugees, adopted by the 
United Nations General Assembly in July 1967. 
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4. Les pays membres de l'U.E.O., considerant qu'un accord entre tous les Etats fournisseurs sur 
le probleme des livraisons d'a.rmes a toutes les parties en conflit constituera.it un des elements essen-
tials pour le retour a la paix a.u Moyen-Orient, sont attentifs a saisir toute occasion de faire valoir 
leur point de vue aupres de leurs allies americains et du gouvernement sovietique pour qu'une solu-
tion soit recherchee dans ce sens. 
5. Conscients, d'autre part, de !'importance que revetira.it pour la. stabilite dans la region un 
developpement a.ccelere de ses ressources economiques, les Etats membres de l'U.E.O. conviennent de 
la. necessite de s'efforcer, avec les pays non membres egalement concernes, de promouvoir, notamment 
dans le cadre des programmes des Nations Unies, une coordination de l'a.ide economique apportee 
aux peuples du Moyen-Orient. lis continuant en outre a participer activement a !'application de la. 




RECOMMENDATION 186 1 
on the political organisation of European defence 2 
The Assembly, 
Welcoming the statement of the ministerial meeting of the North Atlantic Council in Washington 
that the dual task of the Alliance is the defence of the West and the search for a stable peace 
with the East ; 
Insisting that an essential precondition for a stable peace in Europe is the recognition of the 
right of all European peoples to determine their own fate without outside interference ; 
Convinced that as long as a stable peace has not been established in Europe an adequate and 
effective defence effort integrated in the military structure of NATO has to be maintained ; 
Believing that a major effort is needed to increase the effectiveness of European defence, and 
that it is the main task of the European grouping in NATO to work out plans to this end; 
Convinced that the NATO Nuclear Planning Group and Nuclear Defence Affairs Committee 
have an important role to play in solving the nuclear problems of the Alliance; 
Welcoming the decision taken at the ministerial meeting of the North Atlantic Council in 
Washington to draw up a list of concrete issues which best lend themselves to fruitful negotiations 
with the Soviet Union and other countries of Eastern Europe; 
Expressing the hope that the possibility of including Denmark and Norway in WEU will be 
explored; 
Expressing concern at the lack of democracy in two member countries of the Alliance, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
That member governments, in seeking to promote the dual task of the Alliance of defence of 
the West and the search for a stable peace with the East, should urge the following course of action 
on the North Atlantic Council : 
I. That defence policy should continue to be agreed and implemented through the political and 
military structure of NATO; 
9 That NATO strategy and defence planning should give priority to the need for mobile reinforce-
ments able to move rapidly to areas subjected to political or military threats ; 
3. That a European grouping, compnsmg the members of WEU and Norway and Denmark, 
should endeavour to improve the effectiveness of the present European defence effort: 
(a) by establishing a joint procurement and production programme and a common European 
logistics system ; 
1. Adopted by the Assembly on 19th June 1969 during the First Part of the Fifteenth Ordinary Session (5th 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. van der Stoel on behalf of the Committee on Defence Ques-
tions and Armaments (Document 481). 
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RECOMMANDATION n° 186 1 
sur l'organisation politique de la defense de l'Europe z 
L' Assemblee, 
Se felicitant de la declaration faite a !'occasion de la reunion des ministres du Conseil de 
1' Atlantique nord a Washington selon laquelle la double fonction de l' Alliance est la defense de 
l'Ouest et la recherche d'une paix stable avec l'Est ; 
Insistant sur le fait que l'un des prealables essentiels a l'etablissement d'une paix stable en 
Europe est la reconnaissance du droit de tous les peuples europeens a determiner leur propre destin 
en dehors de toute influence exterieure ; 
Convaincue que, tant qu'une paix stable n'aura pas ete instauree en Europe, il faudra mainte-
nir un effort de defense adequat et efficace qui soit integre dans !'organisation militaire de l'O.T.A.N.; 
Persuadee qu'un grand effort est necessaire pour ameliorer l'efficacite de la defense europeenne 
et qu'il appartient au premier chef au groupement europeen au sein de l'O.T.A.N. d'etablir des plans 
a cette fin; 
Convaincue que le Groupe des plans nucleaires et le Comite de defense nucleaire de l'O.T.A.N. 
ont un role important a jouer dans la solution des problemes nucieaires de l' Alliance ; 
Se felicitant de la decision prise a la reunion des ministres du Conseil de l' Atlantique nord a 
Washington de dresser une liste des questions concretes qui pourraient se preter le mieux a des nego-
ciations fructueuses avec l'Union Sovietique et les autres pays d'Europe orientale ; 
Formulant l'espoir que la possibilite d'admettre le Danemark et la Norvege a l'U.E.O. sera 
examinee; 
S'inquietant de I' absence de democratic dans deux pays membres de l' Alliance, 
REcoMMANDE AU CoNSEIL 
Que les gouvernements membres, en cherchant a promouvoir la double fonction de !'Alliance 
qui est la defense de l'Ouest et la recherche d'une paix stable avec l'Est, invitent instamment le 
Conseil de I' Atlantique nord a faire en sorte : 
1. Que la politique de defense continue a etre adoptee et mise en reuvre par le biais de l'orga· 
nisation militaire et politique de l'O.T.A.N. ; 
2. Que l'O.T.A.N. accorde la priorite, en matiere de strategic et de planification, a la necessite 
de renforts mobiles capables de gagner rapidement les regions exposees a des menaces politiques ou 
militaires ; 
3. Qu'un groupement europeen, comprenant les membres de l'U.E.O. ainsi que la Norvege et le 
Danemark, tente d'ameliorer l'efficacite de l'effort de defense actuel de l'Europe: 
(a) en elaborant un programme commun d'achat et de production d'armements et un systeme 
logistique europeen commun ; 
1. Adoptee par l'Assemblee le 19 juin 1969 au cours de la premiere partie de la Quinzieme session ordinaire 
(5• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. van der Stoel au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armaments (Document 481). 
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(b) by exploring the possibilities of countries specialising in certain defence tasks; 
4. That the European countries should make full use of the possibilities provided by the Nuclear 
Planning Group and the Nuclear Defence Affairs Committee to exercise real influence on realistic 
contingency plans on the l'Ole of nuclear weapons in the defence of Europe ; 
5. That the Alliance should explore concrete issues on which fruitful negotiations with the East 
may be possible, in particular : 
(a) by expanding the possibilities for continuous contact in Geneva between representatives of 
NATO and Warsaw Pact countries to the Eighteen Nation Disarmament Conference, and 
by arranging informal multilateral discussions between these representatives when appro-
priate; 
(b) by exploring urgently the possibility of East-West agreement on an exchange of military 
observer missions in Europe authorised to report troop movements and attend exercises; 
(c) by exploring the possibility of agreement on mutual balanced force reductions; 
6. That a concerted policy should be pursued, with a view to encouraging progress towards a 
democratic government in Portugal and Greece. 
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(b) en explorant les possibilites de voir certains pays se specialiser dans certaines taches de 
defense; 
4. Que les pays europeens fassent plein usage des possibilites offertes par le Groupe des plans 
nucleaires et le Comite de defense nucleaire pour exercer une influence reelle sur des plans d'urgence 
realistes portant sur le r6le des armes nucleaires dans la defense de l'Europe ; 
5. Que !'Alliance explore les questions concretes sur lesquelles des negociations fructueuses avec 
l'Est seraient possibles, notamment : 
(a) en accroissant les possibilites de contacts permanents a Geneve entre les representants des 
pays de l'O.T.A.N. et des pays du Pacte de Varsovie a la Conference des Dix-huit puis-
sauces sur le desarmement, et en faisant en sorte que des discussions multilaterales offi-
cieuses soient organisees quand il le faudra entre ces representants ; 
(b) en examinant d'urgence la possibilite d'un accord Est-Ouest sur un echange d'observateurs 
militaires en Europe, qui seraient autorises a faire etat des mouvements de troupes et a 
participer aux manreuvres ; 
(c) en examinant la possibilite d'un accord sur des reductions de forces mutuelles et equilibrees; 
6. Que soit poursuivie de concert une politique visant a encourager l'acheminement du Portugal 
et de la Grece vers un gouvemement democratique. 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 186 
l. The Council fully endorse the view of the Assembly that as long as a stable peace has not 
been established in Europe an adequate and effective defence effort integrated in the military struc· 
ture of NATO has to be maintained. Ministers representing those countries which participate in the 
NATO integrated defence programme agreed in Washington on 11th April 1969 that effective de· 
fence is a stabilising factor and a necessary condition for effective detente policies. The Defence 
Ministers of the same countries, meeting as the NATO Defence Planning Committee in London on 
28th May, emphasised the need to improve the effectiveness of NATO's forces and, in particular, 
their conventional capability, flexibility and mobility. Member governments of WEU, which parti· 
cipatecl in the discussions in Washington and London, will continue to take appropriate steps in an 
effort to improve their contributions to the effectiveness of the Alliance's defence effort. 
2. In their reply to Recommendation 178, the Council have already drawn the Assembly's atten-
tion to the studies within NATO being carried out jointly by the European members of NATO and 
in which Norway and Denmark take part. The Council agree with the Assembly about the potential 
relevance of this work to the effectiveness of the European defence effort within NATO, but feel it 
would be premature to comment on specific recommendations pending further development of studies 
already in train. 
3. Member governments of WEU belonging to the Nuclear Planning Group and the Nuclear 
Defence Affairs Committee participate fully and actively in the work of both groups. 
4. The Alliance is already considering, in accordance with the decisions reached at the mmis-
terial meeting in Washington in April, which concrete issues best lend themselves to fruitful nego· 
tiation with the East and how a useful process of negotiation could best be initiated. The Allies 
also agreed in Washington to pursue their efforts and studies in the field of disarmament and prac· 
tical arms control, including balanced force reductions. 
5. Member governments have made clear the importance they attach to the early return of 
democratic government in Greece. They also agree with the view of the Assembly that it is impor-
tant for them to harmonise their policies on such issues. 
l. Agreed to by all the members of the Council present. Communicated to the Assembly on 25th September 1969. 
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ImPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 186 
Le Conseil s'associe sans reserve au point de vue exprime par l'Assemblee, selon lequel, tant 
qu'une paix stable n'aura pas ete instauree en Europe, i1 faudra maintenir un effort de defense 
adequat et efficace, integra dans !'organisation militaire de l'O.T.A.N. Les ministres representant les 
pays qui participant au programme de defense integree de l'O.T.A.N. sont convenus a Washington, 
le 11 avril 1969, qu'une defense efficace est un facteur de stabilite et constitue la condition de toute 
politique de detente efficace. Les ministres de la defense de ces memes pays, reunis a Londres le 
28 mai au sein du Comite des plans de defense, ont souligne la necessite d'ameliorer l'efficacite des 
forces de l'O.T.A.N., et en p~rticulier leur potential classique, leur souplesse et leur mobilite. Les 
gouvernements membres de l'U.E.O. qui ont participe aux reunions de Washington et de Londres 
continueront de prendre les mesures appropriees pour ameliorer leur contribution a l'efficacite de 
!'effort de defense de l' Alliance. 
2. Dans sa reponse a la Recommandation n'> 178, le Conseil a deja attire !'attention de I' Assem-
blee sur les etudes poursuivies conjointement au sein de l'O.T.A.N. par les membres europeens de 
l' Alliance et auxquelles la Norvege et le Danemark participant. Le Conseil partage les vues de 
l'Assemblee au sujet de !'influence que pourraient avoir ces travaux sur l'efficacite de !'effort de 
defense europeen au sein de l'O.T.A.N., mais il estime qu'il serait premature de formuler des re-
marques sur des recommandations particulieres tant que se poursuivent lea etudes deja en cours. 
3. Les gouvernements membres de l'U.E.O. qui appartiennent au Groupe des plans nucleaires et 
au Comite de defense nucleaire de l'O.T.A.N. participant pleinement et activement aux travaux de 
ces deux organismes. 
4. L'Alliance est deja en train d'examiner, conformement aux decisions prises lors de la reunion 
ministerielle tenue en a vril a Washington, quelles sont lea questions qui pourraient le mieux se preter 
a des negociations fructueuses avec I' Est et la meilleure fac;on d'entamer une utile procedure de nego-
ciation. Les allies ont egalement decide, a Washington, de poursuivre leurs efforts et leurs etudes 
dans le domaine du desarmement et du controle pratique des armements, y corn pris les reductions 
equilibrees des forces. 
5. Les gouvernements membres ont affirme !'importance qu'ils attachent a un retablissement 
rapide du regime democratique en Grece. Ils sont aussi d'avis, comme l'Assemblee, qu'il est important 
pour eux d'harmoniser leurs politiques sur ces questions. 
1. A re9u au Conseill'approbation de tous les membres presents. Communiquee a l'Assemblee le 25 septembre 1969. 
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COMSAT communique, Paris, 2nd June 1969 
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Draft Recommendation 
on the state of European space activities- INTELSAT 
The Assembly, 
Considering the stage reached in the INTELSAT negotiations and especially the different 
positions of the member countries ; 
Aware of the need to develop an independent European technology so as to avoicl worldwide 
communications being monopolised and to leave open the possibility of setting up the most efficient 
and economic regional systems in the general interest of mankind, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Urge the member countries of CETS, within CETS or the European Space Conference : 
- to concert their positions before the final discussions in 1970 on the future INTELSAT 
agreements; 
- to work out an efficient European space programme related to the American space pro-
gramme and taking due account of the needs of the 1980s in communications satellites 
with the largest possible number of channels, and to make appropriate budgetary provisions 
for these future neecls ; 
2. Take immediate steps to mobilise public opinion in support of the diversion of European 
resources to these ends ; 
3. Promote the creation of a single European space organisation grouping all the former organi-
sations specialised in this field. 
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Projet de recommandation 
sur l'etat des actiuites europeennes en matiere spatiale - L'INTELSAT 
L' Assemblee, 
Considerant le stade auquel sont parvenues les negociations de l'INTELSAT et, notamment, 
les differentes positions adoptees par les pays membres ; 
Consciente de la necessite de mettre en amvre une technique europeenne independante permet-
tant d'echapper a toute monopolisation des transmissions mondiales et de conserver la possibilite 
d'etablir les systemes regionaux les plus efficaces et les plus economiques dans l'interet general de 
l'humanite, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
l. D'inviter instamment les pays membres de la C.E.T.S., dans le cadre de cette organisation 
ou de la Conference Spatiale Europeenne: 
- a harmoniser leurs positions avant les discussions finales qui se derouleront en 1970 sur 
les futurs accords de l'INTELSAT ; 
- a elaborer, en liaison avec le programme spatial americain, un programme spatial europeen 
efficace qui tienne dument compte des besoins des annees 1980 en matiere de satellites 
de telecommunications comportant le plus grand nombre possible de canaux et etablisse des 
previsions budgetaires correspondant a ces besoins futurs ; 
2. De prendre immediatement des mesures pour mobiliser !'opinion publique en faveur de !'affec-
tation de ressources europeennes a la realisation de ces objectifs; 
3. De promouvoir la creation d'une seule organisation spatiale europeenne regroupant toutes les 




(submitted by Mr. Fldmig, Rapporteur) 
Introduction 
1. Europe has affecte~ not to care whether 
the Hussians or the Americans reach the moon 
first. Space will follow the same course as avia-
tion; this will again amount to a revolution in 
transportation and a Europe without a stake in 
it could find itself an underdeveloped continent 
in this field. 
:2. As your Rapporteur has indicated time and 
again, it is plainly not the means that have been 
lacking, but the motive. The European Erono-
mic Community itself could haTe finanred a 
spare budget of $2,000 million a year if the 
member countries had been willing to spend 
0.5 % of their gross national product on it as 
did the Americans. 
3. In his earlier report (Document 473) your 
Rapporteur indicated that he was very conscious 
of the fact that no coherent European space 
policy could be sustained and developed if 
Europe's industrial and po:itical role in the field 
of telecommunications bv satellite was insigni-
ficant: · 
"How can the European space organisa-
tions grow if the profitable field of tele-
communications by satellite is left entirely 
to the Americans, either by neglect or by 
the inability of the European countries to 
define a common policy?" 
4. On 25th July 1969, the European Commis-
sion answered a written question on this lack of 
interest as follows: 
"In its communication of 15th Mav 1968 
to the Council ·concerning the pur~uit of 
work in the field of technology, the Com-
mission stressed that 'with a view to not 
allowing Europe's position to deteriorate 
further during the negotiations for the 
renewal of the INTEIJSAT agreement, 
Europe must lose no time in fixing its 
position on this matter and decide immedi-
atrly whether it wishes to try to play a 
role of some importance in the rapidly 
expanding field of world telecommunica-
109 
tions or whether it is throwing in its hand'. 
The Commission has since followed develop-
ments in this connection attentively, in 
view of the importance which the final 
IN'l'EI.JSAT agreements are likely to have 
for the economic, industrial, technological 
and political future of Europe. 
In November 1968, the European Space 
Conference, meeting in Bad Godesberg, 
8Jdopted a resolution concerning Europe's 
position vis-a-vis international satellite tele-
communications systems: this resolution 
defined a joint position for the partici-
pating States for the JNTEIJSAT negotia-
tions. According to information received, it 
appears that during the first stage of these 
negotiations, which were held in Washing-
ton in February and March 1969, serious 
drvergences emerged in the positions of the 
European countries, and particularly the 
member States of the Community. The 
Commission can but regret these diver-
gences, which weaken the negotiating posi-
tion of the European countries. 
For its part, the Commission considers that 
for technical and economic reasons a satel-
lite te;ecommunications system should be 
set up in a single world framework. On thr 
other hand, it considers it important at the 
same time to recognise the right of parti-
cipants in this single wor:d system to 
operate regional or domestic systems. In 
addition, within the world system finally 
adopted, the participating countries or 
groups of countries must be able to give 
weight to their legitimate interests in the 
industrial, technological, financial and 
cultural fields. In order to achieve this, the 
negotiators will have to define adequate 
institutional machinery in order to allow 
the participating countries or groups of 
countries to play an equitable part in the 
decision-making bodies. 
In any event, the Commission considers 
that, while the establishment of telecom-
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Expose des motifs 
(preaente par M. FUimig, rapporteur) 
Introduction 
1. L'Europe a affecte de se desinteresser de la 
course a la Imne entre les Russes et les Ameri-
cains. L'evolution des activites spatiales va suivre 
celle de !'aviation; nous allons connaitre, de ce 
fait, une nouvelle revolution en matiere de trans-
ports que !'Europe ne pourra se permettre d'igno-
rer si elle ne veut pas se retrouver sous-deve-
loppee dans ce domaine. 
2. Comme votre rapporteur l'a maintes fois 
repete, il est evident que ce ne sont pas les 
moyens mais la volonte qui ont fait defaut. La 
Communaute Economique Europeenne aurait pu 
consacrer a elle seule 2 milliards de do:Iars par 
an a l'espace si les pays membres avaient accepte 
d'y affecter 1/2 % de leur produit national brut 
comme l'ont fait les Americains. 
3. Dans son precedent rapport (Document 
473)' votre rapporteur notait qu'il etait parfai-
tement conscient de l'impossibilite de maintenir 
et de developper une politique europeenne cohe-
rente en matiere spatiale si le role de !'Europe 
restait insignifiant dans le domaine des telecom-
munications par satellites: 
«Comment les organisations spatiales euro-
peennes pourraient-elles se developper si le 
domaine particulierement lucratif des tele-
communications par satellites etait aban-
donne aux Americains soit par negligence, 
soit du fait de l'incapacite des pays euro-
peens de parvenir a definir une politique 
commune?» 
4. Le 25 juillet 1969, la Commission de la 
C.E.E. a repondu de la maniere suivante a une 
question ecrite qui lui avait ete posee sur ce 
manque d'interet au Parlement europeen: 
«Dans la communication qu'elle a adressee 
au Conseil le 15 mai 1968 concernant la 
poursuite des travaux en matiere technolo-
gique, la Commission soulignait qu'en vue 
de ne pas laisser se deteriorer davantage 
la position de !'Europe lors des negociations 
de renouvellement des accords INTELSAT, 
il importe que !'Europe arrete, au plus vite, 
sa position en cette matiere et decide imme-
diatement si elle veut tenter de jouer un 
role d'une certaine importance dans le 
domaine, en expansion tres rapide, des 
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telecommunications mondiales ou si elle 
abandonne la partie. Depuis lors, la Com-
mission a suivi avec attention !'evolution 
en cette matiere, etant donne l'impor~ 
tance que la negociation des accords defi-
nitifs INTELSAT est susceptib:e d'avoir 
pour l'avenir economique, industriel, tech-
nologique et politique de !'Europe. 
En novembre 1968, la Conference Spatiale 
Europeenne, reunie a Bad Godesberg, a 
adopte une resolution concernant la posi-
tion de l'Europe au sujet des systemes 
internationaux de telecommunications par 
satellites; cette resolution definissait une 
position commune des Etats participants 
en vue des negociations INTET;SAT. 
D'apres les renseignements obtenus, il appa-
rait qu'au cours de la premiere phase de 
ces negociations, qui s'est deroulee a 
Washington en fevrier-mars 1969, des 
divergences serieuscs sont apparues dans 
les positions des pays europeens, et notam-
ment entre les positions des Etats membres 
de la Communaute. La Commission ne peut 
que regretter ces divergences, qui affai-
blissent la position de negociation des pays 
europeens. 
Pour ce qui la concerne, la Commission con-
sidere, pour des raisons techniques et eco-
nomiques, qu'il y a interet a ce que !'exploi-
tation d'un svsteme de te:ecommunications 
par satellites. se realise dans le cadre d 'un 
systeme mondial unique. Il lui app11rait 
par contre important que le droit ponr des 
participants a ce systf>me mondial unique 
de gerer des systemes regionaux on domes-
tiques leur soit reconnu en meme temps. 
De plus, i1 faudrait qu'a l'interienr du sys-
teme mondial de caractere definitif, les 
pays ou groupes de pays participants puis-
sent faire valoir leurs interets legitimes en 
rnatiere industrielle, techno1ogique, finan-
ciere et ~ulturelle. Pour que ce resultat soit 
atteint, il incorn bera aux negociateurs de 
definir des rnecanisrnes institutionnels ade-
quats, assurant aux pays on groupes de 
pays participants une position equitable 
dans les organes de decision. 
De toutc rnaniere, la Commission pense que 
si, pour !'Europe, !'obtention des services 
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munications services for Europe at the 
lowest possib:e prices is an important goal, 
this goal cannot be pursued independently 
of the needs of its technological and indus-
trial development. Moreover, it notes with 
interest that there are signs of a growing 
awareness of these problems in Europe (as 
shown by the recent creation of the Eurosat 
consortium b.r some fifty European 
firms)." 
5. Space exploration depends on our willing-
ness to invest vast sums in efforts that yield great 
returns to mankind. It has begun to replace war 
as the father of invention for scientific and tech-
nical progress. 
6. Direct application benefits from space are 
to be found in the fields of communication, 
meteorology, navigation and transportation and 
earth resources. Derived technological benefits 
from space lie in the field of techno:ogical transfer 
and computerisation of data processing. The 
Denver Research Institute survey identified other 
fields of technology that have been strongly 
affected by intangible spin-off, including: 
instrumentation, micro-electronics, electronic 
digital computer technology, medical technology 
and communications. Unfortunately, this type of 
transfer often receives little recognition because 
it seems undramatic and obscure. 
7. Measuring the space environment in all 
of its many aspects has resulted in a wealth of 
new instruments, most of which have direct appli-
cations to non-space scientific problems. Some of 
the most significant benefits to come out of the 
space programme are in the field of medicine. 
Devices to aid the blind and deaf are coming 
from space research. 
8. Derived non-technological benefits from 
space are in the fields of education. In the United 
States, NASA has played an effective role in 
improving the quality of education and increa-
sing the number of trained young people. In 
1970 some 7,500 higher degrees in space-related 
fields of science and engineering have been made 
possible through grants provided by NASA. 
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9. Technology has already cons1derably in-
creased the standard of living of a large part of 
the wor:d and could continue in this sense for 
the other - larger - part. It has made the 
world grow smaller by improving communications 
and transportation; but it is daily more apparent 
that technology has not been put to the best use 
to improve our society and minimise its short-
comings and ills. Furthermore, technological pro-
gress unaccompanied by appropriate social pro-
gress falls far short of what could be done 
compared with requirements. 
10. The needs of society and the ability of 
techno:ogy to ·do something about urban trans-
portation, medical care, housing, air and water 
pollution, etc. are demonstrated every day with 
increasing clarity. Science could and should be 
mobilised for society. 
CHAPTER I 
The present state 
of the INTELSAT negotiations 
11. No coherent European space policy can 
be sustained and developed if Europe's indus-
trial and political ro:e in the fie]d of te:ecom-
munications by satellite is insignificant. Europe 
must, therefore, endeavour to play its proper 
role in INTELSAT, diminish the American pre-
ponderance in this organisation and draw up 
more equitable agreements for the future. 
12. A time-table for the negotiations was set 
up at the June 1969 discussions in Washington. 
A Preparatory Committee composed of repre-
sentatives from thirty eountries was appointed 
and the committee is to submit to the 70 member 
countries of INTELSAT and the 28 delegations 
of observers an interim report which will be 
discussed in February 1970. No negotiations will 
take place in the Preparatory Committee, but 
agreement will be sought on the most contro-
versial points. These are: 
(a) the legal status of INTELSAT, the 
position of COMSAT and the possible 
rep~acement of COMSAT by an inter-
national directorate-general; 
(b) the American veto; 
(c) regional systems; 
(d) orders for European industries. 
de te:ecommunications aux prix les plus 
a:vantageux est un objectif important, cet 
objectif ne peut etre poursuivi indepen-
damment des necessites de son developpe-
ment tcchnologique et industriel. E~le note 
d'ailleurs avec interet des signes d'une prise 
de conscience en Europe de ces problemes 
(ainsi qu'en temoigne la creation recente 
du consortium Eurosat par une cinquan-
taine de firmes europeennes).» 
5. L'exploration spatiale a commence de rem-
placer la guerre comme moteur du progres scien-
tifique et technique. Il ne tient qu'a nous de 
faire de larges investissements dans des entre-
prises particulierement rentables pour l'huma-
nite. 
6. Les avantages de !'application directe 
des recherches spatiales apparaissent dans le 
domaine des te~ecommunications, de la meteoro-
logic, de la navigation, des transports et de la 
prospection des ressources terrestres. Les avan-
tages sur le plan technologique concernent plus 
specialement la transmission des donnees et leur 
traitement par ordinateur. L'enquete menee par 
l'Institut de recherche de Denver a identifie 
d'autres secteurs de la technologie qui ont ete 
fortement touches par des retombees intangibles: 
l'emploi des appareils, la micro-electronique, 
l'electronique des ordinateurs digitaux, la tech-
nologie medicale et les te:ecommunications. Mal-
heureusement, ce genre de transfert passe sou-
vent inaperc;)u parce qu'il est peu spectaculaire 
et peu evident. 
7. L'etude de l'environnement spatial sous tous 
ses aspects s'est traduite par !'apparition d'une 
profusion de nouveaux instruments, dont la 
plupart trouvent des applications concretes dans 
des domaines scientifiques qui n'ont pas trait a 
l'espace. C'est en medecine que les programmes 
spatiaux ont suscite les progres les plus impor-
tants, l'appareillage des aveugles et des sourds, 
par exemple. 
8. C'est !'education qui beneficie des avan-
tages non techno:ogiques retires de la recherche 
spatiale. Aux Etats-Unis, la N.A.S.A. a contri-
bue, d'une maniere efficace, a ameliorer la qua-
lite de l'enseignement et a accroitre le nombre 
des jeunes gens formes. En 1970, on pourra dC-
cerner. grace aux dons de la N.A.S.A., environ 
7.500 diplomes de doctorat dans les specialites de 





9. La technologie a deja augmente de mul-
tiples fac;ons le niveau de vie d'une grande partie 
du globe et elle pourrait aisement en faire autant 
pour !'autre partie, qui reste la plus importante. 
Elle a raccourci enormement les distances en fai-
sant progresser les communications et les trans-
ports. Mais il apparait chaque jour davantage 
qu'on est encore loin d'avoir epuise toutes les 
ressources de la technologie pour ame~iorer notre 
societe et pour en pallier les insuffisances et les 
defauts. De plus, tout progres technologique qui 
ne s'accompagne pas d'un progres social suffi-
sant n'atteint pas, et de loin, l'objectif qu'il 
pourrait se fixer, compte tenu des besoins. 
10. IJes besoins de la societe et les possibilites 
de la techno~ogie apparaissent chaque jour davan-
tage dans le domaine des transports urbains, des 
soins medicaux, du logement, de la pollution 
atmospherique et de la pollution de l'eau. La 
science peut et doit etre mobilisee au service de 
la societe. 
CHAPITRE I 
L'etat actuel des negociations de l'INTELSAT 
11. L'Europe ne pourra ni suivre ni developper 
une politique spatiale coherente si elle joue un 
role politique et industriel insignifiant dans le 
domaine des telecommunications par satellites. 
Elle doit done chercher a jouer le role qui lui 
revient a l'INTELSAT, a reduire la preponde-
rance americaine dans cette organisation et a 
elaborer des accords plus equitables pour l'avenir. 
12. Lors des pourparlers de juin 1969 a wash-
ington, un calendrier des negociations a ete 
etabli. Un comite preparatoire forme de repre-
sentants de 30 pays a ete cree; il doit presenter 
aux 70 pays membres de l'INTEI.JSAT et aux 
28 delegations d'observateurs un rapport provi-
soire qui sera examine en fevrier 1970. !Je 
comite preparatoire ne sera le cadre d'aucune 
negociation, mais on cherchera a se mettre d'ac-
cord sur les problemes les plus litigienx qui sont: 
(a) le statut juridique de l'INTELSAT; la 
position de la COMSAT et son rempla-
cement eventuel par une direct.ion gene-
rale internationale; 
(b) le veto americain; 
(c) les systemes regionaux; 
(d) les commandes pour les industries euro-
peennes. 
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The committee will meet in December in 
Washington. 
13. During the negotiations in June 1969 it 
became increasing~y c:ear that the American 
position was not supported by any member 
countries other than Italy and Venezuela. Pres-
sure on the United States to change the legal 
status of INTELSAT and, consequently, the role 
of COMSAT is increasing. Di:f:ficulties between 
the Republican Administration and the Demo-
cratic Congress make in unlikely that INTELSAT 
wi:l be governed by international law such as 
that of the United Nations, instead of by 
American private law. · 
14. The di:f:ficulty of course is that COMSAT 
is a private American company, created by the 
United States Congress through the COMSAT 
Act, with the right to issue shares and thus has 
e:icited considerable public response. 
15. Fifty per cent of these shares are held by 
the so-called communication carriers such as the 
American Te:ephone and Telegraph Company, 
the Radio Company of America and the Western 
Union, 30 % are in the hands of private American 
citizens, and no more than 20 % can be held by 
:foreigners at any given time. It should be noted 
tJhat only 2 % is now in foreign hands and this 
percentage is not likely to increase rapidly. 
16. During the negotiations in June, Italy :fol-
lowed the American line, one of the Italian 
representatives being a director of Telespatio 
which has close relations with INTELSAT. 
17. By insisting on a new legal statute :for 
INTELSAT, the United Kingdom is trying to open 
the door :for British directors, but at the same 
time to close it again so as to be ab:e to assist 
in the decision-making machinery with the 
United States. 
18. The French Delegation says little and it 
is difficult to see in which direction they will go. 
There was a rumour that if French wisheo; on 
regional systems were not met, France might 
refuse to sign the :final arrangements. 
19. Of the Benelux countries, only Belgium is 
a member of the Preparatory Committee. The 
Belgian Delegation is very much in :favour of a 
:four-tier system. 
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20. The Swedish Delegation is of the opinion 
that the present arrangements cannot be accepted 
:for the :future. INTELSAT should become an 
international organisation and the board of direc-
tors of COMSA 'I' should be appointed by the 
international organisation. 
21. A common European position was not pos-
sible as the interests of the different countries 
were too divergent. It is true that the European 
Space Conference in Bonn in 1968 decided 
upon a common position, but during the negotia-
tions the different positions taken up by the 
European countries mirrored the dJfferent inter-
ests. 
22. The principle of a single global commercia: 
communications satellite system has been adopted, 
it being understood that "single" qualifies 
''global". There can be only one g:obaJ system. 
but other non-global systems coulrl exist. 
23. Technical compatibility here means that 
regional systems would be compatib:e v;;ith thr 
JNTELSA'l' svstem. Di:f:ferent lines should be 
al:ocated to th~ various systems including given 
frequencies and other technicalities as is now 
organised by the International Telecommunica-
tions Union for non-space communications. Eco-
nomic compatibilitJ' means that the member 
countries wi:l not set up a system liab;e to ruin 
INTEI1SAT or jeopardisr- INTELSAT's profit-
earning capacity. 
24. As COMSAT. is more a salesman of 
communications :faci:ities than a producer, which 
needs to invest, its interest is to lower prices. 
The present rate is about $20,000 per half cir-
cuit per year, the telephone rate is $40,000 per 
year, this being a full circuit. Whether it will 
be possib:e in the 1980s to lower the charge to 
$3,000 per year if the INTELSAT IV satellite-
6,000 channe:s - is in orbit is difficult to 
say 1 • Very advanced p:ans are being discussed 
for building an INTEI1SAT V sateUte with 
20,000 to 30,000 channels. To establish rates. 
INTELSAT needs now the approbation of the 
United States Federal Communications Commis-
sion. This approbation involves, of course, many 
political elements. 
1. See Appendix. 
Le comite se reunira en decembre a Washington. 
13. Au cours des negociations de juin 1969, il 
est devenu de p~us en p~us evident qu'aucun pays 
membre, a !'exception de l'Italie et du Vene;mela, 
ne soutenait l'attitude americaine. Les pressions 
exercees sur les Etats-Unis en faveur d'une mo-
dification du statut juridique de l'INTE r~SAT 
et, partant, du role de la COMSAT, s'accentnent. 
En raison des difficu:tes qui ont surgi entre 
l'administration repub:icaine et le Congres demo-
crate, il est peu probab:e que l'INTELSAT soit 
regie par le droit international - celui des Na-
tions Unies - plutot que par le droit prive ame-
ricain. 
14. La difficulte reside naturellement dans 
le fait que la COMSAT est une societe privee 
americaine creee par le Congres en vertu du 
COMSAT Act, qu'elle dispose du droit d'emettre 
des actions et qu'elle a, par consequent, trouve 
un excellent accueil dans le public. 
15. 50 % de ces actions sont detenues par les 
organismes de telecommunications - l'American 
Telephone and Telegraph Company, la Radio 
Company of America, la Western Union, par 
exemp~e- et 30% par des particuliers de natio-
nalite americaine; le maximum d'actions qui 
peuvent appartenir a des etrangers est done de 
20 % seulement. Il convient de noter qu'a l'heure 
aetuelle, 2 % seulement de ces actions sont dete-
nus par des etrangers et que ce pourcentage n'est 
pas appele a augmenter rapidement. 
16. Pendant les negociations de juin, l'Italie a 
soutenu !'attitude americaine, l'un des represen-
tants italiens etant, en effet, le directeur de 
Telespatio qui est en relations etroites avec 
l'INTEI.~SAT. 
17. En insistant pour que l'INTELSAT soit 
dotee d'un nouveau statut juridique, le Royaume-
Uni tente d'y introduire des directeurs britan-
niques, tout en en refermant la porte, afin d'i\tre 
en mesure de participer au mecanisme de prisr 
de decisions avec les Etats-Unis. 
18. I.~a de:egation fraw~aise est pen loquace et 
il est difficile de prevoir queUe sera son attitude. 
Si les souhaits de la France en cc qui concerne 
les systemes regionaux n'etaient pas satisfaits, 
clle pourrait, dit-on, refuser de signer !'accord 
definitif. 
19. Parmi les pays du Benelux, seule la Bel-
gique est membre du comite preparatoire. La 
delegation belge est tres favorable a un systeme 
a quatre niveaux. 
Ill 
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20. r.~a delegation suedoise estime que les 
accords actuels ne peuvent pas etre maintenus. 
L'lNTET~SAT doit devenir une organisation 
internationale et le conseil d'administration de la 
COMSA'l' doit etre designe par !'organisation 
internationale. 
21. Il n'est pas possible d'arreter une attitude 
europeenne commune, etant donne l'extreme 
divergence des interets des uifferents pays. La 
Conference Spatiale Europeenne a, il est vrai, 
arrete une attitude commune a Bonn en 1968, 
mais, lors des negociations, la divergence des 
positions prises par les pays europeens n'a fait 
que ref:eter les divergences d'interets. 
<><> Le principe d'un systeme commercial mon-
dial unique de telecommunications par satellites a 
ete adopte, etant entendu qu'<<Unique» s'applique 
a «mondial». Il ne pourra y avoir qu'un seul 
systeme mondial, mais d'antres systemes pourront 
exister a l'echelle regionale. 
23. Par compatibilite technique, on entend ici 
que les sytsemes regionaux seront compatibles 
avec le systeme de l'IN'l'ELSAT. Des lignes dif-
ferentes seront al~ouees aux divers systemes, 
notamment des frequences determinees et autres 
details techniques, comme le prevoit actuellement 
l'Union Internationale des Te:ecommunications 
pour les communications non spatiales. Par 
compatibilite economique, on entend que les pays 
membrcs ne creeront pas de systeme de nature a 
ruiner l'INT.E;JJSAT on a en menacer la ren-
tabilite. 
~4. J.~a COMSAT etant plutot un vendeur d'ins-
tallations de te:ecommunications qu'un fabricant. 
ce qui exigerait des investissements, elle a interet 
a abaisser les prix. Le tarif actuel est voisin de 
20.000 dollars par an pour un demi-circuit. Le 
tarif telephon~que est de 40.000 do:Jars par an 
pour un circuit complet. Il est diffici:e de dire si 
la mise sur orbite du satellite INTELSA T IV 
(6.000 canaux) permettra de faire tomber le tarif 
annuel a 3.000 dollars a partir de 1980 1. On 
etndie actuellement des projets revolutionnaires 
pour la construction d'un satel;ite INTETjSAT 
dote de 20.000 a 30.000 canaux. Pour fixer les 
tarifs, l'IN'l'EI~SAT doit maintenant obtenir 
l'approbation de la Commission federale des te:c-
communications des Etats-Unis, approbation qui 
met naturellement en jeu de nombreux facteurR 
politiques. 
1. Voir annexe. 
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25. The system between the United States 
mainland and Alaska via Canadian satellites 
cannot be cated a regional system. 'l'he communi-
cation is between two parts of the same country. 
INTELSAT comes into its own on~y when there 
is question of communications between foreign 
countries. The arrangement with Canada is there-
fore not of any importance on the question of 
establishing the regional system. 
26. The scope of IN'l'ELSAT activities will 
certainly have to be c~early defined. The Ameri-
cans are of the opinion that lNTELSAT should 
also be the organisation for specialised tele-
communications services. Whether this will be 
acceptable to the other member countries will 
depend largely on the agreement reached on 
IN'l'ELSA'l"s legal personality. 
27. From a technical point of view, COMSAT 
could well be replaced by an international 
directorate-general. Many qualified people now 
working at NASA will be redundant when the 
Apollo flights stop and would be very glad to 
serve in such a directorate. COMSA'l' now has 
several non-American employees, especially Bri-
tons, but to be international its board of directors 
will have to be international. 
28. The United States is opposed to glVlng 
INTELSAT legal status for fear of losing its 
influence over the direction of its affairs. More-
over, the United States is not willing to accept 
a definite date for transferring the functions 
of COMSAT to a directorate-general. It would 
eventually accept such a directorate, but only 
after a trial period in which the directorate had 
proved that it could efficiently run the com-
munications network. The underdeveloped coun-
tries agree with the United States on this point 
as they want their communications as cheaply 
as possible. 
29. It is not unanimously agreed that the 
structure of the organisation should be three-
tiered. Several countries such as Belgium would 
prefer a four-tiered organisation and especially 
two assemblies, one composed of governmental 
officials, to be convened every two or three years 
to control the work of the organisation with one 
vote for each member country, and another 
assembly composed of representatives of the 
national PTT authorities which would follow the 
work in greater detail. Voting in the latter 
assembly would be weighted according to parti-
112 
cipation, but no country should have more than 
50 o/o. No decision on these points has been 
reached and the situation is so fluid that it is 
difficult to predict what decisions will be taken 
at the p:enary assembly. At the latest CETS 
meeting, a three-and-a-half-tiered organisation 
was discussed, i.e. one assembly with differently 
composed delegations according to its agenda. 
30. The communications satellite committee 
might consist of 20 members including all the 
major investing countries. On the voting system, 
hundreds of alternatives have been tabled. 
31. The financial arrangements will be decided 
after the organisational aspects. The European 
countries should be careful not to form a bloc 
on procurement policies as this would automa-
tically turn the underdeveloped countries to the 
United States, knowing that the production of 
satellites in the United States was better assured 
and probably cheapor. 
32. Aware of the strength of the United States 
aerospace industry, COMSAT prefers to spread 
contracts over as many firms and countries as 
possib:e. COMSAT has no interest in facilitating 
monopoly positions for the producers of its hard-
ware. The idea of communications for the 
cheapest price possible runs counter to a supplier 
having a monopoly. 
CHAPTER II 
COMSAT and American domestic policy 
33. On 26th October 1969, Mr. Robert J. 
Samuelson wrote an artic:e for the Washington 
Post on this subject, extracts from which arr 
quoted below : 
"The idea of establishing a system of 
domestic communications satellites is not 
new. As early as 1967, the Federal Com-
munications Commission prepared to autho-
rise an initial network. Had the FCC given 
its approval, the satel:ites might have 
become operational next year. 
But the FCC remained silent, and now the 
ear:iest potential starting date is probably 
1972 ... 
25. On ne peut qualifier de regional le sys-
teme qui, par l'intermediaire de satellites cana-
diens, relie l'Alaska an rcste drs Etats-Unis. 
puisque la communication se fait entre deux par-
ties d'un meme pays. L'INTEI.~SAT entre en jeu 
lorsqu'il s'agit de communications entre pays 
etrangers. L'accord avec le Canada est done sans 
importance du point rle vue de la creation d'nn 
systeme regional. 
26. T.~e champ d'activite de l'INTET.~SAT dena 
certainement etre ncttement defini. I.~es Ameri-
cains estiment que les sc>rvic<:>s specialises de 
te:ecommunicRtions devraient ega:ement depen-
dre de l'INTET.~SAT, mais c'cst de l'accord con-
cernant la personnalite juridique de celle-ci que 
dependra dans une large mesure le ralliement des 
autres pays membres a cette idee. 
27. Du point ae vue technique, la COM~AT 
pourrait fort bien etre remplacee par une direc-
tion genera~e intcrnationale; en effet, beaucoup 
de specialistes emp:oyes actuellement par la 
N.A.S.A. seront rn surnombre quand les vols 
Apollo prendront fin et ils srront tres hrnreux 
de travailler dans cet organisme. T.~a COMSAT 
emploie en ce moment quelques prrsonnes etran-
geres, notamment rles Britanniques, mais pour 
qu'elle devienne internationa]e, il faudra que son 
conseil d'administration le soit aussi. 
28. T.~es Etats-Unis ne ven:ent pas donner a 
l'TNTET..~SAT de statut jnriclique international, 
de peur de perdre Jeur influence sur la direction 
des affaires. De plus, ils ne sont pas disposes a 
accepter le principe d'une date fixe pour le trans-
fert des competences de la COMSAT a une direc-
tion genera~e. Ils pourraient neanmoins !'accepter 
au terme d'une periode probatoire an cours de 
laquel:e cette direction aurait prouve son apti-
tude a gerer efficacernent le resean de teierom-
munications. T.~es pavs sous-developpes sont cl'ac-
cord a'\"ee les Etats-lJnis sur ce point, car ils son-
haitent que leurs communications leur revien-
nent le moins cher possible. 
29. Vummirnite ne s'ec:;t pas faite sur une struc-
ture a trois niwaux. Plusirurs pays, tels que la 
Be;gif[UC, prefereraient UTI(' organisation a qnatre 
nivcaux rt, en particulier, deux assernb~ees, l'une 
composee de fonctionnaires gouvernementaux se 
reunissant tens les deux ou trois ans pour con-
tro:er l'activite de !'organisation et ou <'haque 
pays membre disposerait d'une voix, et !'autre 
groupant des representants des organismes natio-
naux des pastes et telecommunications qui 
suivrnit les tra,-aux de plus pres. Dans cette 
derniere, le vote serait pondere suivant la parti-
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cipation, mais aucun pays ne devrait disposer 
de p:us de la moitie des voix. Aucune decision 
n'a ete prise sur ces questions et la situation est 
si complexe qu'i: est diffici:e de prejuger les deci-
sions qui seront prises en assemblee generale. 
A la derniere reunion de la C.E.T.S., on a exa-
mine Ull projet d'organisation a trois niveaux et 
demi, c'est-a-dire une assemblee ou la composition 
des delegations varierait suivant l'ordre du jour. 
30. r.~e comite des telecommunications par satel-
lites pourrait comprendre 20 membres et repre-
senter tons les principaux pays investisseurs. En 
ee qui concerne les modalites de vote, des cen-
taines de solutions ont ete proposees. 
31. I..~es questions financieres seront reglees 
apres les questions d'organisation. r.~es pays euro-
peens devraient se garder de faire b:oc en ma-
tiere de po:itique d'achat, car cela detournerait 
automatiqnement les pays sous-de,·eloppes vers 
les Etats-Unis, quand on sait que la fabrication 
des satellites y est plus sure et sans doute moim; 
onereuse. 
32. Consciente de la puissance de l'industrie 
aerospatiale americaine, la COMSAT prefere 
repartir les contrats entre un aussi grand nombre 
de firmes et de pays que possib:e. Elle n'a aucun 
interet a favoriser la creation de situations de 
rnonopole an profit des constructeurs des mate-
tiels qu'el:e uti:ise. La recherche d0s tarifs les 
plus bas en matiere de telecommunications va a 
l'encontre de toute idee de monopole. 
CHAPITRE II 
La COMSAT et la politique interieure 
des Etats- Unis 
33. I.~e 26 octobre 1969, M. Robert J. Samuelson 
a ecrit, pour le Washington Post, un artic~e sur 
cette question, clout sont extraits les passages 
suivants: 
«l;a creation d'un systeme interieur de 
telecommunications par sate:lites n'est pas 
une idee nouvel:e. En 1967, la Commission 
feclerale des telecommunications (F.C.C.) 
se preparait a autoriser la mise en p~ace 
d'un premier reseau, ce qui aurait permis 
de disposer de satellites operationnels des 
l'annee suivante. 
l\fais l'autorisation n'est pas venue et iJ 
faudra probab:ement attendre rnaintrnant 
1972, dans l'hypothese la plus optimiste ... 
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In 1967, the FCC deferred to the White 
House. Satel~ite communications appeared 
to be one of those grey areas of federal 
regulatory law, a confusing combination 
of 'regulation' (the awarding of radio and 
television licences, for examp:e) and lon~­
range national communications 'po~icy' ... 
Within the next month, the ·white House, 
which has been studying the satellite 
prob~em intensively since summer, may 
give the networks satisfaction by proposing 
that a domestic system by approved. The 
question has never been whether, but how 
and when. And even a positive recommen-
dation wou:d still leave the difficult task 
of approving a specific s~'stem in the hand~ 
of the l!,CC. 
First, it is agreed that the go,·ernment can-
not allow anyone to launch his own com-
munications satellite. The satellites would 
be placed in space 24,000 miles above the 
equator and orbit the earth at the same 
rate as the g~obe spins - therefore, they 
would remain stationary above one spot. 
Even if the government were to allow more 
than one satellite system, experts agree that 
there are a limited number of satellites 
which could be 'parked' without having one 
satellite's transmis'lions interfere with the 
others. 
Second, no one kno\YS how important com· 
munications medium satellites will become. 
Television is regarded as the biggest early 
user, but some analysts have suggested that 
the satel~ites should be able to perform a 
variety of other tasks efficiently: transmit 
<lata between computers; transmit businrs:; 
letters and legal documents at rates which 
would eventually attract most important 
commercial mail from the post office; pro· 
vide private television lines for businesses 
which feel the need for face-to-face, coast .. 
to-coast conferences. 
Finally, there are powerful interests vying 
for the right to own part, or all, of any 
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prospective satellite system. If satellites 
assume a major role in filling future com-
munications needs, any decision al~ocating 
ownership rights of the satellites and the 
ground stations (which send and receiw 
signals) could eventually involve many 
mi:lions in reYenue annually. Some of thr' 
contestants include AT & T [America11 
Telegraph & Telephone Company], televi-
sion networks and COMSAT. 
At first, the networks asked that they be 
allowed to create a system to provide for 
their own needs. Other systems could satisfy 
other needs. COMSAT and AT & T, in a 
fragi:e allim1Ce, said that there should be 
one system and onr system only. 
'!'hough they disagreed on the details of 
ownership, C0)1SAT and AT & T argued 
that the costs oE the sate~lite system could 
he spread most economically among many 
(lifferent users, inc:uding television. The 
limited 'parking space' for orbits al.'lo 
favoured the single system. 
The [television] networks feared (and still 
fear) that a single s~·stem would result in 
higher television rates. They believe that a 
general system - transmitting te~evision, 
data and telephone signals - would require 
a larger investment in complicated ground 
stations than a simple s~·stem which would 
serve only tPlevision. TV does not want to 
pa~' for that added investment. 
The issue remains unresolved, and along 
with the companion question of who shou1c1 
he allowed to get into th(' satellite business, 
he~ps ex:rlain the extended ~.·ears of stud~·. 
EvC'nts of the past month, however, ma:· 
main.• compromise a more likely possibilit~·. 
'T'he most important change has been 
AT & T's abandonment of its one-system 
approach. 'The wisest pub:ic policy at this 
time' the company said a few weeks ago, 
'would be to permit any organisation or 
En 1967, la F.C.C. s'cn est remise au juge-
ment de la Maison Blanche, les telecom-
munications par satellites apparaissant 
comme I 'une des zones «grises» de la legis-
lation federale, me:ange comp:cxe de «re-
g1ementations» (!'octroi de licences de radio-
television, par exemple) et de «politiqne» 
nationale a long terme en maticre de te]e-
communications ... 
Il se peut que, des le mois prochain, la M ai-
son B:anche, qui s'est long-uement penrhee. 
depuis cet ete, sur la question des satellitE's, 
donne satisfaction aux resraux cle tele-
vision en proposant ]'adoption d'nn svs-
teme interieur. La question n'a jamais ete 
de savoir si cette satisfaction lenr SC'rait 
donnee. mais qnand C't eommrnt. Fit meme 
dans l'hypoth?>se de recommandations posi-
tives, la F.C.C. ne s'en verrait pas moins 
COnfier la t~ehe epineUSC' d'adopter nn 
systeme specifique. 
En premier lieu, il est admis que le gou-
vernement ne pent autoriser qui que ce 
soit a lancer son propre satellite de te:e-
communications. Tjes sateilites seraiPnt mis 
sur orbite a 38.000 km au-dessns de I'Equa-
teur et accomp]iraient une revolution an 
meme rythme que le globe terr<>stre; ils 
seraient done gcostationnaires. Meme si le 
g-ouvC'rnement autorisait la mise en place 
de plusieurs systemes, les experts s'accor-
Jent a pensrr qu'on ne pourrait <<Parquer» 
qu'un nombre limite de satellites sans 
risques d'interference. 
Deuxiemement, personne ne sait !'impor-
tance que prendront les satellites de tele-
communications. J..1a te;evision est consirleree 
comme la plus grande utilisatrice au 
depart, mais certains specialistes laissent 
entendre que les sateliites devraient pou-
voir as<>urer efficacement toute une gamme 
d'autres taches: transmettre des donnees 
entre orrlinateurs; transmettre du courrier 
d'affaires et des documents juridiques a 
des tarifs susceptib:es de retirer an service 
des postes une grande partie du conrrier 
commercial; fournir des !ignes de television 
privees aux entreprises qui ressentent la 
necessite d'entretiens «face-a--face» a tra-
vers ]'ensemble du continent americain. 
Enfin, des interets puissants se disputent 
le droit de posseder, en totalite ou en partie, 
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tout futur systeme de satellites. Si les 
satellites sont destines a satisfaire nne 
grande partie des besoins futurs en maticre 
de telecommunications, toute decision attri-
buant des droits de propriete sur Jes satel-
lites et sur les stations au sol (qui envoient 
et regoivent les signaux) mettrait en jeu 
des miEions de do];ars. Parmi les candi-
dats, on trouve la Compagnie americaine 
de telegraphe et de telephone (A.T. & T.), 
les reseaux de television et la COMSAT. 
Les reseaux de television ont demande 
d'abord a etre autorises a creer un systeme 
lenr permettant de repondre a lenrs propres 
besoins, d'autres systemes pouvant, le cas 
echeant, repondre a d'autres besoins. Ija 
COMSAT et l'A.T. & T. ont Mc:are, pour 
leur part, qu'il ne saurait y avoir qu'nn 
systeme unique. 
Tout en n'etant pas d'accord snr les moda-
lites de propriete, la COMSAT et l'A.T. 
& T. ont rcpresente que les co-uts du sys-
teme de satellites pourraient etre avanta-
geusemcnt repartis entre de nombreux uti-
lisateurs differents, y compris la television. 
Le nombrc limite des satellites qui ponr-
raient etre mis simultanement sur orbite 
militc egalement en faveur d'un systcme 
unique. 
r~es reseaux [de television] redoutaient (et 
redoutent encore) qu'un systeme unique ne 
provoqne une augmentation des tarifs de la 
television. A 1eur avis, un systeme general 
- pour la television, la transmission des 
donnees et des signaux telephoniques -
exigerait des investissements plus impor-
tants, pour !'installation de stations terres-
tres complexes, qu'un s:vsteme simple des-
tine uniquement a la te:evision. J.Ja te:evi-
sion ne veut pas payer ces investissements 
supp;ementaires. 
Le prob;eme reste sans solution et, avec 
son corollaire - la question de savoir qui 
dcvrait etre autorise a s'occuper de satelli-
tes - il contribue a expliquer que les etu-
des se soient prolongees. Les evenements du 
mois dernier, neanmoins, peuvent laisser 
presager un compromis. 
Ije changement le plus important a ete 
l'abandon, par l'A. T. & T., de sa politique 
du systeme unique. La poiitique la plus 
sage, a-t-elle declare il y a quelques semai-
nes, serait, a l'heure actuelle, de permettre 
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group interested in establishing a domestic 
satellite system - including the networks 
- to apply for a licence to establish and 
operate such a system'. 
Why AT & T changed its mind is something 
of a mystery. The company cited recent 
studies on the economics of its land faci-
lities. The capacity of microwave networks 
and coaxial cables for voice and 'record' 
(data, telegrams, facsimile) transmissions 
have expanded rapidly, reducing unit rosts 
in the process. Consequently, AT & T said, 
'satellite costs cnrrently may be less 
favourable ... than appeared to be the case 
some years ago'. 
If AT & T is right, the network may reap 
smaller savings than they expect. When 
economies improve, AT & T said it might 
want to adopt satellites for some of its own 
services. Meanwhile, most satellite partisans 
suggest that the phone company, which 
has more than $40 billion invested in its 
ground system, has a vested interest in 
delaying a satellite s~·stem. 
In any case, AT & T's new position changed 
the balance of power. COMSAT. having lost 
its strongest ally, is now scrambling to con-
vince the television networks that it should 
be allowed to placC' a satellite system in 
orbit for them. 
There are advantages for television. COM-
SAT, with years of experience operating 
the international system (INTELSAT), has 
the requisite know-how and a cash reserve 
raised by the sale of stock years ago. This 
would spare the networks the unpleasant 
experience of raising more than $100 mil-
lion during an era of high interest rates. 
The television companies still do not want 
to bear the extra cost of a general system. 
At least one of them, NBC, has apparently 
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proposed a plan to please both C'Ol\fSAT 
and the networks. 
Under NBC's proposal, television rates 
would reflect the investment in only the 
satellites and the major earth stations 
(probab:y two or three) to send TV sig-nals. 
'l'he networks themselves would build the 
hundreds of small earth stations necessary 
to receive the satellite beams. 
Then, if COMSAT (or whoever owned the 
satellite system) wanted to make added 
investment for other ·communications ser-
vices, it could. Rates for new users would 
simply be adjusted to account for this extra 
capital. And if enough additional users 
were attracted, the whole system, including 
the networks, wou:d benefit from lower 
costs." 
34. Another proposal under discussion is to 
merge all the international divisions of the major 
Amnrican networks into one organisation -
COMSAT - which wonld handle the external 
communications of AT & T, Western Union, and 
RCA. It is difficult to see in which wav the 
decisions will go, but COMSAT will certainly 
remain in the communications business either in 
the domestic field or in the external field. 
CHAPTER III 
An independent American opinion 
on INTELSAT 
35. The Carnegie Foundation has published a 
document bv the 20th Centurv Foundation on 
the principl~s which should go~ern INTEI1SAT 
and COMSAT. The main points are as follows : 
- Since the goal set for INTELSAT in 
1964 has becen practically achicverl, it 
shou:d now be extended to cover such 
requirements as meteorology or air 
navigation in addition to conventiona 1 
telecommunications. 
- The organisation should have a flexible 
and integrated structure. In this con-
nection, the Foundation stresses that 
a tout organisme ou groupement interesse 
par la creation d'un systeme interieur de 
satellites - et notamment les reseaux -
de deposer une demande d'autorisation pour 
la creation et la mise en service d'un tel 
system e. 
Pourquoi l'A.T. & T. a-t-elle change d'avis? 
Voi:a qui reste un mystere. La societe s'est 
referee a de recentes etudes economiques sur 
ses installations terrestres. La capacite des 
reseaux de micro-ondes et des cables co-
axiaux pour les transmissions en phonie et 
la transmission d' «enregistrements» (don-
nees, telegrammes, fac-simi:e) a connu une 
augmentation rapide qui s'est accompagnee 
d'une reduction des COlltS unitaires. En 
consequence, a declare l'A.T. & T., les cm1ts 
des satellites sont peut-etre, a l'heure ac-
tuelle, moins interessants... qu'ils parais-
saient l'etre il y a quelques annees. 
Si l'A.T. & T. a raison, le reseau realisera 
peut-etre moins d'economies qu'il ne l'es-
perait. Quand la situation economiquo 
s'ameliorera, la societe desirera peut-etre 
adopter des satellites pour certains de ses 
propres services. En attendant, la plupart 
des partisans des satellites laissent enten-
dre que la compagnie de te~ephone, qui a 
investi plus de 40 milliards de dollars dans 
son systerne terrestre, a tout interet a re-
tarder la creation d'un systeme de satellites. 
En tout cas, !'attitude nouve1le adoptee par 
l'A.T. & T. a rnodifie l'equilibre des forces. 
I1a COMSAT, qui a perdu son allie le plus 
precieux, s'efforce rnaintenant de convain-
cre les reseaux de television qu'elle devrait 
etre autorisee a placer a leur intention un 
systeme de satellites sur orbite. 
La television y trouverait des a:v'antages. 
I.1a COMSAT, qui a des annees d'experience 
dans la gestion d'un systeme international 
(INTEI.1SA T) possede la technique neces-
saire et des disponibilites resultant de la 
vente d'actions. il y a des annees. Ceci epar-
gnerait aux reseaux de te:evision !'expe-
rience pen agreable de lancer un emprunt 
de plus de 100 millions de dollars a un 
moment ou les taux d'interet sont tres ele-
ves. 
Les societes de television ne veulent tou-
jours pas supporter les depenses supp:e-
mentaires qu'entrainerait la creation d'un 
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systeme general. L'une {l'elles, au moins, la 
N.B.C., aurait propose un plan destine a 
donner satisfaction a la COMSAT et aux 
reseaux de television. 
D'apres cette proposition, les tarifs de tele-
vision ne refleteraient que les investisse-
ments effectues dans les satellites et les 
principales stations emettrices au sol (pro-
bablement deux ou trois). Les reseaux. poUl' 
Jeur part, construiraient une centaine de 
petites stations terrestres necessaires pour 
la reception des ondes retransmises par les 
satellites. 
La COMSAT (ou tout autre proprietaire 
du systeme de satellites) aurait done toute 
latitude pour faire des investissements sup-
plementaires dans d'autres serdces de tele-
communications. Le tarif app;ique aux nou-
veaux utilisateurs serait simplement ajuste 
pour tenir compte de ce supplement de ca-
pital. Et si cela attirait suffisamment d'uti-
lisateurs supp:ementaires, tout le systeme, 
y compris les reseaux, beneficierait d'une 
diminution des couts.» 
34. Une autre proposition a l'etude est la 
fusion de toutes Jes divisions internationales des 
principaux reseaux americains en une seule or-
ganisation- la COMSAT - qui serait chargee 
des communications vers l'etranger de l'A.T. & 
T., de la Western Union et de la R.C.A. Il est 
difficile de prevoir les decisions qui seront prises, 
mais il est certain que la COMSAT restera dans 
le secteur des telecommunications, que ce soit a 
l'eehelon national on international. 
CHAPITRE III 
Une opinion americaine independante 
sur l'INTELSAT 
35. La Fondation Carnegie a fait etablir par 
la Fondation du xxe siec:e un document sur les 
principes qui devraient regir l'INTELSAT et la 
COMSAT et dont voici les principaux points: 
- J.1e but fixe a l'INTELSAT en 1964 
etant pratiquement atteint, celle-ci devra 
tendre a satisfaire, en p;us des tele-
communications classiques, des besoins 
comme la meteorologic ou la navigation 
aerienne. 
- L'organisation devra posseder une struc-
ture souple et integree. A ce propos, la 
Fondation souligne que la regle d'uni-
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the uniformity rule hitherto in force in 
INTELSAT is against this concept. It is 
abnormal that such varied requirements 
as those of the countries bordering on 
the Atlantic, the Pacific or the Indian 
Ocean shou;d be covered by satellites of 
identical design, for which users are 
charged a standard rate. 
The Foundation advocates a marked 
decrease in tariffs. 
INTEI..~SA T's steering body should be 
formed of representatives of govern-
ments of member countries and no 
longer representatives of telecommun-
ications authorities. 
C01\fSA T shou:d be replaced b:v an 
international manager or an operating 
firm. 
- The rlopr<:>sentation of all the mem-
bers of INTELSAT should be am<:>ndf'd 
so that no one country has a majority 
of votes giving him a de facto right 
of veto. 
- It should be possible for international 
organisations (Eurovision, \V or Id 
l\ieteorologiral Org-anisation. etc.) to 
lwcomc special members of INTETjSAT. 
They could be provided with services 
but would not have voting rights. 
- A country with special requirements 
shou:d be ab:e to obt;dn an appropriate 
offer of services from INTEI,SA 'l'. 
- With regard to equipment, INTETiiAT 
should be guided h~T two considerations: 
equipment requested should be supplied 
as cheap:y as possible, whi:e making a 
wide appeal to its members. These two 
conditions arc at present contradictory 
and difficu;t to imp~ement, for only 
American firms ha\·e reached the techno-
logical level necessary to be the prime 
rontractor of a large-scale space pro-
gramme and arc large enough to 
administer a programme of several tens 
of millions of dollars. 
CHAPTER IV 
The opinion of UNESCO experts 
36. In August 1969 the UNESCO experts on 
the use of space communication in the mass 
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media again met in Geneva to discuss the cultural, 
social, juridical and po:itical effects of space 
communications when direct emissions from 
satellites become possible. 
37. It is evident that if the international 
community accepts the use of satel:ites for direct 
radio and television broadcasts, international 
agreements must be concluded guaranteeing 
freedom of information and allowing each State 
to use the space facilities on an equal basis and 
on equal terms. 
38. The agreements should forbid any form 
of propaganda to disturb the international situa-
tion and even the internal peace of the nations 
concerned. It will not be easy to conclude such 
agreements as many States, for instance the 
Soviet Union, insist on the inc;usion of a c:ause 
stipulating that a State must obtain permission 
from the government of the receiving State 
before broadcasting its programmes. Moreover, 
authors' rights havE' to be protected. There are 
still several years before thPse agreements have 
to be concluded. 
39. Freedom of space is an essential factor in 
the free international flow or information, 
referred to in Article 19 of the Universal Declara-
tion of Human Rights, which recognises that 
evPryone has the right to receive and impart 
information and ideas through any media and 
regardless of frontiers. It is obvious that applica-
tion of this principle wi:l not be easy. 
Conclusions 
40. Space communications otfer facilities and 
means not hitherto imagined. Television, data 
transmission between computers, transmission of 
business letters and legal documents will be P-arl~· 
applications. The radio communications network. 
national and regional, can be greatly expanded. 
Social education in rural areas as well as in the 
cities might become far more extensive. In the 
scientific field an exchange of information can 
be established between all laboratories and uni-
versities or institutes of higher education. 
formite, instituee jusqu'ici a l'INTEL-
SAT, va a l'encontre de cette concep-
tion. Il est anormal que des exigences 
aussi diverses que celles des pays rive-
rains de l'Atlantiqne, du Pacifique et de 
l'Ocean Indicn, soient couvertes par des 
satellites de conceptions identiques et 
factures UUX usagers a Ull prix standard. 
I,a Fondation preconisc une reduction 
sensible des tarifs pratiqucs. 
- L'organisme directenr d'INTEI,SAT 
devra etrc constitue de representants 
des gouyernements des pays membres 
et non plm de representants des entites 
de telecommunications. 
- La C'OJ.\fSAT dcna etr,) remp1acee par 
nn gerant internntio11a1 on une societe 
d'exploitation. 
La representativite de tons les membres 
d'INTELSAT devra etre modifiee afiu 
d'eviter qu'un pays possede une majo-
rite de voix lui donnant de facto un 
droit de veto. 
- Les organisations internationales (Euro-
vlSlon, Organisation Meteorologique 
Mondiale, etc.) devront pouvoir entrer 
a INTELSAT en qualite de membres 
speciaux. Ils pourront obtenir un ser-
vice mais n'auront pas le droit de vote. 
Un pays ayant des besoins particuliers 
devra pouvoir obtenir d'INTELSAT 
nne offre de service corrro;;pondnnt a sa 
demandc. 
En cc qui concerne l'equipemenL, 
INTELSAT devra tenir compte de deu.x 
imperatifs: fournir le materiel demande 
an meilleur prix tout en faisant large-
ment appel a ses membrC's. Oes deux 
conditions sont actuc;Jement contradic-
toires et difficiles a realiser, car seulcs 
les firmes americaines ont le niveau 
tcf'lmologiquc requis pour etrc maitrc 
cl'reune d'un programme spatial <l'en-
vergure et la dimension pour gerer 1 ~,: 
programme de plusieurs dizaines de mil-
lions de dollars. 
0HAPITRE IV 
L'opinion des experts de l'U.N.E.S.C.O. 
36. En aout 1969, les experts de l'U.N.E.S.O.O. 
sur les communications spatiales et les moyens 
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de grande information se sont reunis a nouveau 
a Geneve pour examiner les consequences, snr lcs 
plan social, culture!, juridique et poiitique, des 
possibilites de diffusion dirccte a partir de sa-
tellites. 
37. Il est evident que si la communaute inter-
nationale admet ]'utilisation des satellites de 
radio•liffusion et television directes, il sera indis-
pensable que la liberte d'information soit garan-
tie par des reglements internationaux permet-
tant a tons les Etats d'utiliser les emettenr:l dr 
satellites dans des conditions equitables. 
38. Ces accords devront interdit·e toute form" 
l1c propngande de nature a nuire au mainticn d(' 
la paix internationale, on de la paix intericure 
des pa)-s interesses. Ils ne seront pas faci~es i1 
conclnre car de nombreux Etats, l'Union Sovieti-
que par exemple, insistent sur la necessite d'in-
sercr une clnuse soumettant a l'autorisation preu-
lable clu gouvernemcnt de l'Etat receveur. l<'c.: 
emissions diffusecs vers un pa:vs donne. De p:us, 
il condenclra de proteger les droits des autenrs. 
Dans plusieurs annees, ces accords seront indis-
pensables. 
39. I..m libcrte de l'espaee est un element e,;scn-
tiel de la liberte de diffusion des informations 
dont il est question a l'artic:e 19 de la Declara-
tion nnivcrselle des Droits de l'Homme. Cct 
article stipuh>, en effet, que tout inclividu 11 ],, 
droit de reccvoir et de repandre, sans conside-
ration de frontier(•, les informations et lcs i(1ees 
par quelque moycn d'expression que cc soit. J)p 
toutc evidence, l'npp:ication de ce principe 11i' 
sera pas fn cilP. 
Conclusions 
-W. J.,es telecommnnicntions par satellites o!'-
frent drs pussibilite,; et des moyens inconnus ju;-;-
qu'a cc jour. La television, la transmission d" 
donnees entre ordinateurs, de courrier d'affaire>; 
et de documents juridiques vont en etre les pre-
mieres app;ications. Les reseaux ·de radiodiffn-
sion nationaux et regionaux vont pouvoir se deve-
lopper considerablement. L'education pourra 
faire de grands progres clans les zones rurales 
comme dans les zones urbaines. Dans le domaine 
scientifique, tons lcs laboratoires, universites et 
in;;tituts ll'cnscignements snperieur ponrront pro-
cecler a des echanges d'informations. 
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41. If Europe is going to build its launchers 
and continue its effort in building satellites, 
there is no reason at all why it cou~d not be 
competitive with the American industry. Admit-
tedly in the field of launchers, Europe is a long 
way behind, but only because the necessary 
funds have not been put at the disposal of the 
launcher organisation. This is the considered 
opinion of people like Dr. Thomas 0. Paine, the 
Administrator of NASA, who recently told the 
European space authorities that if they consider 
the future needs, set their proper goals, allocate 
the necessary funds, they cou:d build a good 
launcher which could take its part in the traffic 
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between the earth and outer space. 
42. In the field of satellites, in which there is 
practically no techno]ogical gap with America, 
one should a!so look to the future and not try 
to build communications satellites which are too 
small and can therefore not operate as economi-
cally and as efficiently as the big ones. 
43. The European space organisations should 
therefore be strengthened through unification in 
order to fulfil their tasks. 
41. Si !'Europe construit ses lanceurs et pour-
suit ses efforts pour la construction de satellites, 
rien n'empeche qu'elle puisse rivaliser avec l'in-
dustrie americaine. En ce qui concerne les lan-
ceurs, elle est, il est vrai, tres en retard, mais 
uniquement parce que !'organisation competente 
n'a pas ret;u les credits necessaires. C'est l'avis 
motive de personnalites comme le Dr. Thomas 
0. Paine, Administrateur de la N.A.S.A., qui 
a declare reccmment aux instances spatiales euro-
peennes que si elles tenaient compte des besoins 
futurs, se fixaient des objectifs, debloquaient les 
credits necessaires, elles pourraient construire un 
bon lanceur, capab:e de jouer son role dans les 
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communications entre la terre et l'espace extra-
atmospherique. 
42. En ce qui concerne les satellites, domaine 
oil il n'existe pour ainsi dire pas d'ecart avec 
l'Amerique, il convient aussi d'envisager l'avenir 
et de ne pas tenter de construire des satellites de 
te~ecommunications trop petits et incapables, par 
consequent, de fonctionner aussi efficacement et 
economiquement que les grands. 
43. 11 convient done de renforcer, en les uni-
fiant, les organisations spatiales europeennes afin 
de leur permettre de remp:ir leur tache. 
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APPENDIX 
COMSAT communique, Paris, 2nd June 1969 
John A. Johnson, International Vice-
President of the Communications Satellite Cor-
poration (COMSAT), today said he expects 
international telephone, te:evision and telegraph 
charges to drop sharply after the projected 
INTJ<JLSAT IV eommnnications satellite starts 
operating in 1971. 
"The reduction eould be more than SO ~o 
as compared to the costs of Early Bird," he said. 
"It will be one of the few things in our economy 
in which we can foresee substantial cost reduc-
tions," Johnson said in a statement issued at the 
Paris Air Show. He is here as a participant in a 
special symposium sponsored by the International 
Te~ecommunications Union (ITU) as part of 
"Te~ecommunieations Day" at the Air Show. 
Johnson said the basis for his statement is 
the much larger communications capacity of the 
INTEIJSAT IV satellites whieh will have the 
capability of handling 6,000 telephone eonversa-
tions at one time or 12 television transmissions 
as compared with the present INTELSAT Ill 
satellites which have a capacity of 1,200 phone 
circuits or four TV channels. The longer lifetime 
of the largrr satellites will also be a factor. 
"The economics are quite simple," Johnson 
said. "When Early Bird went into commercial 
operation in 1965, the direct charge for a satellite 
telephone circuit - ex·clusive of the charges for 
land and earth station eonnections - was 
$64,000 a year. 
By 1975 - only ten years later - we 
expect the satellite costs for a telephone circuit 
in INTELSAT IV to be reduced to ahout 
$10,000 a year - or less than one-sixth as 
expensive as Early Bird." 
Johnson also commented on the unique 
arrangement under which the INTELSAT IV 
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satellites are being designed and constructed. 
"It is particu:ar1y appropriate that I point out 
at this international air and space show the 
international co-operation between 11 commercial 
companies in the wor:d in building INTELSAT 
IV," he said. "With Hughes Aircraft Company 
acting as the prime contractor of the sateaites 
being designed and bui:t for the 68-nation Inter-
national Telecommunications Sateilite Consortium 
(INTELSAT), three large European firms are 
acting as major eo-contractors - British Air-
craft Corporation, Thomson-CSF of France, 
and AEG-'l'elefunken of Germany. 
No other example of such broad participa-
tion in a major space hardware contract has ever 
been undertaken and I congratn1ate them in 
their effort thus far," he said. "Not only is the 
participation in the actual fabrication of the 
satellites, but also in the design phase." 
'l'he $72 million basic contract for the four 
I~'l'ELSAT IV satellites - approximately 17¥2 
feet in height and 8 feet in diameter weighing 
2,452 pounds at lift-off - was awarded to 
Hughcs Aircraft Company last October. 
The first INTELSAT IV is scheduled to be 
launched in the first half of 1971 for placement 
over the Atlantic Ocean and the others to be 
;uunched on a schedule based on communications 
Jlf'eds in the other areas. 
The first flight model and its sub-systems 
will be built and tested at the Hughes space faci-
lities in El Segundo, California, with the member 
nation sub-contractors directly participating. The 
second spacecraft will be assembled and tested at 
Hughes, but most of its sub-systems will be built 
hy the participating sub-contractors. The third 
and fourth f~ight spacecraft will be assemb!ed at 
British Aircraft Corporation, Bristol, England, 
using sub-systems furnished by sub-contractors. 
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ANNEXE 
Communique de presse de la COMSAT, Paris, 2 juin 1969 
M. John A. Johnson, Vice-president inter-
national de la Communications Satellite Corpo-
ration (C011SAT), a dec:are aujourd'hui qu'il 
prevoyait que les frais d'exp:oitation des liaisons 
te~ephoniques, te;egraphiques et ceux des trans-
missions de programmes de television diminue-
raient d'une fa~on considerable des la mise en 
service du satel:ite de telecommunications 
INTELSAT IV, prevue en 1971. 
«Cette diminution pourrait depasser 80 /'0, 
par rapport au cout d'exploitation de Early 
Bird ... Ce sera un des rares domaines de notre 
economic pour lesquels nous pouvons prevoir une 
diminution substantielle des depenses», a dit 
:M. Johnson dans une dec:aration au Salon de 
l'aeronautique de Paris, ou il participait a un 
symposium special organise par !'Union interna-
tionale des telecommunications (ITU) a !'occa-
sion de la «Journee des telecommunications». 
M. Johnson se basait sur le fait, qu'en raison 
de leur capacite accrue, les satellites INTET.~SAT 
IV pourront transmettre a Ja fois soit 6.000 com-
munications telephoniques, soit 12 programmes de 
te:evision, a:ors que les satellites INTELSAT Ill 
ont seulement, a l'heure actuelle, une capacite de 
12.000 communications te:ephoniques ou de 4 pro-
grammes de te~evision. La duree de vie plus 
importante de ces grands satellites contribuera 
egalement a cette economic. 
«Les elements economiques sont tres sim-
ples», a dit M. Johnson. «Quand Early Bird est 
entre en service sur une base commerciale, en 
1965, le cout de la partie 'satellite' d'une liaison 
telephonique aller-retour - non compris Jes frais 
de liaison avec la terre et les stations terrestres 
- etait de 64.000 dollars par an. 
D'ici a 1975 - soit dix ans plus tard seule-
ment - nous prevoyons que le cm1t de la partie 
'satellite' d'une liaison telephonique par INTEL-
SAT IV sera ramene a environ 10.000 dollars 
par an, c'est-a-dire a un peu moins d 'un sixieme 
llU cout des liaisons par Early Bird.» 
M. Johnson a egalernent evoque le caractere 
exceptionnel de )'accord qui a preside a la con-
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ception et la construction des satdliLes INTET..~­
SAT IV: 
«Ce 8alon international de l'aeronautique 
et de l'espace est tout indique pour souligner que 
c 'est la cooperation internationale entre onze fir-
mes commerciales reparties clans le monde entier, 
qui a permis la construction d'INTELSAT IV. 
Ce programme de satellites con~us et construits 
pour !'International Telecommunications Satellitr 
Consortium (INTELSAT, 68 membres) est exe-
cute sous la maitrise d'amvre de la Hughes Air-
craft Company avec la participation de trois 
grandes societes europeennes: la British Aircraft 
Corporation, Thomson-C.S.F. en Prance, et 
A.E.G.-'rclefunken en Allemagnr. 
11 n'existe aucun autre exemple d\uw anssi 
large participation a un gros marche d'equipe-
ment spatial et je felicite ces <:ntreprises ues 
efforts qu'elles ont faits jusqn'ici», a poursuivi 
1.\L Johnson, «non seu:ement ponr la construc-
tion proprcment dite des satellites, mais rncorl' 
an stade de la conception.» 
C'est la Hughes Aircraft Company qui a en-
leve en octobre dernier le contrat de base portant 
sur n millions de dollars pour le..; quatre satel-
lites INTELSA'l' IV, qui ont em·iron 5,35 metres 
de hauteur et 2,37 metres de diametre pour un 
poids de 1.110 kg au decollag·e. 
Le premier IN'l'ELS.AT lV doit, en prin-
cipe, etre lance dans le premier semestre de ] 971 
et sera place au-dessus de l'At:antique, le lance-
ment des autres satellites ctant fonction des be-
c•oins en telecommunications des autres regions. 
La premiere maquette de vol et ses sons-sys-
temes seront construits et essayes clans les instal-
lations spatiales de Ja Hughes a El Segundo, en 
Californie, avec le concours des sous-traitants 
participant directement au programme. r..~e deu-
xicme engin spatial sera monte et essaye chez 
Hughes, mais la p:upart de ses sous-systemes 
seront construhs par les sous-traitants. Le troi-
sieme et le quatricme satellites seront mantes par 
la British Aircraft Corporation, a Bristol, ell 
Ang:eterre, a partir de sous-systemes fournis par 
)f's sous-traitants. 
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Amendment No. 1 
State of European space activities - INTELSAT 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Fliimig 
9th December 1969 
In the second sub-paragraph of paragraph 1 of the operative text of the draft Recommendation, 
after the words: "of the 1980s in", insert: "launchers and in". 
Signed : Fliimig 
1. See 8th Sitting, 9th December 1969 (Amendment adopted). 
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Amendement n° 1 
9 decembre 1969 
Etat des activites europeennes en matiere spatiale - L 'INTELSAT 
AMENDEMENT n° 1 1 
presente par M. Fliimig 
Au second alinea du paragraphe 1 du dispositif du projet de recommandation, apres les mots: «des 
annees 1980 en matiere de», inserer les mots: « lanceurs et de». 
Signe: Fliimig 
1. Voir 88 seance, 9 decembre 1969 (Adoption de l'a.mendement). 
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Draft Recommendation 
on European policy in the field of technology - Oceanography 
The Assembly, 
Recalling that the governments of member countries, together with the governments of Den-
mark, Norway and Sweden, Ireland, Austria and Switzerland, Spain and Portugal, are at present 
discussing the Aigrain report on scientific and technological co-operation between European countries 
and the possibilities of co-operation in seven specific sectors ; 
Noting worldwide interest in the exploration and use of the ocean and the exploitation of 
its resources ; 
Noting that member countries have always had a great interest in maritime research and 
development ; 
Believing that there is no irreversible scientific and technological gap m this field separating 
the member countries from the United States; 
Noting that the United States budget for oceanography in 1969-70 was established at $528 
million, that it has a vast amount of technical equipment and that the Soviet Union is now classed 
in second position ; 
Convinced of the danger of the gap being widened if member countries fail to take early 
joint action, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
Invite member countries 
l. To implement the proposals in the Aigrain report ; 
2. To ensure that Europe as a whole takes appropriate and timely steps to develop and sustain 
a comprehensive independent capacity to exploit the resources which the new techniques of oceano-
graphy will make available to those who use them effectively ; 
3. To streamline national programmes, co-ordinate them in a European framework and establish 
a common authority in charge of co-operation and the exchange of scientists, knowledge and also 
of hardware; 
4. To concert their views on the draft treaty on denuclearisation of the ocean floor outside the 
twelve-mile limit and on a possible draft treaty on ocean space. 
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Projet de recommandation 
sur la politique europeenne en matiere technologique - L'oceanographie 
L' Assemblee, 
Rappelant que les gouvemements des pays membres, ainsi que les gouvemements du Dane-
mark, de la Norvege et de la Suede, de l'lrlande, de l'Autriche et de la Suisse, de l'Espagne et du 
Portugal, examinent actuellement le rapport Aigrain sur la cooperation scientifique et technique 
entre les pays europeens et les possibilites de cooperation dans sept secteurs specifiques ; 
Notant l'interet que suscitent, dans le monde entier, !'exploration et !'utilisation des oceans, 
ainsi que !'exploitation de leurs ressources; 
Notant que les pays membres' se sont toujours beaucoup interesses a l'etude et a la recherche 
marines; 
Estimant que, dans ce domaine, il n'existe actuellement aucun ecart scientifique et technique 
irreversible entre les pays membres et les Etats-Unis ; 
Notant que le budget des Etats-Unis pour l'oceanographie a eM porte, pour 1969-70, a 528 
millions de dollars, que ceux-ci disposent d'un materiel technique considerable et que l'Union Sovieti-
que vient maintenant au second rang ; 
Persuadee que cet ecart risque de s'accentuer si les pays membres ne prennent pas rapidement 
des initiatives communes dans ce domaine, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
D'inviter les pays membres 
1. A mettre en reuvre les propositions du rapport Aigrain; 
2. A faire en sorte que !'Europe dans son ensemble prenne en temps opportun les mesures 
appropriees pour mettre sur pied et maintenir un potential independant et diversifie permettant 
d'exploiter les ressources que les nouvelles techniques de l'oceanographie mettront a la disposition 
de ceux qui sauront les utiliser efficacement ; 
3. A alieger lea programmes nationaux, a les coordonner dans un cadre europeen et a creer une 
autorite commune chargee de la cooperation ainsi que des echanges de chercheurs, de connaissances 
et de materiel ; 
4. A concerter leurs vues sur le projet de traite relatif a la denuclearisation des fonds marins 





(submitted by Mr. Schloesing, Rapporteur) 
Introduction 
1. 'l'hroughout the ages, the sea has always 
been a tremendous enigma. Sailors knew its 
anger, whims and diversity, but only on the 
surface. Only a few divers in the more temperate 
seas had managed to descend a short way below 
the surface to bring back shells and glimpse what 
was concealed from the earth-dweller. 
2. Thanks to the films of J.Y. Cousteau and 
the television, we are now able to share the 
privileges of these divers and discover worlds 
and life hitherto unknown to us. 
3. Paradoxically, man has embarked on the 
exploration and conquest of the earth's satellites 
before seeking out all the secrets of his own 
planet. Man has walked on the moon before 
treading the deepest ocean floors. Astronauts -
spade in hand - have dug the moon's soil 
384,000 kilometres from their launching site, but 
two deadly barriers - decompression and nitro-
gen narcosis - still prevent underwater divers 
working below 300 metres. Yet the area sub-
merged under less than 300 metres of water (the 
continental shelf) is some 20 million square kilo-
metres, i.e. twice the area of Europe. 
4. In order to colonise the continental shelf, 
man will have to live there and then return 
safely. The astronaut Scott Carpenter, abandon-
ing space, now holds the record for living under 
water, having spent 30 consecutive clays at a 
depth of 60 metres. 
5. Progress in conquering submerged regions 
seems relatively modest to the outsider when 
compared with exploits in space. There are two 
reasons for this difference 1 • First the under-
water environment is inhospitable to both man 
and machine, because water is relatively opaque, 
cold, unbreathable, has a density 800 times 
greater than that of air and each metre gained 
represents an increase in pressure of l 00 gram-
mes per square cf'ntimetre. Secondly, the econo-
1. R. Vaissiere, L'homme et le milieu sous-marin, La-
rousse, 1969. 
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mic importance of submerged areas was not felt 
until the middle of the twentieth century, or at 
least the world had not become aware of it. 
6. In view of its strategic value and the 
fabulous wealth which it contains, the sea is 
arousing renewed interest in all modern nations. 
Europe, which has provided so many intrepid 
navigators, can once more compete in the dis-
covery and appropriation of a new continent. 
7. Water covers more than 70 % of the earth's 
surface. Its average depth is 4,000 metres- and 
only 5 % of its depths are known. 
8. Oceanography, which covers the physics, 
chemistry, biology and geology of the hydro-
sphere of the ocean depths and continental 
shelves, is at present being considerably devel-
oped throughout the world. 
9. Oceanography had its beginnings when 
chemists began to analyse samples of sea water, 
when geologists extended their studies beyond 
the continental shelves and began to use the 
ocean basins as a proving ground for hypotheses 
on the genesis of the earth and when physicists 
and astronomers first applied their studies to 
oceanic phenomena such as tides or the prevailing 
current systems. 
10. Behind the recent upsurge of oceanographic 
activities are economic factors, and especially 
oil. The continental shelf is now a site for a 
wide range of research activities. From these 
areas we can expect the quickest return on invest-
ments made in the development of marine 
resources. 
11. An additional economic factor is the 
cost-benefit philosophy that now has infused all 
the Western European budgetary processes. 
Although basic research is still supported, the 
tendency has been to justify more oceanographic 
studies on the basis o-E their anticipated or 
projected economic benefits. 
12. Industry too has contributed to this 
upsurge. It knows that most money can be made 
from the continental shelf and therefore it has 
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Expose des motifs 
(presente par M. Schloesing, rapporteur) 
Introduction 
1. De tous temps, la mer a constitue une for-
midable enigme. Le marin connaissait ses coleres, 
ses caprices, sa diversite, mais il ne connaissait 
que sa surface. Seuls de rares plongeurs, dans les 
mers chaudes, avaient pu s'enfoncer a quelques 
dizaines de metres, ramener quelques coquillages 
et voir ce qui etait cache au terrien. -
2. Nous partageons desormais, grace aux 
films de J.Y. Cousteau et a la television, les privi-
leges de ces plongeurs et nous decouvrons des 
mondes et une vie insoupgonnes. 
3. Paradoxalement, l'homme a entrepris la 
decouverte et la conquete des satellites de la 
terre, avant d'arracher tous les secrets de la 
planete sur laquelle il vit. L'homme a marche 
sur la lune, avant de pouvoir fouler de ses pieds 
les plus grands fonds marins. A 384.000 kilo-
metres de leur base de lancement, les astronautes, 
pelle en main, piochent le sol de la lune ; mais 
deux barrieres meurtrieres, les accidents de 
decompression et la narcose de l'azote, interdisent 
ace jour aux plongeurs sous-marins de travailler 
au-dessous de 300 metres. Et pourtant, la super-
ficie des terres immergees sous moins de 300 
metres d'eau (le « plateau continental ») atteint 
quelque vingt millions de kilometres carres, soit 
deux fois la surface de l'Europe. 
4. Pour coloniser le plateau continental, 
l'homme devra y vivre et pouvoir ensuite en 
revenir impunement. Le cosmonaute Scott Car-
penter, delaissant desormais l'espace, detient 
actuellement le record de vie sous l'eau, ayant 
vecu 30 jours consecutifs a. 60 metres de profon-
deur. 
5. Les progres accomplis dans la conquete 
sous-marine paraissent relativement modestes 
lorsque le profane les compare aux prouesses 
effectuees dans le domaine spatial. Deux raisons 
expliqueraient cette difference 1 • Tout d'abord 
le milieu aquatique est defavorable aussi bien a 
l'homme qu'a la machine, parce qu'il est relative-
ment opaque, froid, irrespirable, huit cents fois 
plus dense que l'air et que chaque metre gagne 
represente une augmentation de pression de 
I. R. Vaissiere, dans « L'hommo ot lo milieu sous-
marin •, Larousse, 1969. 
121 
100 gjcm2 • Ensuite, parce que !'importance eco--
nomique des regions submergees ne s'etait pas 
fait sentir jusqu'au milieu du xxe siecle, ou 
tout au moins le monde n'en avait pas pris c~ns­
cience. 
6. En raison de son interct strategique et des 
richesses fabuleuses qu'elle contient, la mer 
suscite un renouveau d'interet clans toutes les 
nations modernes. L'Europe, qui a donne tant de 
navigateurs intrepides, peut une fois encore etre 
clans la competition pour la decouverte et !'appro-
priation d'un nouveau continent. 
7. L'eau recouvre plus de 70% de la surface 
de la planete. La profondeur moyenne est de 
4.000 metres, et 5 % seulement de ses fonds sont 
connus. 
8. L'oceanographie, qui comprend a la fois 
l'etude physique, chimique, biologique et geolo-
gique de !'hydrosphere, des fonds marins et des 
marges continentales, connait actuellement un 
developpement considerable dans le monde entier. 
9. L'oceanographie est nee le jour ou les chi-
mistes se sont mis a analyser des echantillons 
d'eau de mer, ou les geologues out mene leurs 
etudes au-dela des marges continentales et sont 
alles chercher au fond des oceans la confirma-
tion de leurs hypotheses sur la genese du globe 
et ou les physiciens et les astronomes ont entre-
pris l'etude des phenom?mes oceaniques tels que 
les marees et les principaux systemes de co:urants 
m arms. 
10. Le d~veloppement r~cent des activites oc~a­
nographiques est l'ceuvre de facteurs economiques 
et, notamment, du petrole. Le plateau continental 
est aujourd'hui le champ de toute une gamme 
de recherches susceptibles d'assurer, le plus rapi-
dement possible, la rentabilite des investissements 
consacres a la mise en valeur des ressources de la 
mer. 
11. La doctrine de la rationalisation des choix 
qui inspire desormais la politique buclgetaire de 
tons les pays d'Europe occidentale, a joue, elle 
aussi, son role. Si la recherche fondamentale 
trouve encore des partisans, on a aujourd'hui 
tendance a justifier le developpement des etudes 
oceanographiques par les avantages economiques 
qu'on pent envisager ou prevoir. 
12. L'industrie, de son cote, a contribue a ce 
developpement. Elle sait que !'exploitation des 
plateaux continentaux sera particulierement ren-
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concentrated its petroleum exploration and dril-
ling, diamond mining, tin dredging, etc., in this 
area. Within the last four years the previously 
credible increase in coastal knowledge accelerated 
quite noticeably, for instance in the production 
of topographic maps and bathymetric maps of 
the shelf area as opposed to classical nautical 
charts. 
13. Instrumentation such as pressure recorders, 
temperature recorders and recorders of currents 
has improved to such a degree that an overall 
pattern of conditions below the surface of the 
oceans can be put together. A small prototype 
buoy network and an accelerated programme of 
systematic surveys of the structure of the seabed 
have now been started. Measuring stations and 
manned special-purpose laboratories are in the 
process of being set up. 
14. In the next ten years, a considerable volume 
of knowledge might be accumulated resulting in 
a far more effective use of the continental shelf 
assets, and probably also those of the ocean 
depths. 
CHAPTER I 
The riches of the sea 
Fishing 
15. Fortunately, the interest of the oceans is 
not purely military 1• Since the world began, 
man has tried to draw part of his means of 
subsistence from the sea. The often irrational 
and anarchical exploitation of these immense 
food reserves has had meagre results. 
16. Only 3% of man's foodstuffs comes from 
the sea, in the form of fish, shellfish, crustaceans 
or seaweed. This harvest as a whole has been 
increasing by 10 % per year since 1966, due to 
technical progress in fishing. 
17. However, Professor Peres considers that 
"the maximum production of the ocean can 
hardly exceed three times 1966 production, i.e. 
about 130 million tons of fish and perhaps 15 to 
I. See Chapter IV. 
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20 million tons of molluscs and crustaceans". This 
production will be considerably increased once 
means have been found of breeding and keeping 
sea fish alive in captivity. 
Transport 
18. Although the sea has always been primarily 
an obstacle which has forced man to pull up on 
its shores, it has also become a means of com-
munication or a vehicle. 
19. Water has been and still is an important 
course for the movement of men and goods. The 
flow of trade is increasing, multiplying and 
extending. 
20. The tonnage of the world's merchant ship-
ping, in spite of competition from air transport, 
has trebled since 1939, rising from 67 million 
tons to more than 200. Its annual rate of increase 
is 8 %. Ships are becoming enormous. Whereas 
large ships in 1950 had a displacement of 60,000 
tons, plans are now being laid for tankers of 
800,000 tons displacement. Ships are being built 
in the light of the goods to be transported. The 
rejuvenation of fleets shows this revolution : 
more than 50 % of the tonnage in service is less 
than ten years old. 
21. Maritime transport in 1966 represented 
1,750 million tons of goods, of which 950 million 
tons of oil, 160 million tons of iron ore and 
76 million tons of cereals. 
Oil 
22. Off-shore oil prospecting is no doubt the 
most striking aspect of the exploitation of the 
seabed and has benefited from gigantic invest-
ment and technologically has made enormous 
strides. 
23. Off-shore drilling is very expensive : three 
to five times the cost of drilling on land for 
identical soil and equal depth. 
24. This is due to the need to use a considerable 
amount of expensive equipment : 
- one drilling unit contains from 4,000 to 
8,000 tons of steel, costing between 
Frs. 30 and 50 million ; 
table ; c'est pourquoi elle se consacre essentielle-
ment a la prospection et aux forages petroliers, 
a !'extraction des diamants, au dragage de 
l'etain, etc. dans ces zones. Au cours des quatre 
dernieres annees, les progres dans la connaissance 
des cotes, auxquels on pouvait raisonnablement 
s'attendre, se sont acceleres de fa~on notable et 
se sont traduits, par exemple, par l'etablissement 
de releves topographiques et de cartes bathyme-
triques qui se sont substitues aux cartes marines 
classiques. 
13. Les instruments, par exemple les enregis-
treurs de pression, de temperature et de courants, 
se sont perfectionnes a tel point qu'on peut avoir 
aujourd'hui un tableau d'ensemble des conditions 
qui prevalent sous la surface des oceans. On est 
parvenu a installer un petit reseau prototype de 
bouees et a etablir un programme accelere 
d'etude systematique de la structure des fonds 
marins. Des stations de mesure et des laboratoires 
habites specialises sont en voie de creation. 
14. Au cours des dix prochaines annees, on 
pourra amasser un volume considerable de con-
naissances qui permettront d'utiliser beaucoup 
plus efficacement les ressources du plateau conti-
nental et sans doute aussi celles des grands fonds. 
CHAPITRE I 
Les richesses de la mer 
La peche 
15. Les oceans, heureusement, n'ont pas qu'un 
interct militaire 1 • Depuis l'origine du monde, 
l'homme a cherche a tirer de la mer une partie de 
sa subsistance. Le resultat de !'exploitation, bien 
souvent irrationnelle et anarchique, de ces 
immenses reserves de nourriture, est faible. 
16. Dans le bilan alimentaire de 1 'humanite, 
l'apport de la mer en poissons, coquillages, crus-
taces ou algues intervient pour 3 % seulement. 
Cette recolte globale parait s'accroitre de 10 % 
par an depuis 1966, grace aux progres techniques 
de la peche. 
17. Cependant, le professeur Peres pense que 
«la production ma.ximale de l'ocean ne pourra 
guere exceder le triple de la production de 1966, 
soit environ 130 millions de tonnes de poissons et 




peut-etre 15 a 20 millions de tonnes de mollus-
ques et de crustaces ». Cette production augmen-
tera considerablement lorsqu'on aura trouve le 
moyen d'elever et de maintenir en vie les poissons 
de mer en captivite. 
Les transports 
18. Si la mer a toujours ete d'abord un obstacle 
qui a oblige l'homme a arreter ses chevauchees 
aux rivages, elle est aussi devenue un moyen de 
communlcation, un vehicule. 
19. L'eau a ete et reste hi voie privilegiee pour 
le deplacement des hommes et le transport des 
marchandises. Les courants d'echanges se multi-
plient, se diversifient, s'allongent. 
20. Le tonnage marchand mondial, malgre la 
concurrence de l'avion, triple entre 1939 et 
aujourd'hui, passant de 67 millions de tonneaux 
a plus de :wo. Son taux annuel d'accroisscment 
s'etablit a 8 %- Les navires deviennent gigantes-
ques. Alors que les grands navires de 1950 attei-
gnaient 60.000 t.d.w., on songe a mettre pro-
chainement en chantier des petroliers de 800.000 
t.d.w. Les bateaux se specialisent en fonction des 
materiaux a transporter. Le rajeunissement des 
flottes traduit cette revolution : plus de 50 % du 
tonnage en service a moins de dix ans d'age. 
21. L'ensemble du trafic maritime en 1966 
representait 1 milliard 750 millicns de tonnes de 
marchandises, dont 950 millions de tonnes de 
petrole, 160 millions de minerai de fer, 76 mil-
lions de cereales ... 
Le petrole 
22. La recherche petroliere au-dela du rivage 
(off-shore), c'est-a-dire en mer, est sans doute 
!'aspect le plus saisissant de la mise en valeur 
des fonds marins ; c'est elle qui a beneficie d'in-
vestissements gigantesques et qui a fait pro-
gresser la technique a pas de geants. 
23. Un forage d'exploration en mer coftte tres 
cher : trois a cinq fois le coftt d'un forage ter-
restre pour des terrains identiques et une pro-
fondeur egale. 
24. Ceci s'explique par le fait qu'il est neces-
saire de mettre en reuvre des equipements impor-
tants et d'un prix de revient eleve : 
- une unite de forage represente une 
masse de 4 a 8.000 tonnes d'acier, coft-
tant entre 30 et 50 millions de francs ; 
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- 100 to 150 days' explorative drilling 
costs more than Frs. 15 million ; 
- a drilling platform, if fixed, is worth 
:from Frs. 15 to 35 million (two or three 
times the cost of its land counterpart) 
plus the cost of unrefined oil collectors 
at sea and underwater pipes. 
25. At first sight, it may therefore seem unpro-
fitable to carry out research into off-shore hydro-
carbon deposits. Why then are oil firms which 
are so circumspect and profit-conscious speeding 
up their off-shore research Y 
26. Although marine oil is more difficult, more 
dangerous and more expensive to extract, the oil 
industry cannot neglect it because of the annual 
increase in oil consumption. 
27. In their search for new deposits, the oil 
companies were therefore naturally led to con-
sider submerged sedimentary basins (one-third 
of the continental shelf, i.e. more than 9 million 
square kilometres) since the hydrocarbon deposits 
were formed in sedimentary basins (seaweed and 
animalcules transformed into oil under the 
influence of bacteria at high temperatures and 
pressures). 
28. The production of oil and gas from under-
water hydrocarbon deposits now represents 16 % 
of world production and 20 % of known world 
reserves. 
29. Having already invested more than $8,000 
million, the off-shore oil industry will probably 
spend another $25,000 million in the next ten 
years off the shores of a hundred countries. 
30. Already a decisive incentive in the search 
for new techniques enabling man to live and 
work under water, oil has also encouraged 
jurists to tackle the problems raised by the use 
and ownership of the ocean depths and overlying 
waters. 
Water 
31. Water is often considered as an inexhaust-
ible raw material at the disposal of the inhabi-
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tants of our planet. For the world as a whole, 
it is estimated that the volume of water is more 
than 1,000 million cubic kilometres and that 
human consumption is about 1,000 cubic kilo-
metres per year (according to Thiriet, Sience et 
Vie). 
32. Unfortunately, almost all this water is 
located in the oceans, whose waters contain about 
35 grammes of salt per litre. The shortage of 
fresh water is forcing us to desalinise sea water. 
It might even be necessary to go and fetch fresh 
water where supplies are to be found (80% of 
all the earth's fresh water is to be found in the 
Antarctic ice-cap). Consideration has therefore 
been given to towing icebergs into Los Angeles 
to meet this town's requirements. Advanced tech-
nology now enables European industry to supply 
desalinisation works. 
Minerals 
33. It is too early to draw up a list of the 
quantitites of different mineral substances con-
tained in or under the sea, dissolved in the water 
or in the form of deposits. 
34. Chlorine, sodium, calcium, potassium, bro-
mine, etc., are to be found dissolved in the water. 
For instance, more than half the United States' 
magnesium production comes from the sea. Man-
ganese deposits have been discovered at great 
depths, but although manganese is a costly 
mineral the costs of mining proved to be too 
high. The British, followed recently by the 
Japanese, have even extracted small quantities 
of uranium from sea water. 
35. "Prospection has only just begun and 
already deposits have been found (phos-
phates off California), and there are 
particularly large deposits on the con-
tinental shelf itself : diamonds off the 
South African coast, gold off Alaska, iron 
off Japan and titanium off Florida. 
Polymetallic nodules also constitute ore 
reserves ; inter alia, they contain 30 % 
manganese, 15 % iron, 1 to 3 % nickel and 
copper. In view of the importance of 
manganese in advanced industries, the 
quantity of these nodules is most impressive 
since in the South Pacific alone there are 
estimated reserves of 200,000 million tons. 
There are admittedly serious problems con-
- un forage de grande exploration qui 
dure entre 100 et 150 jours revient a 
plus de 15 millions de francs ; 
- une plate-forme d'exploitation, lors-
qu'elle peut etre fixe, a une valeur de 
15 a 35 millions de francs (deux a trois 
fois le c01lt de son homologue terrestre, 
ainsi que pour les stations collectrices 
de brut en mer et les conduites sous-
marines). 
25. A premiere vue, il peut done apparaitre 
peu rentable de se livrer a la recherche de gise-
ments d'.hydrocarbures situes au-dela du rivage. 
Comment peut-on done expliquer que des com-
pagnies aussi avisees et soucieuses de rentabilite 
que les entreprises petrolieres, developpent de 
maniere acceleree leurs recherches au-dela du 
rivage? 
26. Meme si le petrole marin est plus difficile, 
plus dangereux et plus cher a extraire, l'industrie 
petroliere ne peut le negliger en raison de la pro-
gression de la consommation annuelle. 
27. Des lors, dans leur recherche de nouveaux 
gisements, les compagnies petrolieres ont ete 
naturellement portees a envisager le cas des 
bassins sedimentaires submerges (un tiers du pla-
teau continental, soit plus de 9 millions de lan2 ) 
puisque les gisements d'hydrocarbures ont ete 
constitues dans des bassins sedimentaires (algues 
et animalcules transformes en petrole sous !'in-
fluence de bacteries a des temperatures et a des 
pressions elevees). 
28. Actuellement, la production des gisements 
sous-marins d'hydrocarbures (petrole et gaz) 
represente 16 % de la production mondiale et 
20 % des reserves mondiales prouvees. 
29. Ayant deja jete dans l'eau plus de 8 mil-
liards de dollars d'investissements, l'industrie 
petroliere de l'off-shore depensera encore sans 
doute 25 milliards de dollars dans les dix ans 
qui viennent, au large de cent pays. 
30. Aiguillon decisif pour la recherche des nou-
velles techniques permettant a 1 'homme de vivre 
et de travailler dans l'eau, le petrole a incite 
egalement les juristes a se pencher sur les pro-
blemes poses par !'utilisation et la propriete des 
fonds marins et des eaux surjacentes. 
L'eau 
31. L'eau est souvent consideree comme une 
matiere premiere inepuisable, a la disposition des 
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habitants de notre planete. A l'echelle mondiale, 
on esume que le vomme u'eau present est supe-
neur a un milliard ue km• et que la consomma-
twn .humame est ue l'orure d'un nnll1er de lml.8 
par an ld'apres 'l'b.iriet, iSc~ence et v~e). 
32. Mallieureusement, les ressources sont locali-
sees en quas1-tocante tians les oceans, uont les 
eaux conuennent environ :55 g d.e sel par lltre. 
La p(murle ti'eau uouce nous contramt a uessaler 
l'eau tie mer, ou encore a envlSager d.'alier cuer-
cher l'eau tiouce la oil ell-e se tr·ouve l~lJ ro de 
l'eau uouce ue la planete est stockee d.ans la 
cawtte g1aciere antarcuque). ()'est alllSi qu'll a 
ete envll::l<l.ge de tracter ues icebergs JUSqu'a Los 
Angeles pour etallcller les besolllS tie ce~~e Vllie. 
Un salt que l'avancement des tecillllques permet 
d.eso1·ma1S a l'mtiustne europeenne tie rourrur a.es 
usmes ue uessa1ement de l'eau. 
Les mineraux 
33. Il est trop tot pour dresser un inventaire 
des quant1tes ues dnterentes substances lllllle-
rales contenues uans les mers ou sous les mers, 
en dlsso1ut1on dans l'eau ou sous forme de depots. 
34. En dissolution, l'on trouve du chlore, du 
sodium, du calcium, du potassium, du brome, etc. 
()'est amsi que plus de la mo1t1e de la prouuction 
de magnesium ues .l!.Jtats-Unis provient de la mer. 
Des glSements de manganese ont ete decouverts 
a grande profondeur, mais, bien qu'il s'agisse 
d'un minerai recherche, !'extraction s'en est 
revelee trop couteuse. Les Anglais, suivis recem-
ment par les J aponais, ont meme produit de 
faibles quantites d'uranium a partir de l'eau de 
mer. 
35. « La prospection ne fait que commencer et 
deja des gisements ont ete decouverts (phos-
phate au large de la California) et surtout 
d'importants depots sur le plateau conti-
nental lui-meme: diamant au large de la 
cote sud-africaine, or au-dela du littoral 
de l'Alaska, fer au large du Japon, titane 
au large de la Florida. 
Les nodules polymetalliques constituent 
aussi une reserve de minerais; ils contiennent 
notamment 30 % de manganese, 15 % de 
fer, 1 a 3 % de nickel et de cuivre. Lors-
qu'on sait !'importance du manganese dans 
les industries de pointe, on ne peut man-
quer d'ctre impressionne par la quantite de 
ces nodules dont la reserve, rien que dans le 
Pacifique sud, est estime a 200 milliards 
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nected with their collection from depths of 
600 to 4,000 metres, but the technical study 
of the operation and the calculation of 
profit-earning capacity are already inter-
esting industrially advanced countries." 1 
36. Techniques connected with diving and 
underwater work are too recent and still far too 
costly to allow the mineral resources of the oceans 
to be exploited immediately. But use of these 
techniques for oil drilling and their extension 
will no doubt lead to their being used for the 
extraction of ores. There is no reason why one 
day soon. cargo ships will not be able to load with 
ore mined in deposits directly below them. 
Shipwrecks 
37. When man is able to live and work under 
water, he will no doubt be tempted to salvage 
the cargoes resting at the bottom of the ocean. 
38. Historians - and also divers - are for 
ever dreaming over maps showing the innumer-
able ships wrecked in storms or war. They will 
bring back more amphoras, statues and bronze 
cannons. 
39. Other gains will follow - gold from the 
Lutine, the Laurentic or the Egypt, after that 
of the Mahdia and the refloating of the Vasa. 
CJW>Tl!:tt 11 
Developments in some of the 
major countries 
40. This report will deal mainly with the pos-
sibilities of co-ordinating national oceanographic 
programmes within a European framework. It 
will indicate ways and means of ensuring that 
Europe as such will be present in the interna-
tional confrontation during the 1970s, the Decade 
of Ocean Exploration, proclaimed by the United 
Nations on 21st December 1968 (Resolution No. 
2467-D - XXIII) 2• It will be useful however to 
describe briefly the efforts made in the United 
1. See Oc6an - Programme a'orientation au CNEX.O. 
2. See Appendix I. 
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States and the Soviet Union. 
United States 
41. In 1966, the American Congress passed the 
Marine Resources and Engineering Development 
Act. In order to intensify the study of the sea 
it provided the President with two new instru-
ments of assistance : the Marine Science Council, 
chaired by the Vice-President, and an Advisory 
Commission of distinguished citize~ to develop 
long-range recommendations. 
42. At the beginning of every year a report 
is submitted to Congress by the President. The 
first of these " Marine Science Affairs" reports 
was entitled "A year of transition", the second, 
"A year of plans and progress" and the third, 
"A year of broadened participation". 
43. The sub-title of the latest report reflected 
special efforts to develop a more effective 
partnership between the federal government, the 
States, industry, the academic world and other 
nations. Oceanographic activities and institutions 
fall into two categories : knowledge-generating 
and knowledge-consuming. Within the Federal 
American Government interaction between know-
ledge producers and knowledge consumers has 
been most beneficial in the case of the navy. The 
navy as such has always had a firm, clear-cut 
requirement for marine environmental data and 
historically has been the major American 
sponsor of marine research. It still finances more 
than one-half of the federal marine science 
programme. 
44. The Federal programme for 1970 totals 
$528 million, which is 12 % more than in 1969 
and 22% more than the budget for 1968 1• 
45. In its report "Our nation and the sea - a 
plan for national action", the United States Com-
mission on Marine Science, Engineering and 
Resources stated that although the United States 
itself faced no serious protein shortage and its 
rate of population growth showed a promising 
decline, it still needed to develop an adequate 
national ocean programme. This programme 
would affect its security, its economy, its ability 
to meet increasing demands for food and raw 
materials, its influence in the world community 
1. See Appendix IT on the total federal marine science 
programme by major purpose. 
de tonnes. Certes, leur 'ramassage' par 
fonds de 600 a 4.000 metres posera de 
serieux problemes, mais l'etude technique 
de !'operation et les calculs de rentabilite 
interessent deja les pays industriellement 
avances. :. 1 
36. Les techniques de penetration et de travail 
sous-marin sont trop recentes et encore beaucoup 
trop onereuses pour pouvoir ouvrir immediate-
ment les portes de !'exploitation miniere des 
oceans. Mais le recours a ces techniques pour les 
forages petroliers et leur vulgarisation, permettra 
sans doute leur utilisation pour !'extraction des 
minerais. Il n'est pas interdit de penser qu'un 
jour prochain, des cargos mineraliers pourront 
venir charger a !'aplomb des gisements. 
Les epaves 
37. Sachant vivre et travailler sous l'eau, l'hom-
me sera sans doute tente d'aller vider les cargai-
sons enfouies dans les cimetieres de bateaux. 
38. I/examen des cartes ou figurent les epaves 
innombrables, victimes des tempetes ou des 
guerres, n'a pas fini de faire rever les historiens ... 
mais aussi les plongeurs. Ils rameneront encore 
des amphores, des statues et des canons de bronze. 
39. D'autres recuperations suivront, celle de 
l'or de la Lutine, du Laurentic ou de l'Egypt, 
apres celle de la galere de Mahdia, apres le 
renflouement du Vasa. 
CHAPITRE IT 
L 'evolution de la situation 
dans quelques grands pays 
40. Le present rapport examinera essentielle-
ment les possibilites de coordination des pro-
grammes nationaux d'oceanographie dans le 
cadre europeen et tentera d'indiquer les moyens 
permettant a l'Europe en tant que telle, d'etre 
presente sur la scene internationale pendant la 
decennie d'exploration oceanographique qui a ete 
proclamee par les Nations Unies le 21 decembre 
1968 (Resolution no 2467-D (XXIII) 2• Toutefois, 
il n'est pas inutile de rappeler d'abord brieve-
I. D'apres • Ocean •, Programme d'orientation du 
C.N.E.X.O. 
2. Voir annexe I. 
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ment les initiatives prises dans ce domaine par 
les Etats-Unis et I 'Union Sovietique. 
Etats-Unis 
41. En 1966, le Congres a vote une loi sur 
!'exploitation des ressources et des techniques de 
la mer qui a permis d'intensifier les etudes ocea-
nographiques en mettant a la disposition du Pr&. 
sident deux nouveaux instrumf'nts : le Conseil 
dE's sciences de la mer preside par le Vice-
President, et une commission consultative for-
mee de citoyens eminents, chargee de formuler 
des recommandations a long terme. 
42. Au debut de chaque annee, le Presio€'nt 
soumet au Congres un rapport sur les questions 
oceanographiquf'S. Le prE'mier de Cf'S rapports 
etait intitule « Une annee de transition », le se-
cond « Une annee de projets et de pro"'res ». et 
le troisieme « Une annee de participation elar-
gie ». 
43. Ce df'mier titre rf'flete tout particnlier€'-
ment lf'S efforts f'n+.repris pour parvenir a, une 
asqociation plus efficace entre le gonvern€'mf'nt 
federal, lE's Etats, l'industrie, lt> monde nniVPrni-
taire et ]es autrE'S DI'IVS. f-1E'S activit~s Pt ]PS insti-
tutions oceanottraphiqUf'S SE' classE:>nt E'n ON1X ca-
tegoriPS : cE>llE's qui annortf'nt df's connnissf!nces 
et cellPS Olli E'n utilisf'nt. An sein nu P,'OllVf'rne-
mf'nt fei!PrR 1, l'intf'rflction de cf's deux P"rOllfJPS 
a ete tres henefione d11ns le C8S oe la m:>rin€' Oni 
a toniours €'11 bPsnin d'informations Pxtrpmprnf'nt 
precist>S sur le miHeu marin et qui a ete, n£-s l'orl-
gine, le principal promotPur de Ja r!'Pnf'rche 
oceanoR"!'aphiou€'. IJa marine nationttle fin'>nPP 
encore plus oe la moitie du programme federal 
dans ce domaine. 
44. f,"t. r0alisafinn oe Ce TI,.OP.Tilmrnf' flhl'!orhPra 
528 milHnns nf' i1oll11rs Pn 1970. sni+ 12% de plus 
qu'en 1969 et 22% de plus qu'en 1968 1 • 
45. Dans Sl)n rapport intif:11le « NotrP nttvs et 
Ja rnPr ». qui pst nn pl11n d'flcf:ion n11tionRl. la 
Cornmis,c;ion arnerir.ain(l dt>s sciPnC'PS. ilf'S tt>C'hni-
(lUf'R et n""' l't'SSOUrCP"' Of' la mf'r inoinm~ 011P si 
Jes Eta+s-Unis nf' souffl'Pnt pas f'nx-mern«>s n'1111e 
l"'ave p~nuriP de protP.inE'S et si leur rvthrrte 
d'exnansion dernotn"anhique marnue un raJpntis-
SPmpnt prometteur, iJs sont n~amnnins tem1s 
d'et11 blir nn pro~ramme nntional satis:fais11nt f'n 
maf:iere d'oceano~zyaphie. ('Jp programme 11nra iles 
incidences sur leur s~cnriM, leur economie, lrur 
1. Voir ]'annexe II conoemant lea principa.ux objectifs 
du programme oceanographique du gouvern~rnent f6deral. 
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and the quality of the environment in which its 
people live. 
46. As far as security is concern€'d, the navy's 
primary missions - to provide a stratNnc det€'r-
rent, to help prf'vent and cont11in limitf'd wars 
and, when needed, to support diplomatic activ-
itiPs - are still of maior importance for the 
security of the United States. 
47. On the pconomic side, Sf'a transport, the 
dPvelonment of coastal recrPiltional activitiPs 
ani! the orP11n ll!'l a sonrr•e of food. fuPl and 
minPl'lll W~>alth will pl:>v an PVPr-!ITf'atPr rolP in 
meeting the growing dPmanils of an expanding 
eronomv. A new unilerst:aniling of the nrocPSSP!'l 
of the ·ocean - as rP<nilat:or of weathPr and 
dim11te - can bPnPfit agriculture, shipping, 
travPl, hPalth ani! recrPiltion. 
Ffoviet Union 
48. All thpse aflvantN?"PS havP bPPn fu]]y unflpr-
stood in the SoviPt Union ani! in the post-war 
VPilM it. h11s PrnPr"'eO as a naval powPr S11rp11ssing 
thP TTnitp(l Kin~flom 11nd ,Japlln. sPronil only to 
thP UnitPo StatPs. This is particnlarlv remark-
abl" in that the SoviPt Union, vir+nallv a Janil-
lockPd country, hail had no traditional interest 
in the sea. 
49. The Russians are pre-eminPnt in Arctic 
oceanogranhv and have done extensive work on 
the Arctic basin. 
50. In the field of manned ileep submPrsihles 
for ocPanic resParch, the Russians, like the 
Am€'ricans, have bf'en rather slow in starting ; 
the first dive took place only in 1967. 
51. It is not easy to compare American and 
Soviet oceanogTaphy. The tonnage or number 
of ocf'anographic ships - 50,000 tons in the 
USSR, 70,000 tons in the United States - or the 
number of personnel - 1,200 ocf'anographf'rs in 
the Soviet Union and 1,500 to 2,000 in the United 
States - are poor guidelines since they give no 
indication of the contribution from the private 
sector in the United States. 
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52. Oceanog-raphf'rs in the SoviPt Union and 
its 50 resf'arch inst,itutes are mainly conc€'rned 
with fisheries. Outsiile this field they produce 
relatively few research papers. 
Europe 
53. In the European countries the overall 
oceanographic effort was, until r€'cently, more 
or less equal to that of the United States. 
Belgium 
54. The Royal Institute of Natural Sciences 
and the Uni.;ersity of IJiege have the two most 
important oceanographic research tf'ams. Last 
year, the latter completed an expedition in the 
southern seas. The applications of oceanography 
in industry are extremely numerous and varied ; 
they affect the power industry (and in particular 
the oil industry), the food industry, the chemical 
sector (problems of pollution) and the mechanical 
construction sector (measuring, sounding and 
navigational apparatus, etc.). 
United Kingdom 
55. The Secretary of State for Education and 
Science is responsible for oceanography and 
marine sciences. He is advised by the Natural 
Environment Research Council. The total 
expenditure incurred by this Council for the 
year 1967-68 was £1,902,000 and for 1968-69 
£2,300,000. 
56. In its "Report on marine science and tech-
nology", presented to Parliament by the Lord 
President of the Council in April 1969, the 
United Kingdom Government underlined the 
growing number of industrial applications for 
undersea technology. There was also a major 
export potential in view of the international 
interest now being displayed in the resources of 
the ocean and the ocean floor. 
57. Consequently, great emphasis is put on 
surveying the continental shelf. The survey will 
take 10 years to complete. 
Italy 
58. The ENI State fuel group (Ente Nazionale 
Idrocarburi) set up a subsidiary company in 
July 1969, financed by the government and open 
to other Italian organisations and companies, but 
capacit~ de repondre a la demande croissante en 
denrees alimentaires et en matieres premieres, 
leur influence dans le monde et la qualite de 
l'environnement dans lequel vit leur population. 
46. Sur le plan de la securite, la mission prin-
cipale de la marine, qui est de participer a la 
force de dissuasion strategique, de contribuer a 
prevenir et a limiter les conflits locaux et, le cas 
echeant, d'appuyer !'action diplomatique, reste 
primordiale pour les Etats-Unis. 
47. Sur le plan economique, les transports ma-
ritimes, le developpement des activites de loisir 
sur les cotes et la source de nourriture, de com-
bustible et de richesses minerales diverses que 
constitue l'ocean, contribueront de plus en plus 
a repondre aux besoins croissants d'une economic 
en expansion. L'avance dans la comprehension 
des mecanismes de l'ocean, regulateur du temps 
et du climat, peut beneficier a !'agriculture, a la 
navigation, aux transports, a la sante et aux 
loisirs. 
Union Sovietique 
48. L'Union Sovietique a pris conscience de 
tous ces avantages et, pendant les annees d'apres-
guerre, elle est devenue une puissance navale 
qui se classe avant le Royaume-Uni et le Japon 
et vient au second rang apres les Etats-Unis. 
Ceci est d'autant plus remarquable qne l 'Union 
Sovietique, qui n'a pratiquement pas d'acces a 
la mer, s'etait, jusque-la, peu interessee a la 
question. 
49. Or, les Russes occupent aujourd'hui une 
place preeminente dans l'oceanographie arctique 
et ils ont accompli un immense travail dans le 
bassin arctique. 
50. Comme les Americains, les Russes ne se 
sont interesses que recemment aux operations en 
eau profonde menees a l'aide de submersibles 
habites a des fins oceanographiques ; la premiere 
plongee ne remonte qu'a 1967. 
51. La comparaison entre l 'U.R.S.S. et les 
Etats-Unis est difficile a etablir en matiere 
d'oceanographie. Le tonnage des navires utilises 
- 50.000 tonnes pour l'U.R.S.S., 70.000 tonnes 
pour les Etats-Unis - et le nombre des spooia-
listes - 1.200 oceanographes en Union Sovieti-
que et 1.500 a 2.000 aux Etats-Unis - ne sont 
pas d'un grand secours, Cl).r ils ne tiennent pas 
compte de la contribution du secteur prive aux 
Etats-Unis. 
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52. En Union Sovietique, les oceanographes et 
les 150 instituts de recherche s'interessent essen-
tiellement aux pecheries. Sur les autres sujets, 
les publications sont relativement rares. 
Europe 
53. L'effort global des pays europeens en ma-
tiere d'oceanographie etait, recemment encore, a 
peu pres egal a celui des Etats-Unis. 
Belgique 
54. L'Institut royal des Sciences naturelles et 
l'Universite de Liege possedent les deux plus im-
portantes equipes de recherches d'oceanographie. 
La seconde a terrnine l'an dernier une expedition 
dans les mers australes. Les applications de 
l'oceanographie sur le plan industriel sont ex-
tremement nombreuses et diversifiees ; elles inte-
ressent notamment l'industrie energetique (tout 
particulierement l'industrie petroliere), l'in(h,s-
trie alimentaire, le secteur chimique (les prob1e-
mes de la pollution) et ](' RPcteur de la construc-
tion mecanique (appareillages de mesure, de 
sondage et de navigation, etc.). 
Royaume-Uni 
55. C'est le secretaire d'Etat a !'education et 
aux sciences qui est responsable de !'oceanogra-
phic et dPs sciences de la mPr. Il rPGOit Jes avis 
du ConsPil de recherche sur l'environnf'mPnt na-
turel. Celui-ci a depPnse au to+al 1.902 000 livres 
pour l'annee 1967-68 et 2.300.000 livres pour 
l'annee 1968-69. 
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56. Dans son « Rapport sur lPs sciencPs ('t Jes 
techni(]ues de la mer», presente au par1emPnt 
par le Lord PresidPnt du Conseil en avril Hl69, 
le gouvernement britanni(]ue soulitme le nornbre 
croissant des applications industriel1Ps de la t('ch-
nologie sollS-marine et l('S perspectives interffi-
sant('s qu'ell('s ouvrent aux exportations, etant 
donne l'interet que le monde entier porte actuel-
lement aux ressources des oceans et des fonds 
marins. 
57. n insiste, de ce fait, sur l'interet de la 
reconnaissance du plateau continental, qui de-
mandera une dizaine d'annees. 
Italie 
58. Le groupe petrolier national de l'E.N.I. 
(Ente Nazionale Idrocarburi) a cree, en juillet 
1969, une filiale financee par l'Etat et ouverte 
au.x autres organisations et ~6tes italiennes, 
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not to foreign participation. Its aim is to exploit 
the sea's resources commercially -at depths of 
more than 160 metres by ~980. The new company 
will carry out a 5-year research programme 
divided into two fields : first, a study of the 
environment of the sea and seabed, and man 
operating there, and second, the technology of 
extraction of minerals, food, etc. 
59. Of the 20 research institutes in Italy, the 
most important are in Bologna (marine geology), 
Ancona (fisheries) and Lesina (biology). Some 
65 oceanographers and 180 technicians are 
working in this field. 
Netherlands 
60. The main institute is the Netherlands 
Institute on Research of the Sea at Texel. 
Other important institutes are the Institute 
for Fishery Rt>search, the Hvi!robiological 
Institute, the Hydrographic Office of the 
Royal Dutch Navy, as well as a number of 
university institutes. The total budget is some 
15 million guilders. On a small scale, research is 
carried out in nearly all fields of ocE'ano~raphy. 
The total number of research scientists is about 
75. 
France 
61. On 3ri! January Hl67 a new law came into 
force establishing the National Ct>ntre for the 
Exploitation of the Oceans (CNEXO). The 
CPntre was placed undE'r the authority of the 
Prime MinistE'r, given financial autonomy and 
had an industrial and commercial character 
although a governmental institution. 
62. The Centre has to develop knowledge of 
the oceans ana carry out studies and r!'search in 
order to exploit the resources of the oceans, both 
on and under the seabed. It is the consultant of 
the government for everything connPcted with 
oceanography and the resources of the sea. 
According to its statute, it gives advice to the 
government on the budgets and programmes of 
all public organisations which have ocE'ano~ra­
phic activities. It represents France in the field 
of international co-operation and it is responsible 
for the management of all heavy equipment put 
at the disposal of the State organisations. Co-
ordination is its main function and it is able to 
use its finan~ial power to enforce its decisions. 
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63. Before the existence of CNEXO, eight 
ministries had an intereBt in oceanography and 
more than 100 laboratories and other organisa-
tions worked on oceanographic questions without 
much cohesion. The first task accomplished by 
CNEXO was to publish an overall guidance 
programme called "Ocean". This programme 
covered five major subjects - the exploitation 
of living material, the exploitation of minerals 
and fossils, the exploration and exploitation of 
the continental shelf, the fight against sea pol-
lution and the influence of the ocean on the 
meteorology and climate of the continent. 
64. CNEXO's estimated expenditure was fixed 
at Frs. 1,000 million over five years ; in fact, 
credits allocated for the first three financial 
years - 1968, 1969 and 1970 - amounted to 
only Frs. 183 million. 
Federal Republic of Germany 
65. On 5th September 1968, the Federal 
Minister for Scientific Research set up the 
German Committee for Oceanography. Since then 
the committee has met twice, the latest meeting 
being on 6th June 1969, and has established a 
draft overall programme on sea research for the 
Federal Republic during the period 1969-73. 
66. Although seabed research and oceano-
graphy were of great importance in the time of 
Emperor William II, it was necessary to start 
again almost from scratch in 1962. All the 
institutes had been destroyed during the war 
and the surviving manpower was completely 
dispersed. 
67. This overall programme combines the 
research done by the universities and institutions 
of certain Lander and cities as well as institu-
tions founded by industry. In this overall pro-
gramme the following subjects will be studied : 
(a) the use of minerals found on the 
seabed; 
(b) the use of the food resources of the 
sea; 
(c) the use of the results of studies on the 
relationship between the sea and the 
atmosphere ; 
(d) the fight against sea pollution ; 
(e) the acquisition of knowledge of natural 
phenomena in coastal areas. 
mais non a la participation etrangere, en vue 
d'exploiter sur une IJase commerciale, d'ici a 
1980, les ressources de la mer a des profondeurs 
superieures a 160 metres. Cette nouvelle societe 
executera un programme quinquennal de recher-
ches dans deux domaines: d'une part, l'etude du 
milieu en mer et sur les fonds marins, et des 
conditions de vie de l'homme qui y travaille ; 
d'autre part, la technologie de !'extraction des 
mineraux, le proiJleme de la nourriture, etc. 
59. Parmi les vingt instituts de recherche que 
possede l'Italie, les plus importants sont ceux de 
Bologne (geologie marine), An cone (pecheries) et 
Lesina (biologie). Quelque 65 oceanographes et 
180 techniciens travaillent actuellement dans ce 
domain e. 
Pays-Bas 
60. Le principal organisme est l'Institut neer-
landais des recherches de la mer de Texel. Les 
autres instituts importants sont l'Institut de re-
cherche des pecheries, l'Institut d'hydrobiologie, 
!'Office hydrographique de la marine royale, ain-
si qu'un certain nombre d'instituts universitaires. 
Le budget consacre aux sciences de la mer s'eleve 
a 15 millions de florins environ. Sur une petite 
echelle, les recherches se poursuivent dans pres-
que tous les secteurs de l'oceanographie. Elles 
emploient au total quelque 75 chercheurs. 
France 
61. Le Centre National pour !'Exploitation des 
Oceans (C.N.E.X.O.) a ete cree par la loi du 
3 janvier 1967. Place sous l'autorite du Premier 
ministre, il est dote de l'autonomie financiere ; 
c'est un etablissement public a caractere indus-
triel et commercial. 
62. Il a pour mission de developper la connais-
sance des oceans et les etudes et recherches ten-
dant a !'exploitation des ressources contenues 
dans leur masse, leur sol et leur sous-sol. Oonseil-
ler du gouvernement pour tout ce qui concerne 
l'oceanologie et les ressources de la mer, ii donne 
son avis sur les IJudgets et les programmes de 
tous les organismes publics qui ont des activites 
oceaniques. Il est l'agent de l'Etat en maticre de 
cooperation internationale et il gere les equipe-
ments lourds d'interet general. Il assure essentiel-
lement une tache de coordination et peut user de 




63. Avant la creation du O.N.E.X.O., huit mi-
nisteres s'interessaient a l'oceanographie et plus 
d'une centaine de laboratoires et autres organis-
mes travaiHaient sur ces questions en ordre dis-
perse. La premiere tache du C.N.E.X.O. a ete 
de publier un programme d'orientation generale 
( « Ocean ») fonde sur. cinq themes principaux : 
!'exploitation de la matiere vivante, l'explo1tation 
des matieres minerales et fossiles, la reconnais-
sance et l'amenagement de la marge continentale 
et du littoral, la lutte contre la pollution et !'ac-
tion de !'ocean sur les conditions meteorologiques 
et climatiques. 
64. Les previsions de depenses du C.N.E.X.O. 
avaient ete fixees a un milllard de francs en cinq 
ans ; en fait, le montant des credits attriiJues 
pour les trois premiers exercices 1968, 1969 et 
19'10 s'elevera a 183 millions seulement. 
Republique Federale d'Allernagne 
65. Le 5 septembre 1968, le ministre federal 
de la recherche scientifique a ouvert les travaux 
de la Commission aHemande d'oceanographie. De-
puis lors, celle-ci s'est reunie deux fois, la der-
niere le 6 juin 1969, et elle a etabli un projet 
de programme global de recherche oceanographi-
que que la Republique fecterale executera de 
UJ69 a. 1973. 
66. Bien que la recherche relative au lit des 
oceans et a l'oceanographie ait eu une grande 
importance sous le regne de Guillaume II, elle 
est, en fait, repartie de zero en 1962. La guerre 
avait detruit tous les instituts et completement 
disperse le personnel, quand il avait survecu. 
67. Le programme global comprend aussi bien 
les recherches entreprises par les universites et 
les instituts de certains Hinder et de certaines 
villes que par les instituts dependant de l'indus-
trie et il etudiera les questions suivantes : 
(a) !'utilisation des mineraux se trouvant 
au fond des mers ; 
(b) !'utilisation des ressources alimentaires 
de la mer; 
(c) !'utilisation des resultats des etudes sur 
les rapports entre la mer et !'atmo-
sphere; 
(d) la lutte contre la pollution des mers ; 
(e) !'acquisition de connaissances concer-
nant les phenomenes naturels qui se 
produisent sur les cotes et dans leur 
voisinage immediat. 
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68. An important part of the German pro-
gramme will be concerned with the North and 
Baltic Seas where a network of measuring 
apparatus will be installed. 
69. The German committee is planning to build 
and operate several research ships for both 
scientific research and exploration of the seabed 
for minerals. 
70. The most important institutes for sea 
research and oceanography are at Kiel and 
Hamburg ; other institutes are the Institute for 
Hydrography, the Federal Institute for Fishing, 
and the Geological Institute in Hanover. 
71. The financing of the plans will be on a 
long-term basis ; for the period 1969-73 DM. 430 
million have been allotted. Of this figure, DM. 
132 million will be provided by the Federal 
Ministry for Scientific Research. A definite 
programme was established in July 1969. 
72. Since 1962, the Federal Republic has spent 
$574 million on oceanography, of which $228 mil-
lion on pure research and $346 million on applied 
research. The emphasis of the new programme 
will be on practical research useful for industry 
and the economy in general. 
CHAPTER Ill 
International collaboration in general 
73. In its January 1969 report "Our nation 
and the sea", the Commission on Marine Science, 
Engineering and Resources recommended that 
the United States take the initiative in proposing 
"New international frameworks (principles, 
rules, procedures and institutions) for the explor-
ation and exploitation of the mineral resources 
underlying the high seas and the conduct of 
scientific inquiry in the oceans", and "Improve-
ment and extension of the existing network of 
international fisheries agreements". 1 
7 4. The Commission did not believe that the 
time had yet come to create an overall interna-
tional framework for the exploitation of the 
oceans. However, it considered existing arrange-
1. Page 14. 
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ments to be seriously deficient as nothing was 
done to encourage the development of the food 
resources of the sea and there was no provision 
for promoting orderly and economic exploitation 
in regard to the conservation of such resources. 
75. We want to devise a mechanism that will 
permit the orderly development of seabed resour-
ces to continue, United States Delegate Vincent 
E. McKelvey said in the Economic and Technical 
Sub-Committee of the United Nations Committee 
on the peaceful use of the seabed on 15th August 
1969. 
76. He proposed an international registry of 
claims and provision for payment of a royalty 
on production. 
77. International registration, he said, should 
avoid interference with freedom of the high seas, 
living resources of the seas or scientific research. 
It should provide for settlement of disputes and 
liability for damages. 
78. He suggested criteria for commercial ex-
ploration and exploitation, covering the size of 
a claim, its duration and termination, and the 
types of resources to be exploited. Procedures 
should be devised to verify compliance with 
operational standards, to reduce the danger of 
pollution and the risk to human life. 
79. International machinery should guarantee 
free access for all nations to seabed resources 
without discrimination, the United States Repre-
sentative stressed. It should help developing 
countries acquire the capabilities to participate 
in seabed development and encourage the deve-
lopment of navigation aids, maps and charts, 
weather information and rescue services. 
80. In the meantime, Mr. McKelvey said, the 
challenge to the United Nations group will be 
to devise a system that will adequately promote 
orderly seabed development in the simplest, yet 
most effective way. 
81. Twenty-eight nations adopted the resolu-
tion of the United Nations General Assembly 
supporting the American proposal for an Inter-
national Decade of Ocean Exploration. To imple-
ment this resolution, three important steps should 
now be taken : 
(i) the development of a multinational 
framework for planning and co-opera-
tion; 
68. Le programme allemand portera, en grande 
partie, sur la Mer du Nord et la Baltique, ou sera 
installe tout un reseau d'appareils de mesures. 
69. La commission allemande envisage de cons-
truire plusieurs navires oceanographiques desti-
nes aussi bien a la :recherche scientifique qu'a 
!'exploration du lit des oceans pour la recherche 
des mineraux. 
70. Les instituts de recherche oceanographique 
les plus importants se trouvent a Kiel et a Ham-
bourg; il existe aussi un Institut d'hydrographie, 
un Institut federal de la peche et un Institut 
geologique a Hanovre. 
71. Le financement de ces projets se fera a 
long terme ; 430 millions de DM sont prevus 
pour la periode de 1969 a 1973, dont 132 millions 
seront fournis par le ministere federal de la 
recherche scientifique. Un programme definitif 
a ete elabore en juillet 1969. 
72. Depuis 1962, la Republique federale a con-
sacre 574 millions de dollars a l'oceanographie, 
dont 228 pour la recherche fondamentale et 346 
pour la recherche appliquee. Le nouveau pro-
gramme portera essentiellement sur la recherche 
presentant un interet pratique pour l'industrie 
et l'economie en general. 
CHAPITRE Ill 
La cooperation intemationale en general 
73. Dans le rapport intitulc « Notre pays et la 
mer » qu'elle a presente en janvier 1969, la Com-
mission des sciences, des techniques et des res-
sources de la mer recommandait au gouverne-
ment americain de prendre !'initiative de propo-
ser « de nouveaux cadres internationaux (princi-
pes, regles, procedures et institutions) pour !'ex-
ploration et !'exploitation des ressources minc-
rales de la haute mer et l'etude scientifique des 
oceans», ainsi que «!'amelioration et !'extension 
du reseau des conventions internationales actuel-
lement en vigueur pour les pccheries. » 1 
74. Elle estimait que le temps n'etait pas encore 
venu de creer un cadre international unique pour 
!'exploitation des oceans, mais que les accords 
existants presentaient de serieuses lacunes, puis-
I. Page 14. 
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que rien n'etait fait pour encourager le develop-
pement des ressources alimentaires de la mer et 
rien n'etait prevu pour favoriser une exploita-
tion rationnelle et economique destinee a en assu-
rer la conservation. 
75. Nous voulons mettre au point un mecanis-
me permettant de poursuivre rationnellement la 
xnise en valeur des richesses des fonds marins, a 
declare M. Vincent E. McKelvey, Delegue ame-
ricain, devant le sous-comite economique et tech-
nique du Comite des utilisations pacifiques du 
fond·des mers et des oceans, le 15 aout 1969, aux 
Nations Unies. 
76. Il a propose de creer un registre interna-
tional des concessions et de prevoir le paiement 
de redevances sur la production. 
77. Cette procedure devrait, a son avis, eviter 
que ne soient menacees la liberte de la haute mer, 
les ressources vivantes des oceans et la recherche 
scientif1que. Elle devrait egalement prevoir le 
reglement des litiges et !'obligation a reparation. 
78. Il a propose, pour !'exploration et !'exploi-
tation commerciales, des criteres concernant 
l'etendue, la duree et la resiliation des conces-
sions, et les types de ressources a exploiter. Il 
convLendrait d'etablir des regles permettant de 
controler !'observation des normes d'execution 
afin de reduire les risques de pollution et les 
dangers pour la vie humaine. 
79. Un mecanisme international devrait garan-
tir le libre acces de toutes les nations, sans dis-
crimination, aux ressources des fonds marins, a 
souligne le representant des Etats-Unis. Il de-
vrait aider les pays en voie de developpement a 
se procurer les moyens de participer a !'exploi-
tation des fonds marins et encourager le deve-
loppement des instruments de navigation, des 
cartes marines, des informations meteorologiques 
et des services de sauvetage. 
80. Entre-temps, a ajoute M. McKelvey, le 
groupe des Nations Unies devra mettre au point 
un systeme susceptible d'encourager la mise en 
valeur rationnelle des fonds marins, de la fa~on 
la plus simple et la plus efficace. 
81. Vingt-huit pays ont adopte la resolution 
de l'Assemblee generale des Nations Unies ap-
puyant la proposition americaine concernant une 
decennie internationale de !'exploration oceano-
graphique. Pour l'appliquer, il convient mainte-
nant de prendre trois mesures importantes : 
(i) creer un cadre multinational de plani-




the definition of specific projects to 
be carried out; 
an undertaking on the part of indi-
vidual nations to direct their national 
efforts in this field towards co-opera-
tive tasks. 
82. Within the framework of the United 
Nations, the following bodies have supported the 
Decade : the Economic and Social Uouncil, the 
Ad Hoc Committee on the Sea bed and· the Ocean 
floor, the World Meteorological Organisation and 
the Food and Agriculture Organisation. 
83. Within UNESCO, the statutes of the Inter-
national Oceanographic Commission, founded in 
1961, state that its purpose shall be to promote 
scientific investigation with a view to learning 
more about the nature and resources of the 
oceans through the concerted action of its mem-
bers. So far there have been three large-scale 
international expeditions co-ordinated by the 
Commission : the International Indian Ocean 
Expedition ; the expedition in the tropical 
Atlantic ; and the samE: type of expedition near 
the Philippines. According to its statutes, the 
secretariat of the Commission is headed by the 
Director of the UNESCO Office of Oceano-
graphy. 
84. The Commission agrees with the Americans 
that as the pace of research and exploration 
intensifies and the scope is widened, some 
strengthening of international organisations 
might be necessary, particularly if the develop-
ment of worldwide systems covering the land, 
sea and air is to be co-ordinated. The United 
States initiative in proposing an International 
Decade of Ocean Exploration has further intensi-
fied interest in international scientific collabora-
tion. 
85. Outside the United Nations, there is the 
International Hydrographic Bureau and the 
International Council for the Exploration of the 
Sea. The latter is mainly concerned with research 
in the Atlantic. There is co-operation at non-
governmental level through the International 
Council of Scientific Unions and their dependent 
associations such as the International Association 
of Physical Oceanography and the Scientific 
Committee on Oceanic Research. 
86. The International Commission for the 
Scientific Exploration of the Mediterranean Sea 
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has been established in Monaco since 1910. Apart 
from the war years, the Commission, which is 
divided into five sub-committees, has carried out 
important research. In 1960 it also studied 
nuclear fallout in the Mediterranean. The Com-
mission has 13 member countries and non-
Mediterranean countries have been afforded pos-
sibilities for participating in its work. From 200 
to 300 research workers from these countries are 
involved in the projects of the Commission each 
year. 
87. The OECD Committee for Research Co-
operation has sponsored co-operative research 
groups in biological fouling and corrqsion of 
ships' hulls. 
CHAPTER IV 
International collaboration within NATO 
and defence aspects 
88. In 1959, the NATO Science Committee set 
up a sub-committee on oceanographic research. 
In order not to duplicate work already being 
done, the sub-committee was given the specific 
role of fostering co-operation between groups of 
countries prepared to study well-defined research 
problems. Another of its functions is to serve as 
a forum for the elaboration of informal co-opera-
tive activities between oceanographers. Since 
1960, twenty-two projects have been promoted 
by the sub-committee. 
89. In the pure science field, five specially 
equipped ships from NATO countries measured 
currents in the Atlantic, the North Sea and the 
Mediterranean. For this purpose some high per-
formance measuring devices were developed and 
constructed. More detailed studies were under-
taken in various parts of the Mediterranean from 
1961 to 1968. 
90. The sub-committee on oceanographic re-
search is at present drawing up a new plan and 
programme which will deal especially with the 
interaction between air and sea and their pos-
sible effects on meteorology. 
91. The aim of NATO's oceanographic scien-
tific programme is to promote contacts between 
scientists of member countries in order to 
improve the effectiveness of science within the 
Alliance. 
( ii) definir des programmes specifiques a 
realiser j 
(iii) demander a chaque pays d'accepter 
d'orienter se8 efforts nationaux dans 
ce domaine vers des activites com-
munes. 
82. Voici les organismes des Nations Unies qui 
se sont engages a entreprendre des activites dans 
le cadre de cette decennie : le Conseil Economi-
que et Social, le Comite ad hoc sur le fond des 
mers et des oceans, !'Organisation Meteorologique 
Mondiale et !'Organisation pour l'Alimentation 
et !'Agriculture. 
83. Dans le cadre de l'U.N.E.S.C.O., la Com-
mission oceanographique intergouvernementale, 
fondee en 1961, a pour but de contribuer au de-
veloppement des recherches scientifiques en vue 
ne mieux connaitre la nature et les ressources 
ft('S oceans grace a Faction concertee de ses mem-
bres. Jusqu'a present, la commission a coordonne 
trois grandes expeditions internationales : !'expe-
dition internationale de l'Ocean Indien, !'expe-
dition de l'Atlantique tropical, et une troisieme 
du meme genre dans le voisinage des Philippines. 
Le secretariat de la commission est place sous 
l'autorite du directeur de !'Office d'oreanogra-
phie de l'U.N.E.S.C.O. 
84. La commission estime, comme les Ameri-
cains, que plus la recherche et !'exploration s'in-
tensifieront et s'etendront, plus le renforcement 
des organisations internationales deviendra ne-
cessaire. Ceci est particulierement urgent si l'on 
veut que les systemes mond.iaux regissant la 
terre, l'air et l'ocean soient coordonnes. L'initia-
tive des Etats-Unis, c'est-a-dire la proposition 
concernant unc decennie internationale de !'ex-
ploration occanographique, a encore accru l'inte-
ret porte a la collaboration scientifique interna-
tionale. 
85. En dehors des Nations Unies, il existe le 
Bureau Hydrographique International et le 
Conseil International pour !'Exploration de la 
Mer. Ce dernier s'interesse surtout a la recherche 
dans l'Atlantique. La cooperation au niveau non 
gouvernemental est assuree par le Conseil Inter-
national des Unions Rcientifiques et les organi-
sations qui lui sont affiliees, telles que !'Associa-
tion Internationale d'Oceanographie Physique 
et le Comite Scientifique pour la Recherche Ocea-
nographique. 
86. La Commission Internationale pour !'Ex-
ploration Scientifique de la Mer Mediterranee a 
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ete crMe a Monaco en 1910. Elle se divise en cinq 
sous-commissions. Sauf pendant la guerre, elle 
a effectue d'importantes recherches. En 1960, elle 
a egalement etudie les retomhees radio-actives en 
Mediterranee. Outre les treize pays membres, des 
pays non riverains de la Mediterranee se sont vu 
accorder la possibilite de participer a ses travau."<:. 
De 200 a 300 chercheurs participent chaque an-
nee aux programmes de la commission. 
87. Sous l'egide du Comite pour la cooperation 
dans la recherche de l'O.C.D.E., des groupes de 
recherche ont etudie en cooperation la salissure 
biologique et la corrosion des coques de navires. 
CHAPITRE IV 
La cooperation internationale au sein 
de l'O.T.A.N. et ses aspects militaires 
88. En 1959, le Comite scientifique de l'O.T.A.N. 
a cree un sous-eomite consa·cre a la recherche 
oceanographique. Pour eviter un double emp1oi 
avec les travaux deja executes, le sous-comite a 
re()u la fonction precise d'encourager la coopera-
tion entre groupes de pavs disnoses a etudier des 
prob:emes de recherche bien definis, et de donner 
aux oceanographes la possibilite de s'entendre 
officieusement sur des mesures de cooperatiOn. 
Depuis 1960, le sous-comite a donne son appui a 
vingt-d.eux projets. 
89. Dans le cadre de ]'etude oceanograpl1ique 
pure, cinq bateaux specialement eqnipes et venant 
des pays de l'O.T.A.N. ont effectue des mesnres 
de courants dans l'Atlantique, la Mer du Nord 
et la Mediterranee. Dans ce but, on a mis an 
point et construit des appareils de mesure a 
haute performance. Des etudes plus approfon-
dies ont ete menees ('n diverses parties de la 
Mediterranee de 1961 a 1968. 
90. Le sous-comite pour la recherche oceanogra-
phique de l'O.T.A.N. envisage, a l'heure actnelle, 
un nouveau programme oceanographiQue qui por-
tera plus specialement sur )'etude de !'interaction 
air et mer et de son incidence possible sur la 
meteorologic. 
91. Le programme oceanographique de 
l'O.T.A.N. vise, sur le plan scientifique, a favo-
riser les contacts entre les savants des pays 
membres en vue d'une plus grande efficacite de 
la science au sein de !'Alliance . 
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92. It is clear that NATO is also interested in 
oceanographic research for military purposes. 
In this field sonar design and surveillance sys-
tems are of the greatest importance. The primary 
objective here is to improve methods of tracking, 
detecting, identifying and destroying hostile ~ub­
marine forces. Knowledge thus acquired proVIdes 
assistance in perfecting means of concealing 
allied submarines and this in turn helps to pre-
serve the invulnerability of the Anglo-American 
ocean-going ballistic missile system. 
93. Where the United States is concerned, in 
1969 26 projects at 18 :federal and non-federal 
laboratories, including 10 private corporations, 
have been co-ordinated within a comprehensive 
programme of investigation on submarine detec-
tion. Important research and development is also 
being carried out on ways of detecting, locating 
and identifying nuclear explosions in the ocean. 
Submarine military technology in the United 
States now commands a budget of over $2,000 
million a year. 
94. Marine science is being directed towards 
the development of safeguards for the limited 
test ban treaty. For this reason extensive study 
has been made of seismic sea waves ; a seismic 
sea wave warning system has been established 
and detectors have been installed at some stations 
which give an alarm if seismic sea waves pass. 
95. It is clear that with the help of this type 
of detector, together with buoys linked to satel-
lite systems, the detection of submarines, at least 
:from the moment they move, has been greatly 
:facilitated. 
96. Further developments in this :field could 
seriously affect the invulnerability of Polaris-
type submarines. 
97. The Americans have made no move to add 
to the number of 41 submarines. One reason :for 
this may be the realisation that the original total 
of 41, ordered under the influence of the panic 
about a missile gap ten years ago, was too large. 
But the other reason may be that the Americans 
are coming to have doubts about the once 
unquestioned invulnerability of their missile sub-
marines. 
98. And that is the way science is plainly 
going. The range at which sonar can detect 
obiects under water is being increased, and the 
ability to identify different vessels by their 
"noise signatures" is being improved. Faster and 
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quieter attack submarines - the killers of the 
missile ones - are being developed. The chances 
of detecting, tracking and then destroying mis-
sile submarines when they leave their home base 
are rising year by year. 
99. The spotting of submerged submarines by 
infra-red and electromagnetic techniques and the 
use of reconnaissance satellites will advance very 
quickly. 
100. I:f, to remain invulnerable, their movements 
have to be restricted, their efficiency as offensive 
weapons might quickly be impaired. It has even 
been suggested that this is the real reason why 
the Soviet Union and the United States are now 
willing to discuss the demilitarisation of the 
ocean, the ocean :floor and its sub-soil outside the 
continental shelf. 
101. However, the demilitarisation of the ocean 
:floor and its sub-soil is closely connected with 
the demilitarisation of the high seas, and pro-
gress in this respect depends on progress in 
negotiations :for general disarmament. 
CHAPTER V 
Legal problems 
102. According to its Charter, the General 
Assembly of the United Nations is required to 
initiate studies and make recommendations :for 
encouraging the progressive development of 
international law and its codification (Article 
13). To carry out this task, an International 
Law Commission of experts was t'stablished in 
1947. It recommended the convening of a general 
diplomatic conference on the law of the sea. This 
conference was held in Geneva in 1958. thf' :fh·st 
since The Hague conference of 1930. 
103. On many topics of maritime law the confer-
ence was a success, for it achieved wide agree-
ment on four draft conventions ranging ovrr 
almost the entire :field of maritime law, com-
prising in all 106 articles dealing with the terri-
torial seas and contiguous zone, the high seas, 
fishing and conservation of resources on the high 
seas and thr rontinental shelf. 
104. Not unexpectedly, the conference failed to 
agree on the crucial question of the width of 
92. Naturellement, l'O.T.A.N. s'interesse aussi 
a la recherche oceanographique pour des raisons 
militaires. Dans ce domaine, les systemes de 
sonar et de surveillance revetent la plus ~rande 
importance. Le principal objectif est ici d'ame-
liorer les methodes de poursuite, de detection, 
d'identification et de destruction des forces sous-
marines adverses. r .. es connaissances ainsi acquises 
servent a perfectionner le camouflage des sous-
marins al:ies, et contribuent, par la, a preser-
ver l'invu~nerabilite des systemes anglo-ameri-
cains de missiles balistiques embarqm:is. 
93. En ce qui concerne les Etats-Unis, en 1969, 
vingt-six projets confies a dix-huit laboratoires 
federaux et non federaux, dont dix societes pri-
vees, ont ete coordonnes dans le cadre d'un pro-
gramme global de recherche sur la detection sous-
marine. Des etudes et des recherches importantes 
portent egalement sur les moyens de detection, 
de localisation et d'identification des explosions 
nucleaires en mer. La technologie militaire sous-
marine dispose actuellement aux Etats-Unis d'un 
budget annuel depassant 2 milliards de dollars. 
94. Les sciences de la mer s'orientent vers la 
mise au point d'un s~rsteme de contro~e pour 
!'application du traite sur l'interdiction partiel1e 
des essais nucleaires. Il a done ete procede a une 
etude approfondie des raz de maree. un svsteme 
d'alerte a ete mis en p~ace et des detecteurs ont 
ete installes dans certaines stations pour donner 
l'alarme sur le passage de la vague. 
95. Il est evident que, grace a ce dispositif et 
aux bouees reliees aux systemes de satellites, la 
detection des sous-marins a ete grandement faci-
litee, du moins des qu'ils se deplacent. 
96. Toute evolution dans ce domaine pourrait 
avoir des incidences graves sur l'invulnerabilite 
des sous-marins Po:aris. 
97. Les Americains n'ont pas cherche a accroi-
tre le nombre des sous-marins de ce type dont 
ils disposent. Peut-etre ont-ils compris que le 
chiffre fixe a l'origine (quarante et un) sous le 
coup de la panique suscitee par I'ecart en ma-
tiere de missi~es il y a dix ans, etait trop eleve. 
Mais il se peut aussi qu'ils commencent a s'inter-
roger sur l'invulnerabilite de leurs sous-marins 
lance-missiles, jadis incontestee. 
98. Or, c'est bien dans cette direction que 
s'oriente la science. La portee du sonar augmente 
sans cesse et la possibilite d'identifier les diffe-
rents navires par leur bruit caracteristique s'ame-
liore. Des sous-marins d'attaque - de chasse et 
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lance-missiles - plus rapides et plus silencieux 
sont actue:lement mis au point. Les chances de 
detecter, de poursuivre puis de detruire les sous-
marins lance-missiles lorsqu'ils quittent leurs 
bases croissent d'annee en annee. 
99. La localisation des sous-marins en plongee 
par les rayons infra-rouges, les techniques elec-
tromagnetiques et l'utilisation des satel:ites de 
reconnaissance va faire de tres rapides progres. 
100. Si, par souci d'invulnerabilite, leurs de-
placements devaient etre limites, leur efficacite 
en tant qu'arme offensive pourrait rapidement 
en souffrir. On a meme laisse entendre que c'etait 
la veritab:e raison pour laquelle l'Union Sovie-
tique et les Etats-Unis etaient aujourd'hui dis-
poses a discuter de la demi:itarisation des oceans, 
de leur sol et de leur sous-sol au-dela du plateau 
con tin en tal. 
101. Neanmoins, la demilitarisation des fonds 
marins et de leur sous-sol est en rapport etroit 
avec la demilitarisation de la haute mer et les 
progres dans ce domaine dependent des progres 




102. Aux termes de l'artic1e 13 de sa Charte, 
l'Assemblee generale des Nations Unies doit pro-
voquer des etudes et faire des recommandations 
en vue d'encourager le developpement progressif 
du droit international et sa codification. Dans 
ce but, a ete creee en 1947, une commission du 
droit international qui recommandait la reunion 
d'une conference diplomatique generale sur le 
droit de la mer. Cette conference, qui s'est tenue 
a Geneve, en 1958, etait la premiere depuis la 
conference de La Haye de 1930. 
103. Sur maints aspects du droit de la mer, la 
conference a ete un succes, car un large accord 
a ete realise sur quatre projets de conventions 
couvrant presque entierement le domaine du droit 
de la mer, comprenant en tout 106 articles qui 
traitent de la mer territoriale et de la zone conti-
gue, de la haute mer, de la peche et de la conser-
vation des ressources en haute mer et du pla-
teau continental. 
104. Comme il fallait s'y attendre, la conference 
a ete un echec en ce qui concerne la question 
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territorial waters and the breadth of the con-
tiguous zone. 
105. The second United Nations conference on 
the law of the sea took place, also ·in Geneva, 
in 1960. The conference again failed on these 
two questions, the width of the territorial sea 
and the breadth of the zone in which coastal 
States would exercise exclusive fishing rights. 
106. The 1958 United Nations Geneva Continen-
tal Shelf Convention, one of the four conven-
tions, entered into force in May 1964 after ratifi-
cation by the United Kingdom 1 . 
107. The continental shelf was defined as the 
seabed and subsoil of the submarine areas adja-
cent to the coast but outside the area of the 
territorial sea, up to the point where the wa.te~s 
reach a depth of 200 metres, or beyond that limit 
if the depth allows exploitation of natural 
resources. It was never the intention of the con-
ference to make rules for the exploration and 
exploitation of the whole of the seabed. With 
new techniques it is possible to go deeper and 
deeper and it is clear that the coastal States 
cannot claim an exclusive right of exploitation 
without any limitation of distance. Since June 
1969 the convention has been open for revision 
' . and this will be one of the important pomts to 
discuss. 
108. In 1967 the Government of Malta asked 
the General Assembly of the United Nations to 
consider the problem of the peaceful use of the 
deep seabed and ocean floor. In its rPsolution 
No. 2340 the General Assembly established an 
ad hoc committee of 35 members to consider the 
question of the seabecl. It started its work in the 
summer of 1968. 
109. Fo1lowing the example of the United 
Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer 
Space, it divided itself in two sub-committees -
the Economic and Technical Sub-Committee and 
the Legal Sub-Committee 2 • Under the chair-
1. The four conventions were : 
{a) Convention on the territorial sea and the con-
tiguous zone {without stating the maximum 
allowed width of the territorial sea or the maxi-
mum limits of exclusive fishing rights) ; 
{b) Convention on the high seas ; 
{c) Convention on fishing and conservation of the 
living resources of the high seas ; 
{d) Convention on the continental shelf. 
2. See Document 388, page 11. 
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manship of Ecuador, the Legal Sub-Comm~ttee 
met only a few times. The Latin American 
countries - some of which claim territorial 
waters up to 200 miles from the coast - are 
generally opposed to the limits of_ ~ational juri~­
diction being defined more specifically than 1s 
done in the Geneva Convention on the continen-
tal shelf. 
110. The member States of the United Nations 
generally admit that the exploitation of the 
s2abed must take account of the special interests 
of the countries in the process of development. 
Some want a system under the control of a 
United Nations agency. 
111. It must first be recognised that the seaberl 
and ocean floor hevond the limits of national 
jurisdiction cannot be appropriated on a national 
basis and their resources must be exploited on an 
international basis yet to be worked out. 
112. The economic aspects of this research and 
exploitation are closely related to the military 
aspects. On 7th December 1967, the United States 
Assistant Secretary of the Navy, Mr. Frosch, 
said in Washington, in the House of Represen-
tatives, that : 
"The navy has used the sea bottom for 
many purposes for many years, and it is 
incorrect to assume that we are not using 
the sea bottom. Any attempt to deal in a 
radical legal way with the sea bottom would 
interfere with some national security enter-
prises." 
It is for this reason that the United States 
Government wants to discuss a draft treaty on 
the peaceful uses of the deep seabed and ocean 
floor within the framework of the disarmament 
conference in Geneva. The Soviet Union agrees 
with the United States, but many other member 
countries of the United Nations are of the 
opinion that a procedure should be followed as 
in the case of the Treaty on Principles Governing 
the Activities of States in the Exploration and 
Use of Outer Space, including the Moon and 
other Celestial Bodies of 27th January 1967 1 or 
as in the case of the Antarctic Treaty of 23rd 
June 1961. The main elements thereof are recog-
nition of the interests of all mankind to use outer 
space or Antarctica for scientific and peaceful 
purposes and prohibition of the use of nuclear 
1. See Document 388 and Addendum. 
capitale de I'etendue de la mer territoriale et de 
la zone contigue. 
105. La deuxieme conference des Nations Unies 
sur le droit de la mer s'est reunie egalement a 
Geneve en 1960. JJa encore, on a achoppe sur les 
deux prob:emes que sont I'etendue de la mer 
territoriale et la largeur de la zone ou les Etats 
riverains exercent des droits de peche exclusifs. 
106. La convention des Nations Unies sur le pla-
teau continental conclue a Geneve en 1958, c'est-
a-dire l'une des quatre conventions dont il a ete 
question, est entree en vigueur en mai 1964 apres 
avoir ete ratifiee par le Royaume-Uni 1• 
107. Le plateau continental a ete defini comme 
le fond marin et le sous-sol des zones immergees 
adjacentes a la cote, mais situees en dehors de la 
mer territoriale jusqu'au point on la profondeur 
atteint 200 metres, ou au-dela de cette limite si 
cette profondeur permet I'exp~oitation des res-
sources naturelles. Il n'a jamais ete dans !'in-
tention de la conference de reglementer !'explo-
ration et !'exploitation du lit marin dans toute 
son etendue. A vec les nouve:les techniques, on 
pent aller de plus en p:us profond et, d'autre 
part il est evident que les Etats riverains ne pen-
vent' pretendre a un droit exclusif d'exploitation 
sans limitation de distance. Depuis juin 1969, la 
convention pent etre revisee et ce sera l'un des 
points importants a examiner. 
108. En 1967, le gouvernement de Malte a de-
mande a l'Assemb1ee generale des Nations Unies 
de se saisir du prob!t'lme de !'utilisation pacifique 
du lit des mers et des oceans. Dans sa resolution 
no 2340, l'Assemblee generale a cree un Comite 
special sur le lit des mers, compose de 35 membres 
et qui a commence ses travaux au cours de l'ete 
1968. 
109. A l'instar du Comite des Nations Unies 
sur les utilisations pacifiques de l'espace extra-
atmospberique, ce comite s'est subdivise en deux 
sous-comites, le sous-comite economique et tech-
nique et le sous-comite juridique 2• Preside par 
I. Lee quatre conventions etaient : 
(a) La Convention sur la mer territoriale et la zone 
contigu/S (qui ne fixait pas l'etendue maximum 
admise pour la mer territoriale et les limites 
maximum des droits de peche exclusifs); 
(b) La Convention sur la haute mer; 
(c) La Convention sur la peche et la conservation 
des ressources biologiques de la haute mer ; 
(d) La Convention sur le plateau continental. 
S. Voir Document 388, page ll. 
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l'Equateur celui-ci ne s'est reuni que quelques 
fois. I.~es pays d'Amerique latine, dont certains 
revendiquent des eaux territoriales d'une lar-
geur de 200 milles, sont genera1ement hostiles a 
une definition des limites de la juridiction natio-
nale, p:us precise que celle qui est prevue. par la 
Convention de Geneve sur le plateau contmental. 
110. Les Etats membres des Nations Unies ad-
mettent generalement que !'exploitation du lit 
des mers doit tenir compte des interets speciaux 
des pays en voie de developpement. Certains desi-
rent un systeme sous controle d'une agence des 
Nations Unies. 
111. Il convient d'abord de reconnaitre que le 
lit des mers et des oceans au-dela des !imites de 
la juridiction nationale ne peut faire l'objet 
d'appropriation nationale et que !'exploitation. de 
leurs ressources doit s'effectuer suivant un regime 
international a etablir. 
112. Les aspects economiques de cette recherche 
et de cette exploitation ont des liens tres etroits 
avec les aspects militaires. I1e secretaire ad;ioint 
americain a la marine, M. Frosch, a declare le 
7 decembre 1967 a Washington devant la Cham-
bre des representants: 
«Depuis des annees, la marine utilise le lit 
des mers a de nombreuses fins et il est 
inexact de supposer le contraire. Toute ten-
tative d'appliquer aux !its des oceans une 
legis;ation stricte irait a l'encontre de cer-
taines acti vites nationales re:evant de la 
securite.» 
C'est pourquoi le gouvernement des Etats-Unis 
desire etudier un projet de traite sur !'utilisation 
pacifique du lit des mers et des oceans dans le 
cadre de la Conference de Geneve sur le desar-
mement. L'Union Sovietique le souhaite egale-
ment mais nombreux sont les autres pays mem-
bres 'des Nations Unies qui estiment qu'il fau-
drait adopter une procedure semblab~e a cel~e. d,u 
traite sur Ies principes gouvernant les act1v1tes 
des Etats dans l'exp~oration et !'utilisation de 
l'espace extra-atmospherique, y compris la June 
et les autres corps celestes, en date du 27 jan-
vier 1967 1, ou a celle du traite de 1' Antarctique 
du 23 juin 1961. Les principaux elements en 
sont la reconnaissance des interets que presen-
tent pour toute l'humanite l'uti:isation de Pes-
pace extra-atmospherique ou de l'Antarctique a 
1. Voir Document 388 et Addendum. 
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weapons or any other kind of weapons of mass 
destruction in outer space or in Antarctica. 
Exploration and exploitation should be carried 
out for the benefit and in the interests of all 
countries, irrespective of their degree of econo-
mic or scientific development and shall be the 
province of all mankind 1• 
113. Such a procedure would allow the ad hoc 
committee on the seabed to formulate the same 
type of provisions and provide certain guarantees 
for reciprocal inspection. 
114. On the basis of the work of the ad hoc com-
mittee, the General Assembly adopted four reso-
lutions, under one of which the ad hoc committee 
became "the Committee on the Peaceful Uses of 
the Seabed and the Ocean Floor beyond the 
I.Jimits of National Jurisdiction" ; it thus became 
a permanent committee of 42 members ; a second 
resolution dealt with sea pollution ; a third reso-
lution requested the Secretary-General to under-
take a study on the question of establishing, in 
due time, appropriate international machinery 
:for the promotion of the exploration and exploit-
ation of the seabed and on the use of the resour-
ces in the interest of mankind, taking into special 
consideration the interests and needs of develop-
ing countries. The fourth resolution was on the 
establishment of an international decade for 
ocean research starting in 1970. 
115. The third resolution was the most contro-
versial. Nine communist countries voted against 
it, their main objection being to the concept of 
joint ownership of the seabed and ocean floor ; 
25 countries abstained, including Belgium, 
France, Italy, Luxembourg, the United Kingdom 
and the United States, 85 countries, one of which 
was the Netherlands, voted in favour. The new 
permanent committee is invited to formulate a 
draft declaration of principles. 
116. The general range of issues concerning the 
seabed are thus being considered by a United 
Nations permanent committee ; disarmament and 
arms control aspects are receiving attention at 
the ENDC in Geneva. 
I. Article 1 of the treaty on outer space and the pre· 
amble of the Antarctic Treaty and Article I prohibiting 
any measures of a military nature. 
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117. Early in April 1969, the Soviet negotiator 
indicated that the Soviet Union would not be 
opposed to communication systems or to peaceful 
scientific activities carried out by military per-
sonnel, but in other respects the ban should 
remain complete. 
118. The following month, the United States 
tabled a draft treaty prohibiting nuclear 
weapons and other weapons of mass destruction 
from the seabed and ocean floor beyond a three-
mile coastal limit. United States Delegate Adrian 
Fisher said that the proposal to extend the 
seabed ban to within three miles of all coasts 
instead of the twelve miles proposed by the 
Soviet Union would add roughly two million 
square miles to the area in which nuclear 
weapons and weapons of mass destruction would 
he barred. 
119. The same month, the Canadian Delegation, 
taking up the American view, made proposals 
that dis~inguished between military installations 
for offensive purposes and those having purely 
defensive purposes. "While we strongly oppose 
military installations for offensive purposes", 
said Canadian Ambassador George Ignatie:f:f, "we 
have reservations about the desirability of pre-
cluding the use of the seabed adjacent to a 
coastal State for purely defensive purposes." 
120. He recalled that the Canadian representa-
tive had stated in the General Assembly on 5th 
November 1968: " ... In sum we consider that the 
exploitation and use of the seabed and ocean 
floor beyond the limits of national jurisdiction 
should be carried out in a manner consistent with 
the United Nations Charter." 
121. "A few ideas", said Mr. Ignatie:ff, "that 
might be considered, for example, in elaborating 
an agreement prohibiting the emplacement on, 
within, beneath, or fixed to the seabed or ocean 
floor, beyond a zone extending twelve miles from 
the base lines used in defining the limits of the 
territorial sea of coastal States are : the prohibi-
tion of (a) all nuclear weapons and all weapons 
of mass destruction, (b) all components of 
nuclear weapons and weapons of mass destruc-
tion; (c) storage containers, launching platforms 
or vehicles for deployment or delivery of nuclear 
weapons and weapons of mass destruction; (d) 
all other weapons, military activities, undersea 
bases or fortifications from which military action 
rould be undertaken against the territory, ter-
des fins scientifiques et pacifiques, et !'interdic-
tion d'utiliser les armes nucleaires ou tout autre 
sorte d'armements ou de moyens de destruction 
massive dans l'espace extra-atmospherique ou 
dans l'Antarctiqne. Cette exploration et cette 
exploitation devraient etre menees au benefice 
et dans l'interet de tous les pays, que! que soit 
leur degre de developpement economique et scien-
tifique, et devraient etre l'affaire de l'humanite 
tout entiere 1 • 
113. Cette procedure permettrait au Comite spe-
cial sur le lit des mers de formuler le meme 
genre de dispositions et d'offrir certaines garan-
ties pour !'inspection mutuelle. 
114. S'appuyant sur les travaux du Comite spe-
cial, l'Assemblee generale a adopte quatre reso-
lutions, l'une transformant le Comite special en 
«Comite sur !'utilisation pacifique du lit des mers 
et des oceans au-dela des limites de la juridiction 
nationale» qui devient done un comite permanent 
de 42 membres; la deuxieme portant sur la pollu-
tion des mers; la troisieme demandant au secre-
taire general d'entreprendre une etude sur la 
creation, en temps utile, d'un mecanisme inter-
national approprie destine a favoriser !'explo-
ration et !'exploitation du lit des mers et des 
oceans et sur !'utilisation des ressources dans 
l'interet de l'humanite, en tenant compte parti-
culierement des interets et des besoins des pays 
en voie de developpement; la quatrieme visant 
enfin l'instauration d'une decennie internationale 
de ]'exploration des oceans qui commencerait en 
1970. 
115. I-'a troisieme resolution est celle qui a prete 
le plus a controverse. Neuf pays communistes 
ont vote contre, s'opposant surtout a la posses-
sion commune du lit des mers; 25 pays se sont 
abstenus parmi lesquels la Belgique, la France, 
l'Italie, le Luxembourg, le Royaume-Uni et les 
Etats-Unis; 85 ont vote pour, et notamment lcs 
Pays-Bas. Le nouveau comite permanent est 
invite a formnler un projet de dec:aration de 
principes. 
116. Un comite permanent des Nations Unics 
etudie actuel:ement l'ensemble des questions rela-
tives aux fonds marins, tandis que le Comite des 
Dix-huit a Geneve se penche sur les aspects a~·ant 
trait au desarmcment et au contrOle des arme-
ments. 
1. Article 1er du traite sur l'espace extra-atmospheriquo 
et preambule du traite de l'Antarctique qui, de meme, 
interdit toutes mesures de nature militaire. 
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117. Au debut d'avril1969, le negociateur sovie-
tique laissa entendre que !'Union Sovietique n'ele-
verait aucune objection a ce que le personnel 
mi~itaire utilise des systemes de telecommunica-
tions ou poursuive des activites scientifiques d'or-
dre pacifique, mais qu'a d'autres egards }'inter-
diction devrait rester totale. 
118. Le mois suivant, les Etats-Unis presente-
rent un projet de traite interdisant les armes 
nucleaires et autres armes de destruction massive 
sur le fond des mers et des oceans au-dela d 'une 
limite cotiere de trois milles marins. Le delegue 
americain, M. Adrian Fisher, souligna que la 
proposition d'etendre !'interdiction concernant les 
fonds marins a une distance de trois milles dr 
toutes les cotes au lieu des douze milles proposes 
par l'Union Sovietique, equivaudrait a aiouter 
plus de cinq millions de kilometres carres a la 
superficie de la zone ou seraient interdites les 
armes nucleaires et de destruction massive. 
119. T1e meme mois, la delegation canadienne. 
reprenant la these americaine, proposa d'etab:ir 
une distinction entre les installations militaires 
a des fins offensives et celles dont l'objet est 
purement defensif. «Tout en nous opposant fer-
mement aux installations militaires etab:ies a des 
fins offensives», declara M. Georges Ignatieff, 
Ambassadeur du Canada, <<llOUS avons des reser-
ves a formuler quant au bien-fonde de !'inter-
diction, a des fins purement defensives, du lit 
des mers adjacent a un Etat riverain». 
120. Il a rappele que le representant canadien 
avait declare a l'Assemblee generale, le 5 novem-
bre 1968: « ... En somme, nons crovons qne l'ex-
p1oitation et l'utilisation au-dela des limites de 
la juridiction nationale devraient etre conformes 
a la Charte de !'Organisation des Nations 
Unies.» 
121. L'ambassadeur a poursuivi: « ... Des idees 
qui pourraient, par exemp:e, etre prises en con-
sideration lors de ]'elaboration d'un accord inter-
disant de placer tels on tels objets sur, dans on 
sous le fond des mers et des oceans ou de lrs :· 
ancrer, et ce, au-dela d'une zone s'etendant i1 
dom~e milles des !ignes de base utilisees nom 
definir les limites des eaux territoriales des Etats 
riverains, consisteraient a faire porter cette in-
terdiction sur: (a) toutes les armes nucleaires 
et toutes armes de destruction massive; (b) tons 
les e:ements constitutifs d'armes nuc!eaire'l et 
d'armes de destruction massive; (c) les containers 
de stockage, ainsi que les rampes de lancem~?nt et 
les vehicules ou vecteurs d'armes nucleaires on 
d'armes de destruction massive servant au de-
DOCUMENT 496 
ritorial sea or air space of another State, includ-
ing but not limited to: shore bombardment 
weapons or systems ; devices capable of disrup-
ting communications, air and maritime naviga-
tion and other peaceful pursuits, devices to 
counter, disrupt, neutralise or render ineffective 
any defensive instruments of another State 
(detection, surveillance, defensive fire control, 
etc.), installations from which manned incursions 
could be mounted against another State, chemical 
or other means of destroying or denying the 
seabed resources of another State. 
122. The application of these ideas would, of 
course, present some verification problems. How-
ever, we are not convinced that these problems 
would be any more difficult than those involved 
in verifying the proposals put forward by the 
distinguished representatives of the USSR and 
USA." 
123. Mr. Ignatieff also suggested the "concept 
of a defensiYe zone adjacent to the proposed 
twelve-mile security band extending perhaps 200 
or more miles from the outer limits of that 
twelve-mile band. The same general prohibitions 
of the proposed treaty could apply within this 
200-mile defensive zone with one exception, 
namely that the coastal State and only the 
coastal State, would be allowed to undertake in 
that zone w·hatever limited defensive activities 
were permitted under the treaty. No other State 
could carry out such activities in the area in 
question except with the explicit consent of the 
coastal State." 
124. On 7th October 1969, the United States and 
the Soviet Union submitted a joint draft trpat,y 
to the disarmament conference in Geneva 1• This 
draft forbids the placing of nuclear weapons, 
other weapons of mass destruction, as well as 
structures, launching installations or any other 
facilities specifically designed for storing, testing 
or using such weapons either on the seabed, the 
I. See Appendix m. 
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ocean floor or the sub-soil thereof outside the 
twelve-mile limit. The draft treaty prohibits 
nuclear mines that are anchored to or placed on 
the seabed but not submarines if they are either 
anchored to or resting on the seabed. The draft 
proposal will be submitted to the United Nations 
General Assembly after being discussed in the 
disarmament conference. 
CHAPTER. VI 
Co-operation in the European framework 
125. On 19th March 1969, the Medium-Term 
Economic Policy Committee of the European 
Communities received the Aigrain Group report 
on scientific and technical co-operation between 
the European countries. One of the seven sub-
jects dealt with in the report was oceanography 
covering, in particular, sea pollution and the 
fight against it. The Aigrain Group also con-
sidered it important to improve basic knowledge 
of sea phenomena, but attributed the highest 
priority to sea pollution. 
126. In accordance with the Council's decision 
of 28th October 1969, nine third countries (the 
four applicant countries, Austria, Sweden, Swit-
zerland, Spain and Portugal) have been informed 
of the results of the work of the Aigrain Group 
on scientific and technological co-operation and 
have been asked to give their governments' 
opinions on the Aigrain Group's proposals, if 
possible before the end of 1969, together with any 
suggestions or remarks on the subject which they 
consider useful. Technical and financial problems 
and those connected with the application of these 
measures will not however be considered until 
later. 
127. In its letter to the abovementioned third 
countries, the Community stated that the posi-
tions adopted by its member States with regard 
to the various measures suggested by the Aigrain 
Group do not yet imply a definite undertaking 
to participate. It will in fact be possible to give 
such an undertaking only when the details, cost 
and methods of applying the measures have been 
specified in co-operation with the interested 
European third countries. 
p~oiement de celles~ci ou a leur acheminement au 
but; (d) toutes les autres armes, activites militai-
res, bases ou fortifications sous-marines d 'oil une 
action mi:itaire pourrait etre entreprise contre le 
territoire, les eaux territoria:es ou l'espace aerien 
d'un autre Etat y compris, mais sans que cctte 
liste soit limitative : les armes ou systemes per-
mettant de bombarder les cotes; les engins capa-
b:es de desorganiser les communications, la navi-
gation aerienne et maritime, et autres. activites 
pacifiques; les engins con~us pour combattre, 
briser, neutraliser ou rendre inefficace tout ins-
trument de defense d'un autre Etat (moyens de 
detection, de surveillance, de lutte contre l'incen-
die, etc.); les installations a partir desquellcs des 
incursions armees pourraient etre organisees 
contre un autre Etat; les moyens chimiques ou 
autres pouvant servir a detruire les ressources 
des fonds marins dans un autre Etat ou d'en 
interdire l'acces. 
122. L'application de ces idees souleverait, bien 
entendu, certains problemes de verification. Cc-
pendant, nous ne sommes nullement convaincus 
que ces prob~emes seraient p:us difficiles que ceux 
qu'impliquent les propositions de controle pre-
sentees par les representants de l'U.R.S.S. et des 
Etats-Unis.:. 
123. M. Ignatieff a egalement suggere «l'idee 
d'une zone defensive adjacente a la bande de 
securite de douze milles proposee, qui s'etendrait 
a 200 milles ou davantage, au-dela de la limite 
exterieure de cette bande de douze mi:Jes. A l'in-
terieur de cette zone defensive de 200 milles, la 
meme interdiction generale decoulant du traite 
propose serait applicable, avec une seule excep-
tion, a savoir que l'Etat riverain - et unique-
ment l'Etat riverain - serait autorise a entre-
prendre dans cette zone toutes lcs acti vites de 
defense limitees qui seraient permises dans le 
cadre du traite. Aucun autre Etat ne pourrait se 
livrer a de tetes activites dans la zone dont il 
s'agit, sauf avec le consentement expres de l'Etat 
riverain.» 
124. J.Je 7 octobre 1969, les Etats-Unis et l'Union 
Sovietique ont presente a la Conference du des-
armement a Geneve un projet commun de traite 1. 
Ce projet interdit de placer, au-dela de la limite 
des douze milles, sur le lit des mers et des oceans 
et dans leur sous-sol, des armes nucleaires ou 
d'autres armes de destruction massive, ainsi que 
des structures, des plates-formes de lancement ou 
1. Voir annexe m. 
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toutes autres installations destinees specialement 
an stockage, a l'essai ou a !'utilisation de ces 
armes. Le projet de traite interdit les mines 
nuc~eaires ancrees ou deposees sur le fond, mais 
non pas les sous-marins, qu'ils soient ancres ou 
poses sur le fond. Le projet de traite sera pre-
sente a l'Assemblee generale des Nations Unies 
apres avoir ete examine a la Conference du des-
armement. 
CHAPITRE VI 
La cooperation dans le cadre earopeen 
125. Le 19 mars 1969, le Comite de politique 
economique a moyen terme des Communautes 
europeennes a re~u le rapport du Groupe Aigrain 
sur la cooperation scientifique et technique entre 
les pays europeens. Cc rapport envisage unc 
action dans sept domaines prineipaux, dont 
!'oceanographic et, notamment, dans ce dernier 
domaine, la lutte contre la pollution des mers. 
Mais s'il donne une priorite absolue a ce sujet, 
le Groupe Aigrain estime egalement qu'il importc 
d'ame:iorer les connaissances de base des pheno-
m{mes marins. 
126. Conformement a la decision du Conseil en 
date du 28 octobre 1969, neuf pays tiers Ces qua-
tre pays candidats a !'adhesion, l'Autriche, la 
Suede, la Suisse, l'Espagne et le Portugal) ont 
rec;u communication des resultats des travaux 
effectues par le Groupe Aigrain en matiere de 
cooperation scientifique et technique, et i:s ont 
ete invites a faire connaitre, dans toute la mesure 
du possible avant la fin de l'annee 1969, ]'opi-
nion de leurs gouvernements sur les propositions 
du Groupe Aigrain, ainsi que toutes les sugges-
tions ou observations qu'ils estimeraient utile de 
formuler a ce sujet. L'examen des problemes 
techniques, financiers et d'application que pose 
la realisation de ces actions, ne pourra cependant 
avoir lieu qu'ulterieurement. 
127. Dans sa lettre aux pays tiers en question, 
la Communaute precise que la position prise par 
les Etats membres de la Communaute a l'egard 
des differentes actions retenues par le Groupe 
Aigrain n'implique pas encore de leur part un 
engagement definitif d'y participer. Un tel enga-
gement ne pourra, en effet, etre pris que lorsque 
le contenu, le cout et les modalites d'execution 
des actions dont la realisation est envisagee, au-
ront ete definis de fac;on precise en collaboration 
avec les pays tiers europeens interesses. 
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128. Appended to the letter to third countries 
was a memorandum from the member States of 
the European Communities giving details con-
cerning certain aspects of the supplementary 
summary report to the report prepared by the 
Aigrain Group. 
129. Inte1· alia, the memorandum indicated that 
the key measures in the Aigrain report at present 
concern co-operation with regard to computers, 
metallurgy, nuisances and meteorology, and that 
the measures envisaged in these sectors were the 
start of coherent programmes.· 
130. The four main causes of sea pollution are : 
bacteria, chemicals, radioactivity and oil. All 
four should and could be studied concurrently. 
131. The Aigrain Group believed that pollution 
had reached the point where drastic counter-
measures were necessary. As pollution affects all 
Western European countries to the same degree 
it could be an important field for collaboration. 
In all member countries the concentration of 
population in coastal areas is continuing and sea 
pollution might become even more of a problem. 
It might seriously upset the food cycle and cause 
considerable harm to human health. River 
estuaries are the most productive marine environ-
ment used by man and at the same time they 
are increasingly used for transportation, sites 
for new factories, recreation and waste disposal. 
These uses of the same resources are thus in 
mutual conflict. 
132. Regarding protection against the pollution 
of the seas, the Aigrain Group considered that 
a study should be made as a matter of urgency 
to determine the degree of pollution of sea ports 
and river estuaries. Maximum levels of toxication 
should be established and technical measures 
taken to control the pollution of the sea above 
these levels. 
133. For one year, regular samples should be 
taken of water, sediment, suspended particles, 
etc. in the El be, W eser, Scheldt, Seine, Rhone, 
Po, Rhine and Maas estuaries and off Brest and 
La Spezia. 
134. It would be desirable to co-operate with 
British bodies in the North Sea area, in view 
of pollution from the Thames. 
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135. Pollution caused by one country can in 
effect also have uncontrollable consequences for 
neighbouring countries. 
136. Scientific apparatus needed for laboratory 
studies on the degree of toxicity of various sub-
stances on different organisms forming the food 
cycle should also be developed. 
137: The prevention of pollution is just as 
important as fighting it. Pollution · can be 
prevented as can be seen in the American States 
through which flows the Ohio river. Since 1948, 
the fight against pollution of the Ohio river has 
resulted in at least 90 % of all industries along 
the river now maintaining control facilities to 
keep the water clean and sewage treatment facil-
ities have also been installed. 
138. The aims of co-operation could be : 
- to work out toxicity standards ; 
- to prepare uniform legislation ; 
- to establish security measures to be 
taken in case of catastrophe. 
139. The Aigrain Group also considered there 
was still insufficient basic knowledge of rnarine 
phenomena to enable a bold start to be made on 
the exploitation of the sea. The fight against sea 
pollution, better weather forecasts, increased 
safety for shipping and improved fishing 
methods will be possible only when better know-
ledge has been obtained of oceanographic 
parameters (temperature, water level, winds, cur-
rents, salinity, etc.) and their variations. 
140. The Aigrain Group therefore hopes to set 
up a network of measures covering European 
coastal waters and high seas, with the help of 
buoys for the transmission and systematic proces-
sing of the information obtained. 
141. There are several advantages in this 
proposal. The dispersal of financial efforts, and 
hence wastage, would be avoided. The Commun-
ity's industry would be prepared for interna-
tional competition because of its technological 
ability. The Community would be able to take 
part in a worldwide network of measures pre-
pared by UNESCO's Intergovernmental Oceano-
graphic Commission (Integrated Global Ocean 
Station System Working Group). 
128. L'envoi de cette lettre aux pays tiers a ete 
accompagnee d'un memorandum des Etats mem-
bres des Communautes europeennes precisant cer-
tains e~ements resultant de l'examen du rapport 
de synthese et du complement a ce rapport, ela-
bores par le Groupe Aigrain. 
129. Il ressort, entre autres, de ce memorandum, 
que parmi les actions prevues dans le rapport 
Aigrain, les seeteurs de l'informatique, de la 
metallurgie, des nuisances, ainsi que de la meteo-
rologic constituent, au stade actuel, les pieces 
maitresses de la cooperation envisagee, et les 
actions retenues dans ces secteurs constituent 
l'amorce de programmes coherents. 
130. La pollution des mers est due a quatre 
causes principales: les bacteries, les produits 
chimiques, la radioactivite et le petrole, qui doi-
vent et peuvent etre etudiees conjointement. 
131. Le Groupe Aigrain estime que la pollution 
a atteint un point tel que des mesures energiques 
de lutte s'imposent. EJe affecte au meme degre 
tous les pays d'Europe occidentale et la lntte 
contre la pollution pourrait, de ce fait, offrir a 
la cooperation un terrain privilegie. Dans tous 
les pays membres, la concentration demographi-
que augmente sur les cotes et le prob:eme de la 
pollution va probablement devenir de plus en 
plus preoccupant. Elle risque de provoquer des 
perturbations serieuses dans la chaine alimen-
taire et des dommages considerables pour la sante 
des etres humains. L'homme a fait des estuaires 
des zones extremement productives qui sont, par 
ail~eurs, de plus en plus utilisees pour les com-
munications, l'implantation d'usines nouvelles, les 
loisirs et !'evacuation des residus, toutes utilisa-
tions qui s'opposent mutuellement. 
132. En ce qui concerne la protection contre la 
pollution des mers, il conviendrait, de l'avis du 
Groupe Aigrain, de proceder d'urgence a une 
etude qui determinerait l'ampleur des pollutions 
dans les ports et les estuaires, de fixer les normes 
maxima de toxicite et d'elaborer les mesures 
techniques permettant de controler la pollution 
des mers au-de~a de ces normes. 
133. ll y aurait lieu de pratiquer pendant une 
annee des prelevements reguliers d'echantillons 
(eau, sediments, particules en suspension ... ) dans 
les estuaires de l'Elbe, de la Weser, de l'Escaut, 
de la Seine, du RhOne, du Po, du Rhin et de la 
Meuse, en rade de Brest et de la Spezia. 
134. La cooperation des instances anglaises est 
souhaitable dans la region de la Mer du Nord, 
compte tenu de l'apport de substances polluantes 
de la Tamise. 
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135. Les pollutions causees par un pays peuvent 
en effet avoir egalement des consequences incon-
trolables pour les pays voisins. 
136. ll convient aussi de mettre au point les 
appareils scientifiques necessaires permettant 
d'etudier in vitro le degre de toxicite de diWi-
rentes substances sur differents organismes cons-
tituant la chaine alimentaire. 
137. La prevention de la pollution est tout aussi 
importante que la lutte contre la pollution. 
L'Ohio, aux Etats-Unis, est un bon exemple de ce 
qui peut etre fait dans ce domaine. Depuis 1948, 
la lutte contre la pollution de ce fleuve s'est tra-
duite par !'installation, dans 90% au moins des 
industries riveraines, de dispositifs de controle 
destines a assurer la proprete des eaux et de sta-
tions de traitement des eaux usees. 
138. La cooperation pourrait avoir comme objec-
tifs: 
- la determination des normes de toxicite, 
- !'elaboration d'une legislation uniforme, 
- l'etablissement de mesures de securite a 
prendre en cas de catastrophes. 
139. Par ailleurs, le Groupe Aigrain a estime 
que les connaissances de base des phenomenes 
marins etaient encore trop insuffisantes pour 
permettre de s'engager hardiment dans la voie 
de !'exploitation des oceans. La lutte contre la 
pollution des mers, une meilleure prevision me-
teorologique, le renforcement de la securite de 
navigation, les progres de la peche, ne seront 
possibles que grace a une meilleure connaissance 
des parametres oceanographiques (temperature, 
niveau de l'eau, vents, courants, salinite, etc.) et 
de leurs variations. 
140. La commission souhaite done la mise en 
place d'un reseau de mesures couvrant les eaux 
europeennes le long des cotes et en haute mer, 
a }'aide de bouees avec transmission et traitement 
systematique des renseignements recueillis. 
141. Cette proposition comporte plusieurs avan-
tages. Elle evite la dispersion des efforts finan-
ciers, done les gaspillages. Elle prepare l'industrie 
de la Communaute a s'inserer dans la concur-
rence internationale en raison de sa qualite 
technologique. Elle permettrait la participation 
de la Communaute a la realisation d'un reseau 
de mesures mondial prepare par la Commis-
sion Oceanographique Intergouvernementale de 
l'U.N.E.S.C.O. (Groupe de travail de l'I.G.O.S.S., 
Integrated Global Ocean Station System). 
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142. With particular regard to the means of 
implementing them, the studies and research 
decided on should preferably be carried out by 
existing national and international bodies, parti-
cularly when the measures call for a joint centre 
and joint financing. 
143. Insofar as possible, action taken should not 
lead to further international investment in 
offices, buildings or laboratories, since space is 
still available in existing international and some-
times national centres. When your Rapporteur 
visited the Centre for Advanced Marine Studies 
in Marseilles, it was pointed out to him that the 
first Bathyscaphe built by Commandant Cous-
teau was used for only one month a year. The 
same is true for the Diving Bell. In France 
several have already been built, other European 
countries are planning to build the same types 
of diving apparatus. If the national programmes 
and the different plans could be co-ordinated, 
useful work would be done. An inventory should 
therefore be drawn up of existing research and 
means of applying the measures before a decision 
is taken on the details and methods of carrying 
them out. 
144. Finally, the Community should have more 
scientific staff since the number of oceano-
graphers and qualified technicians is inadequate 
to meet future needs. Your Rapporteur thinks 
there should be a systematic increase in 
exchanges of research workers between labora-
tories of different countries to establish friendly 
links between students, a certain guarantee of 
subsequent scientific co-operation. 
145. Certain machinery should evidently be set 
up to enable these activities to be co-ordinated 
and resources to be put to the best use. 
146. The Aigrain Group has estimated the cost 
of its programme as follows : 
- fight against sea pollution $600,000 
- uevelopment of pollution 
detecting apparatus and set-
ting up a network $500,000 
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- a network of measuring 
apparatus for oceanographic 
and meteorological purposes $2,500,000 
- uevelopment of other studies 
on toxicology and biology in 
the seas $500,000 
147. This programme should be carried out 
within the next four years and at the same time 
preparations should be made for the development 
of chemical sounding-buoys and apparatus for 
gathering samples from the seabed. 
Conclusions 
148. On 4th November 1969, the Chairman of 
the Council of Ministers of the European Com-
munities invited the governments of the United 
Kingdom and Ireland, Denmark, Norway, and 
Sweden, Austria and Switzerland, Spain anu 
Portugal to participate in co-operation in the 
field of scientific and technological research. He 
requested the governments of those countries to 
reply before the end of the year. He ended his 
letter by stating : 
"I also wish to stress that, while tre 
measures so far envisaged by the member 
States may appear modest in view of the 
magnitude of the problem facing Europe, 
they are but the start of wider and more 
coherent co-operation which they hope to 
establish with other European countries in 
the scientific and technological field. To 
this end, the group of experts which made 
the initial studies has already been in-
structed by the member States to examine 
the possibility of extending co-operation to 
other fields, and new proposals for 
co-operation will be submitted to you in due 
course." 
149. This is certainly necessary as the oceano-
graphic programme drawn up by the Aigrain 
Group cannot be considered sufficient. The sub-
group on oceanography had little time to make 
its proposals. It was therefore unable to obtain 
the views of the oil companies and the companies 
specialised in under-sea work, nor could it hear 
the explanations of technologists in oceano-
graphy. As a result, its work is one-sided and, 
moreover, the proposals it made are not exactly 
within the guidelines given by the Council of 
142. Pour ce qui concerne plus particulierement 
les modalites d'e.xecution, les etudes et recherches 
envisagees devraient etre effectuees en recourant 
de preference aux organismes existant tant sur 
le plan national qu'international, en particulier 
lorsque la realisation de ces actions implique !'uti-
lisation d'un centre et d'un financement com-
muns. 
143. Dans toute la mesure du possible, les 
actions entreprises ne devraient pas conduire a 
de nouveaux investissements internationaux en 
batiments, bureaux ou laboratoires, la capacite 
d'hebergement des centres internationaux et par-
fois nationaux existants n'etant, en effet, pas 
saturee. Lors de sa visite au Centre d'Oceano-
graphie de Marseille, votre rapporteur a appris 
que le premier bathyscaphe construit par le Com-
mandant Cousteau n'etait utilise qu'un mois par 
an. Il en est de meme, dans une certaine mesure, 
pour la « soucoupe plongeante ». Elle a deja ete 
construite en France en plusieurs exemplaires et 
d'autres pays europeens envisagent de construire 
des appareils du meme type. Une coordination 
des programmes et des differents projets natio-
naux permettrait de faire un travail efficace. 
Un inventaire des recherches et moyens existants 
pour la mise en reuvre des actions retenues de-
vrait done etre effectue avant que ne soient arre-
tes le contenu et les modalites de realisation des 
actions envisagees. 
144. Enfin, le renforcement des effectifs scienti-
fiques de la Communaute est souhaite, car le 
nombre des oceanographes et des techniciens qua-
lifies pour permettre de faire face aux besoins 
futurs est insuffisant. Votre rapporteur pense 
qu'il y a lieu de multiplier de fa<;on systematique 
l'echange de chercheurs entre les laboratoires de 
nationalites differentes, pour etablir des liens 
d'amitie entre etudiants, gage certain de coope· 
ration scientifique ulterieure. 
145. Il est evident qu'il convient de mettre en 
place certains mecanismes permettant la coordi-
nation de ces activites et la meilleure utilisation 
des ressources. 
146. Le Groupe Aigrain a evalue comme suit le 
cm1t de son programme : 
- lutte contre la pollution 
des mers 600.000 u.c. 
- deveJoppement d'un dis-
positif et d'un reseau de 
detection de la pollution 500.000 u.c. 
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- realisation d'un r~u de 
mesures· oceanographi-
ques et meteorologiques 2.500.000 u.c. 
- developpement d'un dis-
positif d't)tudes toxicolo-
giques et biologiques · en 
mer 500.000 u.c. 
147. Ce programme serait a executer au cours 
des quatre prochaines annees pendant lesquelles 
on devrait egalement mettre au point une sonde 
chimique oceanographique et un appareil de pre-
levement d'echantillons du fond de la mer. 
Conclusions 
148. Le 4 novembre 1969, le president du Conseil 
des ministres des Communautes europeennes a 
invite les gouvernements du Royaume-Uni et de 
l'Irlande, du Danemark, de la Norvege et de la 
Suede, de l'Autriche et de la Suisse, de l'Espa-
gne et du Portugal, tL participer a la cooperation 
dans le domaine de la recherche scientifique et 
technique et a faire connaitre leur reponse avant 
la fin de l'annee. Il a termine sa lettre en decla-
rant: 
« Je tiens a souligner, d'autre part, que si 
les actions retenues jusqu'ici par les Etats 
membres des Communautes europeennes 
peuvent sembler modestes face a l'ampleur 
du probleme qui se pose a !'Europe, elles 
ne constituent, a leur avis, que le debut 
d'une cooperation beaucoup plus vaste et 
coherente qu'ils souhaitent instaurer avec 
les pays tiers europeens dans le domaine 
scientifique et technique. A cet effet, les 
Etats membres des Communautes ont 
charge le groupe d'experts, qui avait pro-
cede aux premieres etudes, d'examiner la 
possibilite d'inclure d'autres actions dans 
cette cooperation et ils envisagent de vous 
saisir ulterieurement de nouvelles proposi-
tions de cooperation. » 
149. Cela est certainement necessaire, car le pro-
gramme oceanographique propose par le Groupe 
Aigrain ne peut etre considere comme suffisant. 
Le sous-groupe de !'oceanographic a eu peu de 
temps pour formuler ses propositions. Il n'a, par 
consequent, pas recueilli l'avis des compagnies 
petrolieres et des societes specialisees dans le 
travail sous-marin, ni les explications des techni-
ciens de l'oceanographie. En consequence, ses 
travaux lie portent que sur un aspect de la ques-
tion et, de plus, ses propositions ne coincident 
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Ministers. It had been understood from the outsf>t 
that the work should b~ a co-operative effort by 
the member States of the Common Market, and 
that it would not duplicate other international 
work already being done. It is common know-
ledge that various aspects of the problem of 
marine pollution are already being studied by 
several international bodies under the aegis of 
UNESCO and NATO. 
150. A division will now have to be made 
between the work of the different organisations ; 
for instance, open sea pollution might be con-
sidered in the NATO framework and pollution 
of river estuaries in that of the Common Market. 
Furthermore, a network of oceanographic and 
meteorological buoys in European waters is 
already part of the programme of the World 
Weather Watch and the Integrated Global Ocean 
Station System. 
151. Apart from that, the sum indicated by the 
Aigrain Group - $500,000 - will hardly be 
enough to carry out the research necessary for 
the development of a pollution-detecting buoy 
network. A modern unmanned meteorological 
and oceanographic buoy that collects data and 
telemeters its information via satellites to shore 
stations costs between $1 and 1.5 million. It is 
therefore desirable for co-operation in oceano-
graphy to be on as wide a basis as possible. For 
the moment, it is more a question of ways than 
of means. By squandering its efforts in refusing 
to concert internal policies, Europe is depriving 
itself of a valid and competitive industry. It must 
therefore unify its production of instruments, its 
market and its oceanographic potential. 
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152. So far international European co-operation 
has not progressed beyond acceptance of a loose 
system of co-ordination. There is some willingness 
on the part of governments and scientists to 
co-operate in oceanographic research provided 
they remain free to carry out their national 
tasks or their own scientific research. Europe 
has not yet recognised that co-operation involves 
some sacrifices. Your Rapporteur therefore 
proposes the establishment of a common authority 
in charge of co-ordination. This authority, which 
could be the European Commission, or an author-
ity depending on the Commission, would not need 
its own laboratory or a large and imposing 
organisation. Its aim should be to co-ordinate 
national programmes and organise the most effi-
cient production of hardware by European 
industries. It should supervise the exchange of 
scientists, knowledge and hardware. It is incred-
ible but true that European scientists in oceano-
graphy meet each other only at con~zyesses in 
America, or those organised by UNESCO. 
153. The exchange of students between Euro-
pean universities could also lay a foundation for 
much closer European collaboration. One should 
take into account the fact that none of the Euro-
pean countries is in a position to compete with 
the United States and the USSR and that only 
Western Europe as a whole can become their 
partner on a more or less equal footing. 
pas exactement avec les directives donnees par le 
Conseil des Ministres. Il etait entendu, a l'ori-
gine, qu'il s'agissait d'une entreprise que les 
Etats membres du Marche commun devaient 
mener en cooperation et qui ne devait pas faire 
double emploi avec les autres activites inter-
nationales deja en cours. Tout le monde sait 
que les divers aspects du probleme de la pol-
lution des mers sont deja a l'etude de plu-
sieurs organismes internationaux dependant de 
l'U.N.E.S.C.O. et de l'O.T.A.N. 
150. Ces differentes organisations devront desor-
mais se partager le travail : par exemple, la pol-
lution de la haute mer pourrait entrer dans le 
cadre des activites de l'O.T.A.N. et la pollution 
des estuaires dans celui du Marche commun. Par 
ailleurs, le reseau de bouees oceanographiques et 
meteorologiques mouillees dans les eaux euro-
peennes fait deja partie du programme de la 
Veille meteorologique mondiale et de l'I.G.O.S.S. 
(Integrated Global Ocean Station System). 
151. Dans un autre ordre d'idees, la somme indi-
quee par le Groupe Aigrain, soit 500.000 dollars, 
suffira a peine pour mener la recherche neces-
saire a la creation d'un reseau de bouees detec-
trices de pollution. Le cout d'une bouee meteoro-
logique et oceanographique moderne, non habitee, 
recueillant les donnees et transmettant ses ren-
seignements par satellites aux stations cotieres, 
est de l'ordre de 1 a 1,5 million de dollars. Il est 
done souhaitable que la cooperation dans le do-
maine de l'oceanographie s'etablisse sur une base 
aussi large que possible. Pour !'instant, il s'agit 
moins d'un probleme de credits que d'un pro-
bleme de methodes. En eparpillant ses efforts, en 
se refusant a la concertation interne, l'Europe 
s'interdit la creation d'une industrie valable et 
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competitive. Il lui faut done unifier la produc-
tion d'instruments, son marche et son potentiel 
oceanographique. 
152. Jusqu'a present, la cooperation europeenne 
sur le plan international n'est pas allee au-dela 
de l'acceptation d'un systeme assez lache de 
coordination. Les gouvernements et les savants 
temoignent d'une certaine volonte de cooperer 
dans la recherche oceanographique, a condition 
de garder la liberte d'accomplir leurs taches 
nationales ou leurs propres recherches scienti-
fiques. L'Europe n'a toujours pas admis que la 
cooperation implique certains sacrifices. Votre 
rapporteur propose done de creer une autorite 
commune qui serait chargee de la coordination. 
Cette autorite, qui pourrait etre la Commission 
europeenne ou un organisme dependant de la 
Commission, n'aurait pas besoin de laboratoires 
particuliers, ni d'une structure imposante. Elle 
devrait viser a coordonner les programmes natio-
naux et a organiser aussi efficacement que pos-
sible la production de materiel par les industries 
europeennes. Elle devrait superviser l'echange de 
savants, de connaissances et de materiel. Il est 
incroyable, mais vrai, que les specialistes euro-
peens de l'oceanographie ne se rencontrent qu'a 
des congres organises en Amerique ou a des 
congres de l'U.N.E.S.C.O. 
153. L'echange d'etudiants entre universites eu-
ropeennes pourrait egalement jeter les bases 
d'une collaboration europeenne plus etroite. Il 
convient de tenir compte du fait qu'aucun pays 
europeen n'est a meme de rivaliser avec les Etats-
Unis et l'U.R.S.S. et que seule !'Europe occiden-
tale, dans son ensemble, peut devenir leur asso-
ciee sur un pied d'egalite. 
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United Nations Resolution No. 2467-D (XXIII) 
The General Assembly, 
Convinced that the nations of the world 
should join together, with due respect for 
national jurisdiction, in a common long-term 
programme o.f exploration of the ocean as a 
potential source of resources, which should 
eventually be used for meeting the needs of all 
mankind with due recognition of those of 
developing countries and irrespective of the geo-
graphical location of States, 
Recalling also that in its resolution 2172 
(XXI) of 6th December 1966 the General 
Assembly requested the Secretary-General to 
prepare proposals for ensuring the most 
effective arrangements for an expanded pro-
gramme of international co-operation to assist 
in a better understanding of the marine environ-
ment through science, and for initiating and 
strengthening marine education and training 
programmes, 
Recalling further the proposals made by the 
Seeretary-General in his report, pursuant to 
resolution 2172 (XXI), as well as the various 
views expressed during the consideration of this 
subject by the General Assembly at its twenty-
third session, 
Noting that the Bureau and Consultative 
Council of the Intergovernmental Oceanographic 
Commission of the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organisation considered 
the proposed international decade of ocean explor-
ation a useful initiative for broadening and 
accelerating investigations of the oceans and for 
strengthening international co-operation, 
Endorsing the objectives expressed in Econo-
mic and Social Council resolutions 1380 (XL V), 
1381 (XLV) and 1382 (XLV) of 2nd August 
1968 and recalling particularly the invitation to 
the General Assembly to endorse the concept of 
a co-ordinated long-term programme of oceano-
graphic research, taking into account such 
initiatives as the proposal for an international 
decade of ocean exploration and international 
programmes already considered, approved and 
adopted by the Intergovernmental Oceanographic 
Commission for implementation in co-operation 
with other specialised agencies, 
Aware of the consideration given to the 
proposal in the Ad Hoc Committee to Study the 
Peaceful Uses of the Sea-Bed and the Ocean 
Floor beyond the Limits of National Jurisdiction, 
arising from the contribution which the inter-
national decade of ocean exploration would make 
to scientific research and exploration of the 
seabed and ocean floor, as an important part of 
a co-ordinated long-term international pro-
gramme of oceanographic research, 
Seeking to enrich the knowledge of all 
mankind by encouraging a free flow of scientific 
information on the oceans to all States, 
1. Welcomes the concept of an international 
decade of ocean exploration to be undertaken 
within the framework of a long-term programme 
of research and exploration, including scientific 
research and exploration of the seabed and the 
ocean floor, under the aegis of the United Nations 
on the understanding that all such activities 
falling under the national jurisdiction of a State 
shall be subject to the previous consent of such 
State, in accordance with international law ; 
2. Invites member States to formulate pro-
posals for national and international scientific 
programmes and agreed activities to be under-
taken during the international decade of ocean 
exploration with due regard to the interests of 
developing countries, to transmit these proposa1s 
to the United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organisation for the Intergovernmental 
Oceanographic Commission in time to begin the 
decade in 1970, and to embark on such activities 
as soon as practicable, 
3. Urges member States to publish as soon as 
practicable the results of all activities which they 
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Resolution no 2461-D (XXIII) des Nations Unies 
L'Assemblee generale, 
Convaincue que les pays du monde devraient 
unir leurs efforts, compte dfunent tenu des juri-
dictions nationales, dans un programme commun 
a long terrne d'exploration des oceans consideres 
comme une sourc~ potentielle de ressources, les-
quelles devront en definitive servir a satisfaire 
les besoins de l'humanite tout entiere, ceux des 
pays en voie de developpement etant dument pris 
en consideration, et independamment de la situa-
tion geographique des Etats, 
Rappelant egalement que, dans sa resolution 
2172 (XXI) du 6 decembre 1966, elle a prie le 
secretaire general d'elaborer des propositions 
tendant a assurer que lcs dispositions les plus 
efficaces soient prises en vue de l'etablissement 
d'un programme elargi de cooperation interna-
tionale destine a promouvoir une meilleure com-
prehension du milieu marin grace a la science 
et a instituer et a renforcer des programmes 
d'etudes et de formation dans le domaine des 
sciences de la mer, 
Rappelant en outre les propositions que le 
secretaire general a formulees dans son rapport, 
en application de la resolution 2172 (XXI) de 
l'Assemblee generale, ainsi que les diverses opi-
nions exprimees sur cette question lors de son 
examen par l'Assemblee generale a sa vingt-
troisieme session, 
Notant que le Bureau et le Conseil consul-
tatif de la Commission oceanographique inter-
gouvernementale de !'Organisation des Nations 
Unies pour !'education, la science et la culture 
ont estime que la proposition touchant !'institu-
tion d'une decennie internationale de !'explo-
ration oceanographique etait une initiative utile 
aux fins de !'expansion et de !'acceleration des 
recherches oceanographiques, ainsi que du ren-
forcement de la cooperation internationale, 
Faisant siens les objectifs enonces dans les 
resolutions 1380 (XLV), 1381 (XLV) et 1382 
(XLV) du Conseil economique et social, en date 
du 2 aout 1968, et rappelant notamment que 
l'Assemblee generale y est priee de faire sienne 
l'idee d'un programme coordonne et a long terme 
de recherches oceanographiques, en tenant compte 
d'initiatives telles que la proposition touchant 
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!'institution d'une decennie internationale de 
!'exploration oceanographique et les program-
mes internationaux deja examines, approuves et 
adoptes par la Commission oceanographique 
intergouvernementale pour etre executes en coo-
peration avec d'autres institutions specialisees, 
Consciente de l'interet que le Comite spe-
cial charge d'etudier les utilisations pacifiques 
du lit des mers et des oceans au-dela des limites 
de la juridiction nationale a porte a cette pro-
position en raison de la contribution qu'appor-
terait la decennie internationale de !'exploration 
oceanographique a la recherche scientifique et a 
!'exploration des fonds marins et oceaniques, en 
taut qu'element important d'un programme inter-
national coordonne et a long terme de recherche 
oceanographique, 
Soucieuse d'enrichir le fonds de connais-
sances de toute l'humanite en encourageant la 
libre communication a tous les Etats des infor-
mations scientifiques touchant les oceans, 
1. Accueille avec satisfaction l'idee d'une de-
cennie internationale de !'exploration oceano-
graphique qui s'inscrirait dans le cadre d'un 
programme a long terme de recherche et d'ex-
ploration, et notamment de recherche scientifique 
et d'exploration des fonds des mers et des oceans, 
entrepris sous l'egide de !'Organisation des Na-
tions Unies, etant entendu que, dans tous les 
cas ou ces activites relevent de la juridiction 
nationale d'un Etat, elles se1·ont subordonnees 
au consentement prealable de cet Etat conforme-
ment au droit international ; 
2. Invite les Etats membres a formuler des 
propositions concernant les activites concertees et 
programmes scientifiques nationanx et interna-
tionaux qui devraient etre entrepris pendant la 
decennie internationale de !'exploration oceano-
graphique, compte dfunent tenu des interets des 
pays en voie de developpement, a communiquer 
ces propositions a !'Organisation des Nations 
Unies pour !'education, la science et la culture 
a !'intention de sa Commission oceanographique 
intergouvernementale a temps pour commencer 
la decennie en 1970 et a mettre en train ces acti-
vites aussitot que faire se pourra ; 
3. Prie instamment les Etats membres de pu-
blier aussitot qu'ils le pourront les resultats de 
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will have undertaken within the framework of 
the international decade of ocean exploration as 
part of a long-term co-ordinated programme of 
scientific research and exploration, and at the 
same time to communicate these results to the 
Intergovernmental Oceanographic Commission, 
4. Requests the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organisation that its 
Intergovernmental Oceanographic Commission : 
(a) Intensify its activities in the scientific 
field, within its terms of reference and in 
co-operation with other interested agencies, in 
particular with regard to co-ordinating the 
scientific aspects of a long-term and expanded 
programme of worldwide exploration of the 
oceans and their resources of which the inter-
national decade of ocean exploration will be an 
important element, including international 
agency programmes, an expanded international 
exchange of data from national programmes, and 
international efforts to strengthen the research 
capabilities of all interested nations with parti-
cular regard to the needs of the developing coun-
tries; 
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(b) Co-operate with the Secretary-General, 
in accordance with paragraph 4 of General 
Assembly resolution 2414 (XXIII) of 17th 
December 1968 on the resources of the sea in 
the preparation of the comprehensive outline of 
the scope of the long-term programme of oceano-
graphic research of which the international 
decade of ocean exploration will be an important 
element, making available its views as to the 
appropriate relationship between the several 
international programmes already considered, 
approved and adopted by the Intergovernmental 
Oceanographic Commission for implementation, 
the decade, and the long-term programme ; 
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(c) Keep the Secretary-General informed of 
all proposals, programmes and activities of which 
it is informed in accordance with paragraphs 2 
and 3 above together with any comments it may 
consider appropriate ; 
(d) Report through appropriate channels to 
the General Assembly at its twenty-fourth session 
on progress made in the implementation of the 
present resolution. 
1752nd plenary meeting 
21st December 1968 
toutes les activites qu'ils auront entreprises dans 
le cadre de la decennie internationale de !'explo-
ration oceanographique en tant qu'element d'un 
programme a long terme de recherche scientifi-
que et d'exploration mis en ceuvre sur une base 
de cooperation, et de les communiquer en meme 
temps a la Commission oceanographique inter-
gouvernementale ; 
4. Demande a !'Organisation des Nations Unies 
pour !'education, la science et la culture que sa 
Commission oceanographique intergouvernemen-
tale: 
(a) Intensifie, dans le cadre de son mandat 
et en cooperation avec d'autres organismes inte-
resses, ses activites dans le domaine scientifique, 
en particulier en ce qui concerne la coordination 
des aspects scientifiques d'un programme elargi 
et a long terme d'exploration mondiale des oceans 
et de leurs ressources, dont la decennie interna-
tionale de !'exploration oceanographique sera un 
element important, comprenant des programmes 
executes par des organismes internationaux, un 
echange international elargi de donnees prove-
nant des programmes nationaux ainsi qu'une 
action internationale visant a renforcer les 
moyens de recherche de tous les pays interesses, 
compte tenu en particulier des besoins des pays 
en voie de developpement ; 
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(b) Coopere avec le secretaire general, 
conformement au paragraphe 4 de la resolution 
2414 (XXIII) de l'Assemblee generale, en date 
du 17 decembre 1968, relative aux ressources de 
la mer, pour mettre an point un aper«;u general 
de la portee du programme a long terme de re-
cherches oceanographiques, dont la decennie 
internationale de !'exploration oceanographique 
constituera un element important, en lui com-
muniquant ses vues sur les relations qui devraient 
exister entre les divers programmes internatio-
naux deja examines, approuves et adoptes par 
la Commission oceanographique intergouverne-
mentale, la decennie et le programme a long 
terme; 
(c) Tienne le secretaire general au courant 
de toutes les propositions, de tous les pro-
grammes et de toutes les activites dont elle sera 
informee conformement aux paragraphes 2 et 3 
ci-dessus, et lui fasse part de toutes observations 
qu'elle jugera appropriees ; 
(d) Fasse rapport, par les voies appro-
priees, a l'Assemblee generale lors de sa vingt-
quatrieme session sur les progres accomplis dans 
}'application de la presente resolution. 
1752· seance pleniere 
21 decembre 1968 
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APPENDIX II 
Total federal marine science programme by major purpose <a> 
(In millions of dollars) 
Estimated Estimated President's 
FY 1968 FY 1969 budget FY 1970 
1. International co-operation and collaboratiol). 9.6 9.5 11.7 
2. National security 119.9 128.1 143.0 
3. Fishery development and seafood technology 40.1 43.8 44.5 
4. Transportation 1l.l 10.6 18.6 
5. Development of the coastal zone 27.6 29.1 29.6 
6. Health 5.3 5.4 5.3 
7. Non-living resources 7.3 8.0 8.6 
8. Oceanographic research (b) 78.1 93.3(C) 93.5 
9. Education 7.0 7.5 I 9.2 
I 
10. Environmental observation and prediction 28.8 31.6 32.1 
11. Ocean exploration, mapping, charting, and geodesy 75.7 I 83.0 99.1 12. General purpose ocean engineering 19.2 18.3 29.5 
13. National data centres 2.1 2.3 3.2 
Total 431.8 471.5 528.0 
(a) Many programmes of the Departments of Defence, Commerce, Interior, and Transportation, and other agencies 
related to marine science affairs are not included. 
(b) Research beneficial to more than one of the other major purpose areas. 
(c) Includes $14.5 million for Coast Guard sub-polar oceanographic research ship. Funding for other ships is 
included in the relevant major purpose category. 
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Budget total du programme federal des sciences de la mer 
decompose en objectifs principaux <a> 
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(en millions de dollars) 
Estimations Estimations Budget du 
pour l'exercice pour l'exercice Prtl-sident Exercice financier 1968 financier 1969 financier 1970 
1. Oooperation et collaboration internationales 9,6 9,5 11,7 
2. Securite nationale 119,9 128,1 143,0 
3. Developpement de la peche et des techniques d'ex-
ploitation des ressources alimentaires de la mer 40,1 43,8 44,5 
4. Transports ll,1 10,6 18,6 
5. Mise en valeur de la zone cl>tiere 27,6 29,1 29,6 
6. Sante 5,3 5,4 5,3 
7. Ressources mineral ea 7,3 8,0 8,6 
8. Recherche oceanographique (b) 78,1 93,3 (o) 93,5 
9. Enseignement 7,0 7,5 9,2 
10. Observation du milieu et previsions 28,8 31,6 32,1 
11. Exploration de !'ocean, cartographie et geodesie 75,7 83,0 99,1 
12. Techniques marines a vocation generale 19,2 18,3 29,5 
13. Centres nationaux de donnees 2,1 2,3 3,2 
Total 431,8 471,5 528,0 
(a) Ne sont pas inclus de nombreux programmes des ministeres de la defense, du commerce, de l'interieur et des 
transports, et d'autres organismes traitant des sciences de la mer. 
(b) Recherche ben6ficiant a plusieurs secteurs compris dans les objectifs principaux. 
(c) Comprend 14,5 millions de dollars pour le navire garde-cote de recherche oc6anographique subpolaire. Lea 
credits relatifs aux autres batiments sont inclus dans la categorie correspondante d'objectifs principaux. 
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APPENDIX Ill 
Draft treaty on the prohibition of the emplacement of nuclear weapons and other weapons 
of mass destruction on the seabed and the ocean floor and in the subsoil thereof 
The States Parties to this Treaty, 
Recognising the common interest of mankind 
in the progress of the exploration and use of the 
seabed and the ocean floor for peaceful purposes, 
Considering that the prevention of a nuclear 
arms race on the seabed and the ocean floor 
serves the interests of maintaining world peace, 
reduces international tensions, and strengthens 
friendly relations among States, 
Convinced that this Treaty constitutes a 
step towards the exclusion of the seabed, the 
ocean floor and the subsoil thereof from the arms 
race, and determined to continue negotiations 
concerning further measures leading to this end, 
Convinced that this Treaty constitutes a 
step towards a treaty on general and complete 
disarmament under strict and effective interna-
tional control, and determined to continue nego-
tiations to this end, 
Convinced that this Treaty will further the 
purposes and principles of the Charter of the 
United Nations, in a manner consistent with the 
principles of international law and without 
infringing the freedoms of the high seas, 
Have agreed as follows: 
Article I 
1. The States Parties to this Treaty undertake 
not to emplant or emplace on the seabed and the 
ocean floor and in the subsoil thereof beyond the 
maximum contiguous zone provided for in the 
1958 Geneva Convention on the Territorial Sea 
and the Contiguous Zone any objects with 
nuclear weapons or any other types of weapons 
of mass destruction, as well as structures, 
launching installations or any other facilities 
specifically designed for storing, testing or using 
such weapons. 
2. The undertakings of paragraph 1 of this 
Article shall also apply within the contiguous 
zone referred to in paragraph 1 of this Article, 
139 
except that within that zone they shall not apply 
to the coastal State. 
3. The States Parties to this Treaty undertake 
not to assist, encourage or induce any State to 
commit actions prohibited by this Treaty and not 
to participate in any other way in such actions. 
Article II 
1. For the purpose of this Treaty the outer 
limit of the contiguous zone referred to in 
Article I shall be measured in accordance with 
the provisions of Part I, Section li of the 1958 
Geneva Convention on the Territorial Sea and 
the Contiguous Zone and in accordance with 
international law. 
2. Nothing in this Treaty shall be interpreted 
as supporting or prejudicing the position of any 
State Party with respect to rights or claims 
which such State Party may assert, or with 
respect to recognition or non-recognition of rights 
or claims asserted by any other State, related to 
waters off its coasts, or to the seabed and the 
ocean floor. 
Article Ill 
1. In order to promote the objectives and 
ensure the observance of the provisions of this 
Treaty, the States Parties to the Treaty shall 
have the right to verify the activities of other 
States Parties to the Treaty on the seabed and 
the ocean floor and in the subsoil thereof beyond 
the maximum contiguous zone, referred to in 
Article I, if these activities raise doubts con-
cerning the fulfilment of the obligations assumed 
under this Treaty, without interfering with such 
activities or otherwise infringing rights recog-
nised under international law, including the 
freedoms of the high seas. 
2. The right of verification recognised by the 
States Parties in paragraph 1 of this Article may 
be exercised by any State Party using its own 
means or with the assistance of any other State 
Party. 
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Projet de:traite interdisant de placer des armes nucleaires et d'autres armes de destruction 
massive sur le fond des mers et des oceans ainsi que dans leur sous-sol 
Les Etatlil parties au present traite, 
Reconnaissant que 1 'humanite a un interet 
commun au.x progres de !'exploration et de !'utili-
sation du fond des mers et des oceans a des fins 
pacifiques, 
Considerant que la prevention d'une course 
aux armements nucleaires sur le fond des mers 
et des oceans sert la cause du maintien de la 
paix mondiale, attenue les tensions internatio-
nales et renforce les relations amicales entre 
Etats, 
Convaincus que le present traite constitue 
une etape qui aidera a exclure de la course aux 
armements le fond des mers et des oceans ainsi 
que leur sous-sol, et resolus a poursuivre les 
negociations en vue d'autres mesures a cette fin, 
Convaincus que le present traite constitue 
une etape vers un traite de desarmement general 
et complet sous un controle international strict 
et efficace, et resolus a poursuivre les negocia-
tions a cette fin, 
Convaincus que le present traite servira les 
buts et principes de la Charte des Nations Unies 
d'une maniere compatible avec les principes du 
droit international et sans porter atteinte au.x 
libertes de la haute mer, 
Sont convenus de ce qui suit : 
Article zer 
1. Les Etats parties au present traite s'enga-
gent a n 'installer ou placer sur le fond des mers 
et des oceans ou dans leurs sous-sol, au-dela de 
la zone contigue maximum definie dans la Con-
vention de Geneve de 1958 sur la mer territoriale 
et la zone contigue, aucun engin muni d'armes 
nucleaires ou d'autres types d'armes de destruc-
tion massive, non plus qu'aucune construction, 
installation de lancement ou autre installation 
expressement conQue pour le stockage, les essais 
ou !'utilisation de telles armes. 
2. Les engagements enonces au paragraphe 1 
du present article s'appliquent aussi a l'interieur 
de la zone contigue mentionnee dans ledit para-
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graphe, si ce n'est qu'a l'interieur de ladite zone 
ils ne s'appliquent pas a l'Etat riverain. 
3. Les Etats parties au present traite s'enga-
gent a n'aider, encourager ou inciter aucun Etat 
a commettre des actes inter<.lits par ledit traite, 
et a ne participer d'aucune autre maniere a de 
tels actes. 
Article Il 
1. Aux fins du present traite, la limite exte-
rieure de la zone contigue visee a !'article pre-
mier sera mesuree conformement au.x dispositions 
de la premiere partie, section II, de la Conven-
tion de Geneve de 1958 sur la mer territoriale et 
la zone contigue, et conformement au droit inter-
national. 
2. Aucune disposition du present traite ne 
sera iuterpretee comme constituant un appui ni 
comme portant atteinte a la position d'un Etat 
partie touchant les droits ou pretentious que 
celui-ci pourrait faire valoir, ou la reconnaissance 
ou non-reconnaissance des droits ou pretentious 
de tout autre Etat, quant au.x eaux situees au 
large de ses cotes ou quant au fond des mers et 
des oceans. 
Article Ill 
1. Afin de promouvoir les objectifs du present 
traite et d'assurer le respect de ses dispositions, 
les Etats parties audit traite ont le droit de veri-
fier les activites des autres Etats parties au traite 
sur le fond des mers et des oceans ainsi que dans 
leur sous-sol au-dela de la zone contigue maxi-
mum visee a !'article I•r, si ces activites font 
douter de !'execution des obligations assumees 
en vertu du traite, sans s'ingerer dans ces acti-
vites ni porter atteinte d'aucune autre maniere 
aux droits reconnus en vertu du droit interna-
tional, y compris les libertes de la haute mer. 
2. Le droit de verification reconnu au.x Etats 
parties par le paragraphe 1 du present article 
peut etre exerce par tout Etat partie, soit par ses 
propres moyens, soit avec !'assistance de tout 
autre Etat partie. 
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3. The States Parties to the Treaty undertake 
to consult and co-operate with a view to removing 
doubts concerning the fulfilment of the obliga-
tions assumed under this 'l'reaty. In the event 
that consultation and co-operation have not 
removed the doubts and there is serious question 
concerning the fulfilment of the obligations 
assumed under this Treaty, States Parties to this 
Treaty may, in accordance with the provisions of 
the <.Jharter of the United Nations, refer the 
matter to the Security Council. ' 
Article IV 
Any State Party to the Treaty may propose 
amendments to this Treaty. Amendments shall 
enter into force for each State Party to the 
Treaty accepting the amendments upon their 
acceptance by a majority of the States Parties 
to the Treaty and thereafter for each remaining 
State Party on the date of acceptance by it. 
Article V 
Five years after the entry into force of this 
'l'reaty, a conference of Parties to the Treaty 
shall be held in G-eneva, Switzerland, in order to 
review the operation of this 'l'reaty with a view 
to assuring that the purposes of the Preamble 
and the provisions of the Treaty are being 
realised. Such review shall take into account any 
relevant technological developments. The review 
conference shall determine in accordance with 
the views of a majority of those Parties attending 
whether and when an additional review confer-
ence shall be convened. 
Article VI 
Each Party to this Treaty shall in exercising 
its national sovereignty have the right to with-
draw from this 'l'reaty if it decides that extra-
ordinary events related to the subject matter of 
this Treaty have jeopardised the supreme inter-
ests of its country. It shall give notice of such 
withdrawal to all other Parties to the Treaty and 
to the United Nations Security Council three 
months in advance. Such notice shall include a 
statement of the extraordinary events it considers 




1. 'l'his Treaty shall be open for signature to 
all States. Any State which does not sign the 
Treaty before its entry into force in accordance 
with paragraph 3 of this Article may accede to 
it at any time. 
2. This Treaty shall be subject to ratification 
by signatory States. Instruments of ratification 
and of accession shall be deposited with the 
Governments of which are hereby 
designated the Depositary Governments. 
3. This Treaty shall enter into force after the 
deposit of instruments of ratification by twenty-
two governments, including the governments 
designated as Depositary Governments of this 
Treaty. 
4. For States whose instruments of ratification 
or accession are deposited after the entry into 
force of this Treaty it shall enter into force on 
the date of the deposit of their instruments of 
ratification or accession. 
5. The Depositary Governments shall forthwith 
notify the governments of all States signatory 
and acceding to this 'l'reaty of the date of each 
signature, of the date of deposit of each instru-
ment of ratification or of accession, of the date 
of the entry into force of this Treaty, and of 
the receipt of other notices. 
6. This Treaty shall be registered by the 
Depositary Governments pursuant to Article 102 
of the Charter of the United Nations. 
Article VIII 
This Treaty, the English, Russian, French, 
Spanish and Chinese texts of which are equally 
authentic, shall be deposited in the archives of 
the Depositary Governments. Duly certified 
copies of this Treaty shall be transmitted by the 
Depositary Governments to the governments of 
the States signatory and acceding thereto. 
In witness whereof the undersigned, being 
duly authorised thereto, have signed this Treaty. 
Done in . . . . . . at . . . . . . this . . . . . . day 
of ....... 
ANNNEXE ffi 
3. Les Etats parties au present tra.ite s'enga-
gent a se consulter et a collaborer a.fin d'eliminer 
tout doute quant a !'execution des obligations 
assumees en vertu dudit traite. Si ces consulta-
tions et cette collaboration ne permettent pas 
d'eliminer les doutes et que !'execution des obli-
gations assumees en vertu du traite soit serieu-
sement mise en question, les Etats parties au 
traite pourront, con:formement aux dispositions 
de la Clu1rte des Nations Unies. saisir le Conseil 
de securite. ' 
Article IV 
Tout Etat partie au traite peut y proposer 
des amendements. Ces amendements entreront 
en vigueur, a l'egard de tout Etat partie au traite 
qui les aura acceptes, des leur acceptation par la 
majorite des Etats parties au traite, et, par la 
suite, a l'egard de chacun des autres Etats par-
tics, a la date a laquelle cet Etat les aura acceptes. 
Article V 
Cinq ans apres 1 'entree en vigueur du pre-
sent traite, une conference des parties au traite 
se reunira a Geneve (Suisse) afin d'examiner le 
fonctionnement du traite en vue de s'assurer 
que les objectifs enonces au preambule et les dis-
positions du traite sont dument observes. Lors de 
cette revision, il sera tenu compte de tons progres 
technologiques pertinents. La conference de re-
vision determinera, en conformite des vues de la 
majorite des parties presentes a la conference, 
si et quand il y aura lieu de tenir nne autre 
<'Onference de revision. 
Article VI 
'route partie au present traite, dans l'exer-
cice de sa souverainete nationale, a le droit de se 
retirer du traite si elle juge que des evenements 
extraordinaires en rapport avec l'objet flu traite 
ont compromis les interets superieurs de son 
pays. Elle doit notifier ce retrait a toutes les 
mttres parties au traite ainsi qu'au Conseil de 
seeurite de !'Organisation des Nations Unies 
avec un preavis de trois mois. Ladite notification 
doit contenir un expose des evenements extra-
ordinaires que l'Etat en question considere 




1. Le present traite est ouvert a la signature de 
tons les Etats. Tout Etat qui n'aura pas signe 
le present traite avant qu'il entre en viguf'ur 
conformement au paragraphe 3 du present article 
pourra y adMrer a tout moment. 
2. JJe present traite sera soumis a la ratification 
des Etats signataires. Les instruments de ratifi-
cation et les instruments d'adMsion seront de-
poses aupres des gouvernements ...... , designes 
par les presentes comme gouvernements depo-
sitaires. 
3. Le present traite entrera en vigueur apres le 
depot des instruments de ratification par vingt-
deux gouvernements, y compris les gouverne-
ments designes comme depositairf's du present 
traite. 
4. A l'egard des Etat.c; dont les instruments de 
ratification ou d'adhesion seront deposes apres 
son entree en vigueur, le present traite entrera 
en vigueur a la date du depot de leurs instru-
J:lPlltS de ratification ou d'adhesion. 
5. Les gouvernements depositaires notifieront 
sans de1ai aux gouvernements de tons les Etats 
qui auront signe le present traite ou y auront 
adhere la date de chaque signature, la date du 
depot de chaque instrument de ratification ou 
d'adhesion, la date d'entree en vigueur du traite 
ainsi que la date de reception de tous autres avis. 
6. Le present traite sera enregistre par les 
gouvernements depositaires conformement a !'ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies. 
Article VIII 
Le present traite, dont les textes anglais, 
chinois, espagnol, fran(lais et russe font egale-
ment foi, sera depose dans les archives des gou-
vernements depositaires. Des copies certifiees 
conformes du present traite seront adressees par 
les gouvernements depositaires aux gouverne-
ments des Etats qui auront signe le traite ou qui 
y auront adhere. 
En foi de quoi les soussignes, dument habi-
lites a cet effet, ont signe le present traite. 
Fait en ..... exemplaires, a ..... , le ..... 
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Amendment No. 1 
lOth December 1969 
European policy in the field of technology - Oceanography 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Chapman 
In paragraph 2 of the operative text of the draft Recommendation, delete the word "comprehen-
sive" _ 
Signed : Ghapman 
1. See lOth Sitting, lOth December 1969 (Amendment adopted.) 
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Amendement no 1 
10 decenibre 1969 
La politique europeenne en matiere technologique - L 'oceanographie 
AMENDEMENT n° 1 1 
presente par M. Chapman 
Dans le projet de recommandation, au paragraphe 2 du dispositif, supprimer les mots : « et diver· 
sifie ». 
Signe: Ohapman 
1. Voir 108 seance, 10 decembre 1969 (Adoption de l'amendement). 
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Co-operation between Europe and the United States 
REPORT 1 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 11 
by Mr. Krieg, Rapporteur 
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2. Members of the Committee: Mr. Blumenfeld (Chair-
man); MM. Peel, Bettiol (Vice-Chairmen); MM. Bemporad, 
Bos (Substitute : van Hall), Cravatte, De Grauw, Edelman, 
Lord Gladwyn, MM. Gonella, Kahn-Ackermann, Kirk, 
Krieg, Lemaire, Leynen, Mammi, von Merkatz, Nessler, 
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Peronnet (Substitute : Vitter), Portheine, de Preaumont, 
Rutschke, Schulz, van der Stoel, Dr. Shi rley Summerskill, 
Mr. Van Hoeylandt. 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in ilalicB. 
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Rutschke, Schulz, van der Stoel, Mme Summerskill, M. Van 
Hoeylandt. 
N. B. Les noms des Representants ayant pris part au 
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Draft Recommendation 
on co-operation between Europe and the United States 
The Assembly, 
Considering close co-operation between Europe and the United States to be the basis of the 
security and prosperity of the western world ; 
Recalling Recommendation 171 ; 
Noting that the present crisis in industrial societies is being felt on both sides of the Atlantic 
and that no satisfactory solution can be found in a national framework; 
Convinced that the economic union of Europe is an essential step towards the harmonious 
development of international trade ; 
Believing that the international monetary order is threatened by the rise of inflation throughout 
the western world and welcoming the decision of the Conference of Heads of Government at The 
Hague to tackle this problem; 
Considering finally that WEU is at present the only truly European instrument for continuous 
consultation and co-operation in the defence field and in the field of foreign policy, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Endeavour to overcome the crisis dividing its members as quickly as possible; 
2. Study the international monetary situation in order to co-ordinate the policies of the members 
of the EEC and the United Kingdom in the International Monetary Fund and to avoid the creation 
of new means of international settlements leading to a worsening of inflationary pressure or making 
a lasting monetary system dependent on the financial policy of the United States alone ; 
3. Consider the measures which will have to be taken by the European Economic Community in 
order to strengthen the Common Market and transform it into a true economic union ; 
4. Hold regular discussions on assistance to countries in the process of development so as to 
prevent such assistance being slowed down by the measures which many countries are having to take 
to fight inflationary pressures ; 
5. Endeavour to co-ordinate the foreign and defence policies of the EEC countries and the United 
Kingdom, thus opening the way to a true political union of Europe ; 
6. To this end : 
(a) Hold regular consultations on the situation in the Middle East so as to enable European 
countries to take part in any international guarantee of the settlement which will end the 
present conflicts ; 
(b) Together with the United States, consider the implications of a European security con-
ference for Europe ; 
(c) Insist that such a conference, in order to be successful 
(1) must promote stability and detente in Europe; 
(2) must not lead to a weakening of the West or to the recognition of the right of any 
European State to intervene in the internal affairs of any other. 
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i>octrM:ENT 497 
Projet de recommandation 
sur la cooperation de l'Europe et des Etats· Unis 
L' Assemblee, 
Considerant qu'une etroite cooperation entre !'Europe et les Etats-Unis constitue le fondement 
de la securite du monde occidental et de sa prosperite ; 
Rappelant la Recommandation no 171 ; 
Constatant que la crise que traversent actuellement les societes industrielles se fait sentir de 
part et d'autre de l'Atlantique et qu'aucune solution satisfaisante ne polll'riL etre trouvee dans un 
cadre national ; 
Convaincue que l'union economique de !'Europe est une etape indispensable conduisant a un 
developpement harmonieux des echanges internationaux ; 
Estimant que l'ordre monetaire international se trouve menace par la poussee infl.ationniste qui 
se fait sentir dans !'ensemble du monde occidental, et se felicitant de la decision prise a la Confe-
rence des chefs de gouvernement a La Haye de s'attacher a ce probleme ; 
Considerant, enfin, que l'U. E. 0. reste actuellement le seul instrument proprement europeen de 
consultation suivie et de cooperation dans le domaine de la defense et dans celui de la politique 
etrangere, 
RECOMMANDE AU CONSEIT.. 
I. De chercher les moyens de surmonter le plus vite possible la crise qui divise ses membres ; 
2. D'etudier la situation monetaire internationale afin de parvenir a une coordination des poli-
tiques des membres de la C. E. E. et du Royaume-Uni au sein du F. M. I. et d'eviter que la creation 
de nouveaux moyens de reglements internationaux n'aboutisse a aggraver la pression inflationniste ou 
a faire dependre le retablissement d'un systeme monetaire durable de la seule politique financiere 
americaine ; 
3. D'examiner les mesures qui devront etre prises par la Communaute Economique Europeenne en 
vue de renforcer le MarcM commun et de le transformer en une veritable union economique ; 
4. De se concerter regulierement sur l'aide aux pays en voie de developpement en vue d'eviter 
que cette aide ne soit ralentie par les mesures que de nombreux pays doivent prendre pour resister 
aux pressions infl.ationnistes; 
5. De rechercher une coordination de la politique etrangere et de la politique de defense des pays 
de la C. E. E. et du Royaume-Uni, ouvrant ainsi la voie a une veritable union politique de !'Europe; 
6. A cette fin: 
(a) De poursuivre des consultations regulieres sur la situation au Moyent-Orient en vue de per-
mettre aux pays europeens de participer a toute garantie internationale du reglement qui 
mettra un terme aux conflits actuels ; 
(b) D'examiner, de concert avec les Etats-Unis, les implications qu'aurait, pour !'Europe, la 
tenue d'une conference sur la securite europeenne ; 
(c) D'insister sur le fait que, pour porter des fruits, cette conference doit 
(I) favoriser la stabilite et la detente en Europe; 
(2) ne pas conduire a un affaiblissement de l'Occident ni a la reconnaissance a aucun Etat 




(submitted by Mr. Krieg, Rapporteur) 
CHAPTER I 
Introduction 
1. . Co.operation between Europe and the 
United States has been foremost in the minds of 
Europeans since the second world war because 
the security of our continent and the recovery 
and subsequent development of our economies 
depended· on it. To· a great extent, co-operation 
is also important for the solution of today's great 
problems, whether they concern international 
peace or the transformation of the third world, 
and it is not therefore surprising that the present 
and future state of co-operation is a regular 
subject of consideration for the WEU Assembly. 
2. In 1968, Mr. Peter Kirk, Rapporteur of 
the General Affairs Committee, submitted a 
report on this subject to the Assembly, which 
was particularly rich in information of all kinds 
and defined a political concept whose broad lines 
are still valid. Nevertheless, events which have 
since taken place on both sides of the Atlantic 
mean that this work must be brought up to date, 
particularly in view of governmental changes in 
the United States and several Western European 
countries, new difficulties in the international 
monetary system in 1969 and the development 
of certain international policy matters, such as 
the invasion of Czechoslovakia, the opening of 
negotiations for peace in Vietnam and the exten-
sion of the Middle East crisis. Finally, both in 
the United States and in Western Europe - and 
probably also in Eastern Europe - industrial 
society has been seriously challenged by its 
younger elements, which are forcing a reapprais-
al of the efforts being made for its development. 
3. Your Rapporteur has visited the United 
States in order to obtain the information he 
needed and· in particular to obtain a clearer 
picture of how the Americans view the problems 
arising from co-operation with Western Europe 
and all the questions just mentioned. He wishes 
to express here his very deep gratitude to the 
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United States authorities who organised his visit 
to Washington, the French services in the United 
States which arranged most useful contacts for 
him and in particular the very many person-
alities in the government, Congress, the adminis-
tration and business, university and press circles 
who received him with unfailing courtesy, pro-
vided him with information and documents from 
which he has drawn the major part of this report 
and, above all, gave him their views on the 
problems raised in this report. These talks pro-
vided your Rapporteur with a wealth of impres-
sions, facts and conclusions which he would never 
have been able to assemble without the co-
operation he was afforded in the United States. 
CHAPTER II 
The internal situation 
in the United States 
4. Not long ago, it was still possible to write 
about co-operation between Europe and the 
United States without dwelling on the latter's 
home affairs. To do that now would be to over-
look a factor which is having a growing influence 
on the formulation of United States foreign, 
economic and defence policy. It is in this respect 
that the situation has probably changed the most 
since Mr. Kirk submitted his report and, pressed 
by Congress, which to a very great extent voices 
the concerns of the American public, there is 
every chance that the United States Administra-
tion will have to shape most of its decisions in 
coming years according to developments at home. 
5. This is happening precisely at a time when 
internal problems are assuming growing import-
ance in Western Europe, and it is interesting to 
note that some of them are basically the same 
on either side of the Atlantic. Your Rapporteur 
has the impression, however, that they are now 
particularly acute on the American side. 
6. Internal problems are numerous and varied. 
All, however, appear to be connected with a 
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Expose des motifs 
(presente par M. Krieg, rapporteur) 
CHAPITRE I 
Introduction 
1. La cooperation entre l'Europe et les Etats-
Unis ·a ete, depuis la seconde guerre mondiale, au 
centre des preoccupations des Europeens parce 
que c'est d'elle qu'a constamment dependu la 
securite de notre continent et aussi la restaura-
tion de nos economies, puis leur developpement. 
C'est d'elle, enfin, que depend aujourd'hui, dans 
une tres large mesure, 1a solution df>s grands pro-
blemes du monde contemporain, qu'il s'agisse de 
la paix internationale ou de la transformation 
du tiers monde. 11 n'est done pas surprrnant que 
l'Assemblee de l'U.E.O. examine periodiquement 
l'etat de cette cooperation et les perspectives 
qu'elle presente. 
2. En 1968, M. Peter Kirk, rapporteur de la 
Commission des Affaires Genera1es, avait Roumis 
~ l'Assemb:ee un document sur ce theme qui 
etait particulierement riche en renseignemrntR oe 
toutes natures et qui definissait unc pensee poli-
tique dont les grandes lignes demeurent toujours 
valables. Neanmoins, les evenements survenus de-
puis lors de part et d'autre de l'Atlantique neces-
sitaient une remise a jour de ce travai1, tE>nant 
compte notamment df'R ehangements rle gouverne-
ments survenus aux Etats-Unis et rl11ns plnsieurs 
pa:vs de )'Europe occidentale, rles difficultes nou-
velles qu'a connues le s:vsteme mo11etaire intH-
national en 1969 et des dimensions nu'ont priRes 
certaines questions de politique intE>rnation11le, 
qu'i1 s'agisse de l'invasion de la TchCcoslovaquie, 
dE' J'ouverture des negociations Sl~r }a paix au 
Vietnam. de !'extension rle la crise <'lu Moven-
Orirnt. Enfin, tant aux Etats-Unis ou'en Europe 
occidentale. et sans doute aussi en Europe oriE>n-
tale, la societe industrielle a subi nne profondc 
remise en question rle la pnrt de ses elements les 
plus jE>uncs qui }'oblige ~ concE>voir, d'nne faMn 
nouvelle, la repartition des efforts qn'elle fait 
pour son developpement. 
3. Votre rapporteur •a pu se rendre aux E'tats-
Unis pour recueillir la documentation dont il avait 
besoin et, surtout, pour mieux saisir comment, du 
cote americain, l'on envisageait les problemes sou-
leves, tant par la cooperation avec ]'Europe oeci-
dentale que par !'ensemble des questions qui vien-
nent d'etre evoquees. 11 tient a exprimer iei sa 
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tres vive gratitude a l'egard des autorites atneri-
caines qui ont organise son sejour a Washington, 
des services franGais en Amerique qui lui ont 
procure de tres utiles contacts et surtout des tres 
nombreuses personnalites du gouvernement, du 
parlement, de l'administration, du monde des 
affaires, de l'universite et de la presse qui ont 
bien voulu le recevoir avec une amabilite qui ne 
s'est jamnis dementie, lni fournir une information 
et une documentation dans lesqueEes il a puise 
l'essentiel du present rapport et surtout lui fnire 
connaltre le point de vue duquel ils abordaient 
les problemes evoques dans ce rapport. De ces 
conversations, votre rapporteur a tire un grnnd 
nombre d'impressions, d'elements d'anal:vses, de 
conclusions qu'il n'aurait jamais pu rassrmbler 
s'il n'avait trouve un tel accueil aux Etats-Unis. 
CHAPITRE II 
Situation interieure des Etats- Unis 
4. Naguere E>ncore, on ponvait evoquer la coone-
ration entre l'Europe et les Etats-Unis sam; s'arre-
ter bien longuE>ment sur la situation interieure de 
CE'S derniers. Ce serait aujourd'hui negJiger un 
element qui semble devoir jourr un rOle de plus 
en plus preponderant dans )'elaboration de la 
politique etrangere, de la politiqne et"onominue 
et de la politique de defE>nse des Etats-Uni.s. 
C'est probablement sur ce point que la situation 
a le p;us ~·olue d£>puis le rapport presrnte par 
M. Kirk et il n'est pas doutf'ux que 1'admini~tra­
tion americaine, a la suite du Congres nni rE>f:f.te 
lui-meme tres largement les preoccupntions ile la 
societe americ11ine, d£>vra. au conrs des prO<'hainP.s 
annees. subordonner la p}upart de Sf'S decisions a 
!'evolution de la situation interieure. 
5. Cela ee prod nit precisement ann moment ou 
les prob:emes interieurs prE>nnrnt egoalemrnt une 
importance grandissante en Europe oecident11le 
et il n'est pas sans interet de notE>r que cert11ins 
d'entre eux ne sont pas fondamental<'mf'nt diffe.. 
rents de part et d'autre de l'AtLantirme. 11 SPmble, 
neanmoins. a votre rapporteur qu'iJs se pre~Pn­
tent actuellement avec une acuit6 particuliere 
sur Jes rives americaines. 
6. Les problemes interieurs sont nombl'eux et 
de natures differentes. Pourtant, il apparait qu'ila 
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certain stage of development of the industrial 
society and most seem to stem from this society's 
inability to meet a number of requirements of 
individuals and certain social groups. 
(a) Crime 
7. Both the Administration and public opinion 
are seriously concerned about the development 
of crime in the United States. The considerable 
spread of drugtaking in recent years is consider-
eel, by the Administration at least, to be linked 
with this recrudescence. 
8. This is a problem that the authorities 
believe they can tackle by traditional means, i.e. 
mainly by increasing police measures, improving 
legislation and strictly enforcing the law. 
9. Crime, however, like drugtaking, is linkElcl 
with other social problems. Repression will 
certainly not suffice to bring it down to an 
acceptable level, and a solution will have to be 
found to other problems in order to achieve this. 
(b) Poverty 
10. It is surprising that the United States 
should have a problem of poverty just when 
American society as a whole is achieving a 
remarkable standard of living and well-being. 
In the last year, however, it has been ascertained 
that certain social factors previously thought to 
be mere anomalies in the development of indus-
trial society were in fact a consequence of this 
development. The traditional view that liberal 
capitalism provides adequate means for solving 
the problems of society is losing ground. Almost 
everyone in positions of responsibility in the 
United States recognises the need f~r social 
investments, particularly in housing, schools and 
hospitals, as in public transport and the fight 
against air and water pollution. 
11. Similarly, the need for a certain redistribu-
tion of wealth through a social policy based on 
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a desire to level out the material and moral 
status of the various social categories meets with 
less opposition than in the past. This seems 
evident to an outside observer. 
(c) The negro problem 
12. The problem of the negro minority in the 
United States has also taken a new turn. Just 
when efforts were being made for the effective 
integration of the coloured population into 
American society, it became apparent that they 
were not prepared to accept mere integration 
into a society which was obviously predominantly 
European. Because of inadequate instruction, 
the negro population, compared with other ethnic 
minorities (particularly Porto-Ricans) is the least 
prepared for open competition in a society where 
technical training is essential for social success. 
This means that the minorities, and particularly 
the negro minority, are more closely affected by 
the inadequacies of the social framework than 
the European element, and particularly with 
regard to unemployment, since in 1969 the per-
centage of unemployed whites compared with 
total manpower was 3.2 but for the coloured 
population it was 6.5. They are therefore showing 
grow·ing hostility to a society in which they are 
unable to find a place. Behind their claims, 
which are undeniably exaggerated, there is the 
first glimmer of the idea that negro integration 
has been a failure and that the only solution 
now would be to form a negro civilisation, a 
negro society or even a political life separate 
from that of the white population. 
13. The negro problem is very closely linked 
with the problem of poverty and student unrest, 
for there is every indication that in the univer-
sities, where negroes form only a very small 
minority, they have played a leading part in the 
disturbances. This means that any repression 
would affect the negroes more than the whites, 
thus leading to extremely strong reactions on the 
part of negro society. 
14. Finally, the fact that there has been a 
decidedly greater proportion of negroes than 
whites among the troops fighting in Vietnam and 
therefore among the war victims (relatively 
sont lies a un certain etat de developpement de la 
societe industrielle et que la plupart d'entre eux 
proviennent d'une impuissance de eette societe 
a repondre a un certain nombre d'exigences de 
l'individu en general, et de certains groupes so-
ciaux en particulier. 
(a) La criminalite 
7. Les progres ·que <lonnait la criminalite aux 
Etats-Unis semblent effrayer !'administration et 
!'opinion publique. L'extension considerable qu'a 
connue !'usage des drogues et des stupefiants au 
cours des dernieres annees parait etre liee, aux 
yeux de !'administration en tout cas, a cette recru-
descence. 
8. I1 semble que ce soit la un probleme que les 
autorites americaines sont en mesure de traiter 
par des moyens traditionnels, c'est-a-dirc essen-
tiellement par une extension des moyens de la 
police, par une amelioration de la legislation et 
un plus strict exercice de la justice. 
9. Toutefois, ~a criminalite, de meme que l'us~ge 
des stupefiants, sont lies a d'autres prob~em<'S 
sociaux. Il est certain que la repression n(' suffira 
pas a 1es ramener a un niveau acceptable, mais 
qu'il faudra egalement apporter une solution a 
d'autres problemes pour y parvenir. 
(b) La pauvrete 
10. Il est surprenant que les Etat~-Unis aient 
semb:e decouvrir «la pauvrete» au moment meme 
oil la societe americaine dans son ~nsemble con-
naissait un remarquablc progres dn niveau de 
vie et du bien-etre. Neanmoins, an ~ours des deux 
dernieres annees, un certain nomhre de faits 
sociaux, consideres jusqu'alors comme de simples 
anomalies dans le developpement de la societe 
industrielle, sont apparus comme la consequence 
meme de ce developpement. J;a morale tradition-
nelle du capitalisme liberal est de moins en moins 
consideree comme une morale suffisante pour re-
soudre les problemes de la societe. La necessite 
d'investissements sociaux, notamment dans le loge-
ment, dans les ecoles, dans les hopitaux, mais aussi 
dans les moyens de transport en commun, dans la 
lutte contre la pollution de l'air et de !'eau, est 
reconnue aujourd'hui par presque tnus ceux qui 
exercent des responsabilites aux Etats-Unis. 
11. De meme, la necessite d'une certaine redis-
tribution de la richesse - par une politique 
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sociale reposant sur une vo'lonte d'egaliser les 
statuts materiels et moraux des diverses cate-
gories sociales - est moins contestee que par 
le passe. El'lc apparait evidente a l'observateur 
exterieur. 
(c) Le probleme noir 
12. Le probleme souleve par la minorite noire 
aux Etats-Unis a pris, 1ui aussi, un aspect nou-
veau. Au moment meme ou certains efforts etaient 
entrepris pour realiser une veritable assimilation 
de !'element de couleur dans la societe americaine. 
il est apparu que eet element n'etait pas dispose 
a se satisfaire d'une simple assimilation a une 
societe oil la predominance europeenne est evi-
demment tres forte. A cause d'une scolarisation 
insuffisante, les Noirs constituent, a cote d'autres 
minorites ethniques (Portoricains en particulier), 
!'element le moins prepare a affrontf'r la coneur-
rence des personnes, dans une societe oil la forma-
tion technique est indispensable a la reussite 
sociale. Cela signifie que ces minorites, et sur-
tout la minorite noire, sont infiniment plus sen-
sibles aux insuffisances de !'organisation sociale 
(et notamment au chOmage, puisqn'rn aout 1969 
le pourc('ntage de chomeurs par rapport a Pen-
semble de la main-d'reuvre etait de 3,2 che7. les 
Blancs, mais de 6,5 chez les gens de roulcur) que 
!'element europeen et qu'elles se montrent rle -plus 
en plus hostiles a une societe clans laquelle ses 
membres ne parviennent -pas, s'ils ne se consti-
tuent pas comme une societe a -part, ?t trouver leur 
place. Derriere des revendications dont le cnrac-
tere exagere ne peut etre nie. on voit poindre 
J'idee que ]'assimilation des Noirs a constih1e un 
echec et que la seu1e solution scrait auiourd'hui 
!'elaboration d'une civilisation noire. d'une societe 
noire, voire cl 'nne vie politiqnc noire cUstinctes 
de ·celles des Blanes. 
13. Ainsi, le proo1eme des Noirs est-il tres lie an 
probleme de la pauvrete et aussi a ee!ui rle l'agi-
tation etudiante, car tout indique que, clans les 
universites oil les Noirs ne constituent (fu'une 
faible minorite, ils ont joue un role preponderant 
dans ]'agitation etudiante, ee qni fait que toute 
repression atteindrait les Noirs plus que les Blancs 
et susciterait des reactions extremement Yives de 
la part de la societe noire. 
14. Enfin, le fait que la proporticn des Noirs 
parmi les forces combattantes, done parmi les 
victimes de la guerre du Vietnam, •;oit nettement 
plus importante (en valeur relative, C'.,e qu'explique 
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speaking, because of the social position of the 
negroes) is frequently quoted by American 
negroes to justify the discontent and unrest 
which has resulted in serious disturbances in 
recent years. The fact that the summer of 1969 
was calmer than previous summers cannot be 
taken to imply that definite progress has been 
made towards finding a solution to the problem 
of coloured minorities. 
(d) Student unrest 
15. Student unrest has spread considerably in 
the last two years. With very few exceptions, 
almost all the universities have been affected but 
in different ways. Three types of reaction can be 
discerned in this unrest. 
(i) The unrest linked with the situation in 
Vietnam. Students and their families 
are daily brought face to face, through 
the television in particular, with the 
inhumane realities of this war. More-
over, the fact that conscripts are sent 
to Vietnam means that each of them 
feels personally threatened by the war, 
or at least feels that those close to him 
are threatened. 
The losses of the United States expedi-
tionary force in Vietnam are admit-
tedly extremely low compared with the 
population of the United States, but 
they strike directly at the imagination 
and help to maintain a feeling of un-
ease, insecurity or even revolt among 
young people, even in universities such 
as Yale which have hardly been affected 
by student disturbances. Most students 
and many teachers take part in the 
various demonstrations against the 
continuation of the war in Vietnam. 
Relations between students who are 
having pre-military training to become 
junior officers in the American army 
and opponents of the Vietnam war are 
increasingly strained and difficult. 
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( ii) Claims connected directly with the 
universities do not seem to be over-
serious insofar as they can be met 
without unduly disturbing the social 
order. Nevertheless, the participation 
of students in the running of the uni-
versities is not always accepted by the 
teaching body or by the authorities on 
whom the universities depend, and 
such claims are hotly contested. The 
situation has not become too grave, 
however, in the universities where this 
is the only bone of contention. 
(iii) A far more radical form of contesta-
tion has developed in recent years 
within what is now known as the "new 
left". Various influences have emerged, 
the Marxist-Leninist influence being 
quite strong. This is a radical chal-
lenge, sometimes to industrial society 
as such but more often to capitalism 
and above all to American society, 
accused of leading inevitably to im-
perialism. These movements evidently 
stem from a feeling of solidarity 
towards oppressed minorities in Ame-
rica and towards other countries in 
general. 
Their aim is obviously to mobilise 
every form of discontent in order to 
destroy American society. Unrest over 
the Vietnam war and university 
reforms provided excellent pretexts for 
embittering differences and encourag-
ing repression by the authorities so as 
to aggravate discontent and thus revolt 
among young people and minorities. 
16. Admittedly, the end of the war in Vietnam, 
university reforms and an improvement in inter-
racial relations would deprive these movements 
of much support, but it is still unclear how close 
the United States is to these goals. 
la situation sooiale des Noirs) que celle des Blancs 
est invoque frequemment par les Noirs ameri-
cains pour justifier un mecontentement et une 
agitation qui s'est traduite au eours des dernieres 
annees par de graves soulevements. Le fait que 
l'ete 1969 ait ete plus calme que les ::tnnees prece-
dentes ne parait pas signifier que l'on ait serieu-
sement progresse sur la voie d'une solution au 
probleme des minorites de couleur. 
(d) L'agitation etudiante 
15. L'agitartion etudiante s'est considerablement 
etendue au cours des deux dernieres annees. Elle 
a pratiquement touche toutes les universites, a un 
tres petit nombre d'exceptions pres, mais de 
fat;ons differentes. 11 semble qu'il faille distinguer 
trois types de reactions dans cette agitation. 
(i) Une agitation purement conjoncturelle 
liee a la guerre du Vietnam. !Jes etu-
diants et leurs families sont con.fr·ontes 
tous les jours, notamment par la tli1e-
vision, aux realites inhumaines de cette 
guerre. Par ailleurs, le fait que les 
forces du contingent soient envoyees 
au Vietnam implique que chacun se 
sente personne;Jement menace par 
cette guerre, ou tout au moins que ses 
proches le soient. 
Certes, les pertes eprouvees par le 
corps expeditionnaire americain au 
Vietnam demeurent, eu egard a la 
population des Etats-Unis, extreme-
ment faibles, mais elles frappent !'ima-
gination a un point extreme et contri-
buent tres largement a entretenir un 
sentiment de malaise, d'insecurite, 
voire de revolte, parmi la jeunesse, 
meme dans 1es universitas qui, comme 
ce'lle de Yale, n'ont guere ete touchees 
par !'agitation etudiante. La grande 
majorilte des etudiants et de tres nom-
breux enseignants participent a des 
manifestations diverses contre la pour-
suite de la guerre au Vietnam. Les 
relations entre ceux des etudiants qui, 
grace a un systeme de preparwtion 
militaire, s'appretent a devenir les 
cadres subalternes de l'armee ameri-
caines et les adversaires de la guerre 
au Vietnam sont de plus en p1us mau-





Les revendications proprement univer-
sitaires ne paraissent pas avoir une 
gravite extreme dans la mesure ou elles 
peuvent etre satisfaites sans que l'or-
dre social en soit profonclement trou-
ble. Neanmoins, la participation des 
etudiants a la gestion des universites 
n'est pas toujours acceptee, ni par le 
corps enseignant, ni par les autorites 
dont depend 'la vie universitaire et les 
limites de cette participation restent 
l'objet de vives contestations. 11 semble 
que dans les universites, ou les luttes 
sont restees au terrain d'une contesta-
tion de ce type, la situation ne soit pas 
devenue tres grave. 
Un mouvemenrt de contestation infini-
ment plus radical s'est oeveloppe au 
cours des dernieres -annees au sein de 
ce qu'on appe~)e aujourd'hui la «nou-
vel1e gauche». Des inf:uences variees 
s'y font sentir et celle du marxisme-
leninisme y semble 'assez forte. 11 s'agit 
la d'une mise en question radicale, par-
fois de la societe industrielle en tant 
que telle, mais plus souvent du capita-
lisme et surtout de 1a societe ameri-
caine accusee de conduire inevitable-
ment a l'imperialisme. Il est evident 
que ces mouvements reposent sur une 
certaine generosite chez ceux qui expri-
ment ainsi leur solidarite avec les mino-
rites opprimees dans leur propre pays 
et avec le tiers monde d'une fat;on 
general e. 
Le but de ces organisations est ev~dem­
ment de mobiliser tous les mecontente-
ments pour -aboutir a la destruction de 
la societe ·americaine. T/agitation a 
propos de 1a guerre au Vietnam, celle 
qui concc:>rne les reformes universi-
taires, lui sont done d'excellents pre-
textes pour envenimer les conflits et 
provoquer des actions repressiv·es de la 
part des auborites de fa(lon a ce que 
ces reactions accroissc:>nt le meconten-
tement et, par la meme, la revolte des 
jeunes et des minorites. 
16. Certes, 1a fin de la guerre du Vietnam, les 
reformes universitaires, !'amelioration des rela-
tions internationales, pourraient enlever a ces 
elements une large partie de leur clientele, mais 
l'on peut se demander dans queUe mesure les 
Etats-Unis sont prets a y parvenir. 
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(e) The reactions of public opinion 
17. A large section of Ame~ society seems 
to be adopting a firmer position in regard to 
these various forms of unrest. It has difficulty 
in understanding how a society which has man-
aged to develop so rapidly and remarkably as 
American society can be challenged in this way, 
and a strong repressive trend is developing under 
cover of the words "law and order". 
18. Neither of the political parties can be said 
to be wholly in favour of repression, but the 
Republican Party certainly took advantage of 
this trend in the 1968 elections. This party, how-
ever, includes steadfastly "liberal" elements 
whereas the Democrat Party also contains ele-
ments which are very much in favour of a 
repressive policy, particularly in cases where its 
electorate belongs to the lower middle classes. 
CHAPTER Ill 
Economic co-operation 
(a) Continuing American progress 
19. At the beginning of 1969, it might have 
been thought that the anti-inflationary measur('S 
taken by the Democrat Administration in 1968, 
followed by the action taken by the Republican 
Administration, would have led to a slowing 
down of the remarkable economic progress which 
the United States had been making in previous 
years. This has not yet been so and the estimates 
made by the United States Administration in 
February ] 969 are still a long way behind the 
actual trend of the economy in the first nine 
months of the year. 
20. New estimates for 1969, drawn up in Sep-
tember, took account of this trend, and a com-
parison between the February and September 
figures shows the pace of the expansion. 
21. Thus, it is now estimated that the gross 
national product of the United States may 
amount to $931 to $933,000 million in 1969, an 
increase of $65 to $67,000 million over 1968, 
which is $7,000 million more than was projected 
in February. This is an increase of 7.5 %, which 
is still high even if compared with the 9 % 
increase in the United States' gross national 
product in 1968. Similarly, disposable personal 
income will probably be nearly $60,000 million, 
i.e. $4,000 million more than the amount project-
ed at the beginning of the year, which shows a 
sizeable rise in wages and salaries. 
22. Generally speaking, the business sector has 
also provided more underpinning to the economy 
than was anticipated : corporate profits were 
projected to decline by up to $3,000 million in 
1969 compared with 1968. It now appears that 
an increase of some $2 to $3,000 million may be 
recorded. Business fixed investment outlays are 
currently projected to rise by $8 to $10,000 mil-
lion during 1969. Although the purchasing power 
of money has diminished noticeably, the gross 
national product expressed in constant 1958 
dollars wil1 probably increase by two and a half 
to three and a third per cent in 1969. 
23. These estimates are confirmed by an ex-
pansion in the labour force. It is estimated that 
there are between 1.7 and 2.2 million more 
persons employed than in 1968. Unemployment, 
contrary to estimates, has not noticeably increas-
ed, and it is now estimated that the rate will be 
3.5 to 3.8 % for 1969 compared with an average 
of 3.6 % for 1968. 
24. Finally, the capacity utilisation rate in 
manufacturing will probably be about 84.5 %, 
as in 1968, whereas the February projection 
showed a decline to about 82 %. 
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25. To sum up, all these indicators point to the 
United States' resources having been much more 
fully utilised so far in 1969 than was anticipated 
at the beginning of the year. In this era of 
extremely rapid expansion, with the constant 
increase in productivity, investments and stan-
dard of living, the onlooker is surprised to note 
how the American leaders react to the economic 
situation. 
26. Inflation is now considered by many to be 
the essential problem. Some benefit is admittedly 
to be drawn from inflation since it is partly 
responsible for the rate of development, but the 
(e) Les reactions de l'opinion 
17. En effet, il semb1e qu'une grande partie dre 
la societe americaine reagisse de fa~on de plus 
en plus vive a ces diverses formes d'agitation. 
Elle comprend mal qu'une societe qui a reussi a 
se developper de fa~on aussi rapide et aussi 
remarquable que la societe americaine puisse etre 
remise en question de la sorte et, derriere le mot 
d'ordre "Law and order", les tendances les plus 
repressives se font jour. 
18. On ne sauraiit '\1oir une coincidence parbite 
entre les partisans de la repression et l'un ou 
l'autre des partis politiques. Il est certain que 
le parti republicain a profite de ·ceite reaction 
lors des elections de 1968, ma.is il comprend aussi 
des e:ements resolument «liberaux», alors que le 
parti democrate comprend, lui aussi, des elements 
tres favorables a une politique repressive, surtout 
dans des cas ou sa clientele electorale appartient a 
une bourgeoisie tres modeste. 
CHAPITRE Ill 
La cooperation economique 
(a) La poursuite de l'essor americain 
19. L'on ava.it pu penser, au debut de 1969, 
que les mesures prises en 1968 par le gouverne-
ment democrate, puis celles que prit ensuite !'ad-
ministration republicaine pour juguler !'infla-
tion, allaient aboutir a un ra]entissement du 
remarquable essor economique que les Etats-Unis 
avaient connu au cours des annees precedentes. 
Cela n'a pas, jusqu'a present, ete le cas et les 
previsions qu'avaient etablies le gouvernement 
americain en fevrier 196!) se sont trouvees consi-
derablement depassees par !'evolution de l'econo-
mie au cours des neuf premiers mois de l'annee. 
20. Les nouvelles previsions pour l'annee 1969 
realisees en septembre ont tenu compte de cette 
evolution et la comparaison entre la projection 
de fevrier et celle de septembre permet de mesu-
rer l'ampleur de !'expansion. 
21. Ainsi, l'on estime actuellement que le pro-
duit national brut des Etats-Unis atteindra en 
1969, 931 a 933 milliards de dollars, ce qui re-
presente un accroissement de 65 a 67 milliards 
par rapport a 1968, ce qui depasse de 7 milliards 
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les previsions de fevrier, et un accroissement de 
7,5 %, proportion encore considerable, meme si 
on la compare ~c l'accroissement de 9 % qu'a-
vait connu le produit national brut americain 
en 1968. De meme, le revenu des personnes ap-
prochera, semble-t-il, de 60 milliards de dollars, 
soit 4 milliards de plus qu'il n'etait prevu au 
debut de l'annee, ce qui manifeste une serieuse 
augmentation de la masse salariale. 
22. D'une fa~on gencrale, l'essor des entrepri-
ses a ete tres rapide et a, lui aussi, depasse les 
previsions : on prevoyait que les profits sociaux 
des entreprises en 1969 seraient inferieurs de 
3 milliards de dollars a ceux de 1968. En fait, 
l'on attend aujourd'hui un accroissement d'en-
viron 2 a 3 milliards de dollars par rapport a 
l'an dernier. Les investissements, pour leur part, 
vont probablement depasser de 8 a 10 milliards 
leur montant de 1968. Meme si le pouvoir d'achat 
de la monnaie s'est notablement deteriore, le pro-
duit national brut exprime en valeur constante 
va probablement augmenter de 2 1j2 a 3 lfs % 
pour !'ensemble de l'annee 1969. 
23. Ces previsions sont eonfirmees par !'aug-
mentation de l'emploi qui depassera de 1,7 a 
2,2 millions de personnes les chiffres de 1968. r.~e 
chomage, contrairement aux previsions, ne s'est 
pas sensibiement accru, et l'on prevoit actuel[e-
ment un taux de 3,5 % a 3,8 % pour 1969 contre 
3,6 % en moyenne pour 1968. 
24. Enfin, !'utilisation du potentiel industriel 
semble devoir atteindre la proportion de 84,5 % 
qui etait celle de 1968, alors qu'en fevrier on ne 
prevoyait qu'un taux d'utilisation de 82 %-
25. En resume, tous les elements ne statistique 
dont nons disposons indiquent que le potentiel des 
Etats-Unis a ete utilise beaucoup plus complete-
ment au cours des premiers mois de 1969 qu'il 
n'etait prevu au debut de cette annee. Pourtant, 
en cette periode d'expansion extremement rapide, 
d'elevation constante de la productivite, du vo-
lume des investissements et du niveau de vie, 
l'observateur est surpris de constater quelles pre-
occupations la situation economique inspire aux 
dirigeants americains. 
26. En effet, le probleme de !'inflation est au-
jourd 'hui considere par beaucoup comme le pro-
bleme essentiel. Cette inflation a, certes, des effets 
benefiques puisqu'elle est une des causes de ce 
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The United States economy from 1961 to 1969 
Gross national product in current dollars 
(Annual rate, $'000 million) 
Gross national product in 1958 dollars 
(Annual rate, $'000 million) 
Index of industrial production 
(1957-59 = lOO) 
Personal income 
(Annual rate, $'000 million) 
Wages and salaries 
(Annual rate, $'000 million) 
Unemployment rate 
(per cent) 
Index of consumer prices 





Consumer instalment debt 
($ million) 
Gold reserves at end of year 
($'000 million) 
Total currency in circulation 
( $'000 million) 
Federal Reserve Bank discount rates 





































2nd quarter 3rd quarter 
924.8 
726.7 
l72.4(C) 173.8 (d) 
740.5 
504.3 517 (d) 
3.5 (c) 3.5 (d) 
126.8 (c) 128.7 (d) 
14,184 (11) 
13,901 (a) 




Sourcu: US Department of Commerce: Survey of Current Business, September 1969; Business conditions Digest, 
September 1969. 
Federal Reserve Bulletin, SepteiQber 1969. 
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L'economie americaine de 1961 d 1969 
P.N.B. 
(en milliards de $ par an) 
P. N. B. en monnaie constante 
(en milliards de $ par an, valeur 
de 1958) 
Indice de la production industrielle 
(1957-59 = 100) 
Revenu des personnes 
(en milliards de $ par an) 
Salaires 
(en milliards de $ par an) 
Ch6mage 
(en % de la main-d'oouvre) 
Indice des prix de consommation 
(1957-59 = lOO) 
Exportations 
(en millions de $) 
Importations 
(en millions de $) 
Endettement des consommateurs 
(en millions de $) 
Reserves d'or en fin de periode 
(en milliards de $) 
Circulation montStaire en fin de ptSriode 
(en. milliards de $) 
Ta.ux de l'escompte en fin de periode 


















1 er trimestre 
865,7 908,7 
707,6 723,1 
165,3 170,5 (6) 
687,9 724,4 
465 493,3 
3,6 3,3 (b) 









(/) J uillet. 
1969 
2• trimestre 3• trimestre 
924,8 
726,7 
172,4 (c) 173,8 (d) 
740,5 
504,3 517 (d) 
3,5 (c) 3,5 (d) 
126,8 (c) 128,7 (d) 
14.184 (Cl) 
13.901 (a) 




Sources: US Department of Commeroe: Survey of Current Business, aeptembre 1969; Business conditions Digest, 
septembre 1969. 
Federal Reserve Bulletin, septembre 1969. 
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Projections of 1969 GNP and related items 1 
(As of February and September 1969) 
(Billions of dollars) 
Projections : February 1969 Projections: September 1969 
Annual Totals Change Annual Totals 
Category 
First Three Year 1968 1969 1968-69 Quarters 
196!)0 (SAAR) 1969• 
GNP (current dollars) 865.7 924-926 58-60 925 931-933 
Personal consumption expenditure 536.6 570-572 33-35 572 577-579 
Gross private domestic investment 126.3 133-135 7-9 137 136-138 
Residential construction 30.2 31-32 1-2 32 30-32 
Business fixed investment 88.8 97-99 8-10 97 97-99 
Inventories 7.3 4.3-6.3 (-)3-(-)1 7 7-9 
Net exports 2.5 3.5-4.5 1-2 1.8 1-3 
Government purchases 200.3 213-215 13-15 214.0 215-217 
Federal 99.5 103 3 102.0 101-103 
State and local 100.7 ll1-ll3 10-12 112.0 ll3-ll5 
Personal income 687.9 737-739 49-51 740.0 746-748 
Disposable personal income 590.0 623-625 33-35 623.0 627-629 
Corporate profits 
(before tax) 91.0 88-91 (-)3-0 94.0 93-94 
Total Federal expenditure 
(NIA basis) 181.5 192 10 191.0 191-193 
Total Federal receipts 
(NIA basis) 176.3 193-194 17-18 200.0 200-202 
Surplus ( +) or deficit (-) (-)5.2 2-3 7-8 10.0 9-10 
1. Note: The GNP figures for 1968 were revised upward; the February projections for 1969 were adjusted accordingly. 
e : Estimated. 




















Projections du P. N. B. pour 1969 et postes qui s'y rattachent 1 
(Chiffres etablis en fevrier et septembre 1969) 
(milliards de dollars) 
Projections fevrier 1969 Projections septembre 1969 
Totaux annuels Evolution Totaux annuels Evolution 
Categorie Trois 
premiers Anvee 1967-1968 1968 1969 1968-1969 (Chi:IIres trimestres 19696 
reels) 19696 (SAAR) 
P. N. B. (en dollars courants) 865,7 924-926 58-60 925 931-933 72,2 
Depenses de consommation des particuliers 536,6 570-572 33-35 572 577-579 44,3 
Investissements interieurs bruts du secteur prive 126,3 133-135 7-9 137 136-138 10,3 
Construction de logements 30,2 31-32 1-2 I 32 30-32 5,2 
Investissements fixes des entreprises 88,8 97-99 8-IO 97 97-99 5,1 
Variations des stocks des entreprises 7,3 4,3-6,3 (-)3-(-)1 7 7-9 (-)0,1 
Exportations nettes 2,5 3,5-4,5 1-2 1,8 1-3 (-)2,7 
Achats du secteur public 200,3 213-215 13-15 214,0 215-217 20,2 
Gouvemement federal 99,5 103 3 102,0 101-103 8,8 
Etats et collectivites locales 100,7 ll1-ll3 10-12 ll2,0 ll3-ll5 ll,4 
Revenu des particuliers 687,9 737-739 49-51 740,0 746-748 58,5 
Revenu disponible des particuliers 590,0 623-625 33-35 623,0 627-629 43,5 
Benefices des societes 91,0 88-91 (-)3-0 94,0 93-94 10,8 
(avant impots) 
Total des depenses federales 181,5 192 lO 191,0 191-193 17,7 
(base NIA) 
Total des recettes federales 176,3 193-194 17-18 200,0 200-202 25,2 
(base NIA) 
Excedent ( +) ou deficit(-) (-)5,2 2-3 7-8 10,0 9-IO 7,5 
I. Les chi:ffres du P. N. B. pour 1968 ont ete reajustes; les projections de fevrier pour 1969 ont ete modifiees en consequence. 
e : estimations. 





















fact that the measures taken to stop it in the last 
eighteen months have produced only very limited 
results is rather alarming. Prices are rising too 
fast there is much speculation, particularly in 
' . land and the balance of payments 1s a matter 
of s~rious concern. Although the deficit has been 
kept down in recent years by the flow of Euro-
dollars, there has been no improvement in the 
situation. Liquid assets increased by 4.3 % dur-
ing the first half-year. 
27. Admittedly, measures taken to brake infla-
tion seem to have had more effect during the 
summer, in particular by reducing the volume 
of bank loans and increasing interest rates, and 
there is every indication that the Administration 
intends to maintain a policy of credit restraint 
for some time to come. Nevertheless, the long 
delay in bringing inflation under control in the 
United States has had consequences which many 
consider to be especially serious. Apart from the 
domestic repercussions, this has brought a 
deterioration in the underlying payments balance 
of the United States and has also imparted an 
unduly expansionary impetus to the world eco-
nomy. The United States' restrictive monetary 
measures have entailed severe strains in world 
financial markets which inter alia have caused 
interest rates to rise to unprecedented levels in 
nearly all the countries of the western world. 
28. The main problem seems to be excess of 
demand by domestic consumers, with associated 
cost pressures. Already in 1968, price increases 
in the United States, as in several European 
countries, were exceptionally high, but every-
thing indicates that increases in 1969 will at least 
equal those in 1968, when for the whole industrial 
world there was an average rise of almost 4 %. 
So as not to further aggravate the situation and 
to avoid having to adopt a radical deflationary 
policy which would be disastrous for the whole 
western economy, two series of measures are 
necessary, one affecting the international mone-
tary system and the other aimed at limiting 
expansion and controlling inflation in all our 
countries. The example of the Federal Republic, 
which managed remarkably well to put an end 
to inflation while maintaining a very high expan-
sion rate but which, on the one hand, had to 
revalue its currency and, on the other hand, 
found it increasingly difficult to avoid external 
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inflationary pressures, shows if need be that the 
measures which each State can take will not be 
adequate to solve the problem if they are not 
carried out in the framework of a more general 
policy at international level. 
(b) The international monetary problem 
29. The organisation of the international mone-
tary system as laid down in the Bretton Woods 
Agreements has for a long time been questioned 
by all experts in international monetary policy. 
For several years, a number of governments have 
criticised it and this criticism now seems to be 
accepted by nearly all monetary authorities. The 
evolution of world reserves, particularly if com-
pared with the very rapid increase in economic 
activity, raises a series of problems which cannot 
be solved on the basis of the gold exchange 
standard. 
30. Chapter 2 of the annual report of the Inter-
national Monetary Fund published in 1969 in-
cludes a review of the recent developments in 
world reserves, which shows a marked decline 
in the degree of global reserve ease. ~<\8 Mr. 
Pierre-Paul Schweitzer said when submitting this 
report to the Fund's Board of Governors : "The 
normal excess of world surpluses over deficits 
which has arisen in the past from the accrual of 
gold to monetary reserves... has in recent years 
become small and even negative". 
31. The dearth of payments surpluses has 
become a problem for a large number of countries 
and those who have a surplus balance of pay-
ments and a favourable reserve position do not 
seem prepared to accept a loss in their balance 
or a large decrease in their reserves. The under-
developed countries are the first to suffer from 
this situation. "It follows", Mr. Schweitzer added, 
"that scope for regular reserve growth has to be 
provided if the needed efforts made by deficit 
countries to improve their payments positions are 
not to be frustrated by defensive actions of other 
countries". 
remarquable developpement, mais le fait que les 
mesures prises depuis pllus de dix-huit mois pour 
l'arreter n'aient produit que des resultats extre-
mement limites est un facteur assez inquietant. 
Actuellement, les prix connaissent une augmenta-
tion trop rapide ; la speculation, notamment sur 
les terrains, est considerable ; la balance des paie-
ments exterieurs est profondement ilesequilibree, 
meme si l'afflux d'euro-dollars au cours de cette 
periode a limite son deficit sans ponr cela creer 
une situation plus saine. Les disponibilites mon6-
taires se sont accrues de 4,3 % au cours du pre-
mier semestre. 
27. Certes, il semiJle que les mesures prises pour 
freiner !'inflation aient eu un effet plus impor-
tant au cours de l'ete, notamment par la diminu-
tion du volume et }'augmentation du taux d'inte-
ret des credits bancaires, et tout indique que le 
gotrvernement entend maintenir pendant long-
temps encore une politique de restriction des 
credits. Neanmoins, le retard que les Etats-Unis 
ont apporte a juguler leur inflation a eu des 
consequences que beaucoup considerent comme 
particulierement graves, non seulement par ses 
repercussions sur l'economie americaine, mais 
plus encore par la degradation de la balance des 
paiements des Etats-Unis qu'elle a entrainee, im-
primant ainsi a l'economie mondiale un mouve-
ment d'expansion excessif. L'emploi d'une poli-
tique monetaire restrictive par les Etats-Unis a 
amene une serie de tensions sur les marehes mon-
diaux provoquant notamment, dans ]'ensemble du 
monde occidental, une augmentation des taux 
d'interets qui ont atteint des niveaux inhabituels 
dans presqne tous Jes pays. 
28. Le probleme essentiel semble etre celui de la 
demande excedentaire de la consommation des 
menages qui entrain-a une pression considerable 
sur Jes prix. Deja, en 1968, les hansses des prix 
aux Etats-Unis, comme dans plusieurc; pays euro-
peens, avaient atteint une ampleur exceptionnelle, 
mais tout indique que l'augmentation des prix en 
1969 sera au moins egale a celle de 1968, depas-
sant en moyenne, pour l'ensemb)e du monde 
industriell, les 4 % atteints en 1968. Cette situa-
tion exige, si l'on vent eviter qu'elle ne s'aggrave 
encore et ne necessite pour la juguler une poli-
tique de dMlation radicale qui serait desastreuse 
pour l'ensemble de l'economie occid11ntale, d€'ux 
series de mesures, les unes portant. sur l'ordre 
monetaire international, les antres visant a limi-
ter ']'expansion et a controler }'inflation dans cha-
cun de nos pays. L'exemple de la Rennb~ique 
federale, qui etait parvenue a juguler }'inflation 
150 
DOCUMENT 49 7 
de fac;on remarquable tout en maintenant un taux 
d'expansion fort eleve, mais qui, d'une part, a du, 
de ce fait, proceder a une reevaluation de sa 
monnaie et qui, d'autre part, semble echapper de 
plus en plus difficilement aux pressions infla-
tionnistes venues de l'exterieur, demontre, s'il en 
est besoin, que les mesures que chaque Etat peut 
prendre ne suffiront pa:s a resoudre le probleme 
si elles ne s'encadrent pas dans une politique plus 
generale menee au niveau international. 
(b) Le probleme monetaire international 
29. Depuis longtemps, l'organisa'tion du systeme 
monetaire international telle 'qu'elle avait ete rea-
lisee par les Accords de Bretton Woods est mise 
en question par tons les specia1istes de l'econo-
mie monetaire internationale. Depuis plusieurs 
annees, un certain nombre de gouvernements 
l'ont, a leur tour, critiquee et aujourd'hui cette 
cdtique semb'le acceptee par presque toutes les 
autorites monetaires. En effet, l'evolution des 
reserves mondiales, surtout si on la enmpare avec 
l'aecroissement si rapide de l'activite economique, 
pose une serie de problemes auxque;s le systeme 
de l'etalon de change-or ne permet pas de faire 
face. 
30. Ainsi, le rapport annuel du Fonds Mone-
taire International, presente en 1969, comporte 
dans son chapitre II un examen de }'evolution 
recente des reserves mondiales qui montre une 
baisse serieuse de la disponibilite globale de 
reserves. Comme l'a dit M. Pierre-Paul Sehweitzer 
en presentant ce rapport au Conseil des gouver-
neurs du Fonds: «L'ecart normal entre les exce-
dents mondiaux des balances des ·pair,ments et les 
deficits qui, dans le passe, a trouve sa contre-
partie dans }'accumulation d'or monetaire ... est 
devenu infime et meme negatif au cours des 
recentes annees.» 
31. I1a rarete des ex·cedents de paiements est 
devenue un probleme pour un grand nombre de 
pays, et ceux dont la balance des paiements est 
excedentaire et la position de reserves favorable 
ne semblent pas prets a accepter une degradation 
de leur balance et une baisse importante de leurs 
reserves. Les pays sous-developpes sont les pre-
miers a souffrir de -cette situation. «C'est pour-
quoi», ajoute M. Schweitzer, «il faut prevoir 
une marge de croissance norma1e des reserves si 
l'on ne veut pas que les efforts accomplis par les 
pays deficitaires pour ameliorer la position de 
leurs paiements soient dejoues par des mesures 
defensives adopt008 par d'autres pays.» 
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32. Moreover, in most western countries much 
of the movement of capital is on a short-term 
basis for speculative purposes. Admittedly, these 
movements of capital have tended to re-establish 
the balance, but it may be wondered whether in 
certain cases the effect might not be the opposite 
and weaken the position of the least-favoured 
still further. 
33. Many observers now consider that the 
Bretton Woods system is no longer being applied. 
On 17th March 1968, the Americans presented 
their European partners in the gold pool with 
a solution which put an end to the gold exchange 
standard system, as follows : 
(i) The official rate for gold on the free 
market was made separate from the 
rate for private purchases. This was 
tantamount to withdrawing from gold 
the major part of its role as monetary 
standard since its official value of $35 
per ounce was now purely theoretical, 
whereas the real value would fluctuate 
according to the market. 
(ii) Stocks of gold were limited to an 
invariable amount, with a refusal to 
purchase gold which might be put on 
the market by South Africa, the Soviet 
Union or other producing countries. 
This took place at a time when there 
was an extremely rapid increase in 
international credits and amounted to 
forbidding increases in monetary 
reserves just when circulation was 
about to rise considerably. 
34. The demonetisation of gold has admit-
tedly not been officially proclaimed. But the fact 
that the gold rrserves of the United States trea-
sury fell from $22,000 million to $10,367 milJion 
in 1968 and have remained at that level, while 
the quantity of dollars in circulation increased 
considerably during the same period proves that 
there is no longer any relation between these 
reserves and the real value of the dollar. This 
also leads to the conclusion that the solution 
envisaged, by the French Government among 
others, of returning to the gold standard is in 
:fact out of the question. Mr. Giscard d'Rstaing, 
French Minister of Economy and Finance, 
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recognised this in his speech to the International 
Monetary Fund on 30th September 1969, when 
he accepted the creation of special drawing 
rights, which France favoured for three reasons: 
(i) because "the system now exists"; 
(ii) because of the "solidarity" uniting 
France with the EEC countries and 
the African States and Madagascar, 
members of the franc area ; the 
Minister stated that a common ap-
proach must be :found; 
(iii) because by taking part in the SDR 
system, France can influence its evo-
lution. This means that not having 
been able to prevent it France still 
intends to restrain the SDR system. 
35. Nevertheless, the creation of special draw-
ing rights in the International Monetary Fund 
raised a number of problems which have not yet 
been solved. Are they merely an addition to 
international liquid assets ? Or are they on the 
contrary the starting point of a new interna-
tional monetary system based on the creation of 
reserves by the IMF Y 
36. It is certain that at the present juncture 
this is only a very marginal contribution since 
the first allocation of SDR covers a period of 
three years only, the amounts being restricted 
to hardly more than $9,000 million. 
37. However, some economists consider that the 
SDR system will progressively replace the gold 
exchange standard system so that liquidities will 
be created to allow the volume of currency to 
increase simultaneously with world economic 
activity, while remaining under the strict control 
of an international authority so that it does not 
constitute an instrument of inflation. 
38. Such ideas are certainly not accepted by 
all. For instance, Mr. Giscard d'Estaing warned 
his colleagues in the IMF against adopting easy 
solutions which constitute a kind of monetary 
LSD. In fact, the main danger facing the SDR 
system seems to be the dominant place occupied 
by the United States in the IMF. 
32. D'ailleurs, une grande partie des entrees et 
des sorties de capitaux par quantites importantes 
dans la plupart des pays occidentaux ont ete dues 
a des mouvements de eapitaux ,a, court terme dont 
le caractere essentiellement speculatif ne fait pas 
de doute. Certes, ·ces mouvements de ca:pitaux ont 
tendu a retablir I'equilibre, mais l'on peut se 
demander s'ils ne pourraient pas, dans certains 
cas, jouer en sens inverse et affaiblir ·encore la 
situation des plus defavorises. 
33. De fait, un certain nombre d'observateurs 
considerent aujourd'hui que le systeme de Bretton 
Woods n'est plus applique. En effet, le 17 mars 
1968, les Americains ont amene leUJ:IS palltenaires 
europeens du Pool de l'or a une solution qui met-




a detaeher le cours officiel de l'or du 
·cours libre jouant pour les achats 
prives. Celta revenait a retirer a l'or 
1'essentiel de sa fonction d'etalon mone-
taire, puisque sa valeur officie~~1e a 
35 dOill~rs l'once n'etait plus qu'une 
definition theorique, tandis que la 
valeur reelle de l'or etait appe·lee a 
fluctuer au gre du marche. 
a limiter le stock monetaire d'or a un 
montant qui ne devrait pa~ changer en 
refusant d'acheter le metal que l'Afri-
que du sud l'Union Sovietique ou 
' ' d'autres pays producteurs pour11a1ent 
mettre sur le marche. Ceci survenantt 
a un moment oil l'accroissement des 
credits internationaux etait extreme-
ment rapide revenait a interdire Paug-
menootion des reserves monetaires a un 
moment oil la circulation etait appelee 
a augmooter de :fa<;on considerebl·e. 
34. Certes, la demonetisation de ror n la pas oete 
officiel1lement proclamee. Mais le fait que lrs 
reserves d'or du Tresor americain, qui sont pas-
sees de 22 milliards de doHars a 10,367 milliards 
de do1lam en 1968, sont restees an meme niveau 
depuis, alors que la quantite de dol1ars en eircu-
liation a considerablement augmente pendant cette 
meme periode, pronve bien qu'il n'y a p~us de 
rapport entre ces reserves et ·la valeur reel:e du 
do'Uar. L'on peut egalement conclure de <'ette 
constatatioon que 1a: solution envisagee notamment 
par le gouvernement fran<;ais ·et consistant a reve-
nir a un systeme d'etalon-or est, de fait, ecartee. 
M. Gisca:rd d'Estaing, Ministre fran~ais de l'eco-
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nomie et des finances, l'a reconnu dans le discours 
qu'il a fait demnt •le Fonds Monetaire Inter-
rra.tianal, le 30 septem1bre 1969, quand il a admis 
la creation des droits de tirage specioaux a laquelle 
Ia Fra·nce se ra~liait pour trois raisons: 
(i) parce que «le dispositif est desormais 
en place». 
(ii) a cause des «liens de sdlidarite» qui 
unissent la France aux pays de la 
Cammunaute Economique Europeenne 
et aux Etats africains et malgache, 
mem·bres de la zone-franc: «ll fallait 
aboutir a une attitude commune», a 
precise le ministre. 
(iii) parce que, participant au systeme des 
«D.T.S.», Ja France peut etre en me-
sure «dlagir sur son evolution». Ce 
qui signifie que la France ga:rde !'in-
tention de freiner la pratique des 
D.T.S., a defaut d'avoir pu 1'empecher. 
35. Pourtant, la creation des droits de tirage 
speciaux du Fonds Monet•aire International pose 
une serie de problemes qui ne sont pas encore 
resolus aujourd'hui. S'agit-il, en effet, d'un simple 
complement aux liquidites international€~'~ dispo-
nibles? S'agit-il, au contraire, du point de depart 
du nouveau systeme monetaire internation-al 
fonde sur la creaJtion de reserves par le F.M.U 
36. n n'est pas douteux que, dans l~ebat actue'l 
des ·choses, il ne s'agit que d'un appoint tout a 
:Bait marginal pui.sque la premiere distribution 
de D.T.S. ne porte que sur une periode de trois 
ans et sur des rnontants restreints puisqu'Hs ne 
depassent guere 9 milliards de dollars. 
37. Pourmnt, aux yeux de certain-s economistes, 
le systeme des D.T.S. est odestine a se substituer 
progre&<~ivement au systeme de l'ebalon de change-
or pour permettre la creation de liquidites d~ti­
nees a permettre a la masse monetaire de s'accroi-
tre en meme temps que Jlactivite eeonomique mon-
dia:le tout en derneurant sous 1'etroit controle 
d'une aultorite internationale de :flaGon ace qu'e:•Je 
ne ~nstitue pas un instrument infliationniste. 
38. Il est certain que de telles perspectives ne 
sont pas acceptees de tous. Ainsi, M. Gisc11rd 
d'Estaing mettait en garde ses -collegues du F.M.I. 
contre «toute solution de faciJi.te constituant une 
sorte de L.S.D. monetaire». En fait, le princi'])al 
dianger que semble courir le systeme des D.T.S. 
provient de la place preponderante que tiennent 
les Ebats-Unis au sein du F.M.I. 
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39. How many countries, with inflationary 
machinery such as that of the United States at 
the present time, would not endeavour to take 
advantage of their influence to cover inflation by 
means of special drawing rights 1 This question 
is not directed against the United States in 
particular since it would be exactly the same for 
any other country occupying a position of this 
kind in such a body. The only way to prevent 
special drawing rights becoming an instrument 
for reflecting American inflation throughout the 
world seems to be to establish a force strong 
enough to balance American power in the IMF 
and only Europe, provided it can harmonise the 
monetary policy of its members sufficiently, can 
perhaps achieve this balance. 
40. This is why your Rapporteur feels that the 
deepening and streng-thrning of the European 
Communities should of necessity include the har-
monisation of monetary policies so long as it is 
not possible to make real progress towards a com-
mon European currency. The Barre plan prob-
ably provides the minimum on which Europeans 
should agree in the near future. Such a solution 
is ohviously urgent for, even before the creation 
of SDR, the gold exchange standard had given 
way to a system based on the dollar standarcl 
41. Events in Germany in recent months, which 
led to the revaluation of the Deutschmark have 
shown the failure of Germany's attempt to limit 
the effects of American inflation on the country. 
In fact, the Federal Republic's policy which was 
at first sight so reasonable led, in November 1968 
and May 1969 in particular, to an inflow of an 
impressive quantity of floating capital to Ger-
many. A large part of this capital was reinvested 
by German commercial banks in the form of 
Eurodollars which were borrowed by American 
hanks, which for several months moreover placerl 
the American balance of payments in a surplus 
position. But this was not a genuine repatriation 
of dollars exported from the United States and 
did nothing to reduce the overall volume of 
American commitments abroad. Quite involun-
tarily, too, the German Federal Bank, which had 
shifted the speculative capital pouring into Ger-
many on to the Eurodollar market, indirectly 
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took on a role which it had tried to avoid, that 
of financing American inflation. This made it 
necessary to revalue the Deutschmark so that 
German prices expressed in dollars would be 
higher. This meant, in fact, that the dollar had 
become the real standard of European currencies, 
if not of the whole world, for it was not in 
relation to the price of gold that the Deutsch-
mark was undervalued but in relation to the 
dollar and the currencies aligned on the dollar. 
In short, it may be said that nowadays the dollar 
standard has progressively replaced the gold 
exchange standard and that the Bretton Woods 
system no longer exists. 
42. The second problem raised by the collapse 
of the Bretton Woods system is that of the parity 
of western currencies. It has been known for a 
long time that the parities established after the 
war in very special economic and political condi-
tions have been overtaken because of the redis-
tribution of strength throughout the world in the 
last twenty-five years. However, the adoption of 
new parities raises a number of problems which 
seem extremely difficult to solve and it may be 
wondered whether even a series of devaluations 
and revaluations according to an equitable inter-
national agreement, assuming this is possible, 
would be valid for more than a few months, in 
view of the different monetary policies of the 
various western countries. The Federal Republic 
revalued the Deutschmark in two stages. First, 
there was a return to the system of flexible 
exchange rates and then a rate was fixed for 
the currency by the market and no longer by 
a simple government decision. 
43. Your Rapporteur was in the United States 
when this happened and saw how it disturbed 
the American Administration. However, leading 
economists, to whatever school they may belong, 
seem to have viewed the events quite differently. 
Mr. Pierre-Paul Schweitzer, in his abovemen-
tioned spooch, proposed that the Executive 
Directors of the Il\IF continue their study on 
"whether a limited increase in flexibility of 
exchange rate variation would be desirable and 
attainable with the necessary safeguards ; and 
through what means any such increased flex-
ibility might be achieved". This was probably a 
39. Quel est, en e:ffet, le pays qui, connaissant 
un meoonisme d'inflation tel qu'en connaissent 
actuellement les Etats-Unis, ne tenterait pas de 
profiter de cette inf:uence pour couvrir son infla-
tion par le moyen des droits de ti:roge spooiaux1 
Oe n'est pas exprimer une mefianoo particu-
liere ·A l'egard de l'Amerique que de poser cette 
questi® qui se poserait -exactement de Ia meme 
ra<;on si tout autre pays tenait une plaee de 
meme nature dallil un€ telle institution. La seule 
fa<;on d'evioor que les droits de tirage speeiaux ne 
deviennent un instrument repercutant dallil le 
monde !'inflation amerieaine semble etre de creer 
une force suffisante pour faire equilibre a la 
puissanoo americaine A l'interieur du F.M.I. et, 
seu'le, l'Europe si, dans le domaine monetaire, elle 
parvient a r~aliser une harmonisation suffisante 
de la politique de ses membres, pent, peut-etre, 
parvenir a realiser cet equilibre. 
40. C'est la raison pour 'laquelle H semble a 
votre rnpporoour que l'approfondissement et le 
renforcement des Communautes europeennes de-
vraient necessairement comprendre une harmoni-
satlion des politiques monetaires tant qu~il ne sera 
pas possible de faire de plus reels progres vers 
une monnaie europeenne commune. !Je Plan 
Barre fournit probab]ement !'element minimum 
sur lequelles Europeens devraient se mettre d'ac-
cord dans un proche avenir. L'urgence d'une 
telle solution est evidente car, avant meme 1a 
creation des D.T.S., le systeme ·de l'etalon de 
change-or a fait plaJce a un systeme fonde sur le 
seul etal'()n-doUar. 
41. J.JCS evenements sur'V'enus en Allemagne au 
cours des derniers mois et qui ont abouti a la 
reevaluation du Deutschemark ont montre l'echec 
de 1a tentative allemande pour limiter l'emprise 
sur l'Allemagne de !'inflation americaine. En 
fait, la politique, A premiere vue si raisonnable, 
menee par la Republique fooera:le, a abouti no-
tamment en novembre 1968 et en mai 1969 A 
l'afflux d'une quantite imposante de capitaux 
flottants en Allemagne. Une grende partie de ces 
capitaux a ete reinvestie par les banques com-
merciales allemandes sous furme d'euro~dol1ars 
qui ont ete empruntes par des banques ameri-
caines, ce qui d'ailleurs a donne, pendant quel-
ques mois, a la balance des paiements americaine, 
une situwtion excedenbaire. Mads il ne s'agissait 
pas d'un veritable rapatriement des dollars sortis 
des Etats-Unis et cela ne diminuait en rien le volu-
me global des engagements americains A l'egard de 
l'etranger. D'rautre part, et bien involon:tairement, 
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la Banque f&Ierale allemande qui a rejete sur le 
m.arche des euro-ddllars les capitaux speculabifs 
qui envahissaient l'Allemagne, retrouvait indirec-
tement le ro~e auquel elle voulait echapper, celui 
de financer !'inflation americaine. Cela rendait 
necessaire la reevaluation du Deutschemark pour 
que les prix allemands exprimes en dollars soient 
desormais plus eleves. Cela signifiait, en fait, que 
le dollar ebait devenu l'etalon veribable des mon-
naies europ~lmes pour ne pas dire de celles du 
monde entier, car ce n'est pas par rapport au 
prix de l'or que le Deutschemark se trouvait sous-
evaJue, mais par rapport au seul ddllar et aux 
monnaies itlignees sur lui. Bref, l'on peut dire 
que, dans le monde actuel, l'etalon-dollar s'est 
progressivement substitue A l'etalon de chan~e-or 
et que le systeme de Bretton Woods n'existe plus. 
42. Le second probleme pose par l'effondrement 
du systeme de Bretton Woods est celui de la pa-
rite des monnaies occidentales. Depuis longtemps, 
l'on sait que les parites creees au lendemain de 
la guerrc da:ns des conditions de rapports de for-
ces economique et politique tres particulieres, se 
trouvent depassees du fait de la redistribution 
des forces qu'a connue le monde depuis pres de 
vingt--cinq ans. Pourtant, le retour A de nouvelles 
par~tes pose une serie de prolJ~emes qui sem-
blent extremement difficiles a resoudre et on 
peut se demander si, meme une serie de devalua-
tions et de reevaluations (ln fonction d'un accord 
internationa:l equitable, A supposer que celui-ci 
soit possible, resterait valable pour pius de quel-
ques mois, etant donne les divergences des poli-
tiques monetaires menees par les differents pays 
occidentaux. Lors de la reevaluation du Deutsche-
mark, la Republique federale a procede en deux 
ctapes. La premiere fut un retour au systeme des 
taux de change flexibles, la seconde etant le re-
tablissement de 11a monnaie A un taux fixe par 
le marche et non plus par une simple decision 
gouvernementale. 
43. Votre rapporteur se trouvait etre en Ame-
rique au moment ou cette decision a ete prise 
et il a pu constater le trouble jete par cette me-
sure dans !'esprit de !'administration ameriooine. 
Pourtant, les meilleurs economistes, A quelque 
ecole qu'ils ·appartiennent, semblent avoir consi-
dere les evenements d'une toute autre faGon. M. 
Pierre-Paul Schweitzer, dans 1e discours cite p1us 
h.aut, proposait que les administrateurs du F.M.I. 
continuent a mener une etude destinee a «•cher-
cher a etalJlir s'il serait souhaitahle d'accroitre 
dans cerbaines lim1tes la souplesse des variations 
des baux de change et si cette operation pouvait 
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tactful way of saying that the idea of returning 
to flexible exchange rates was no longer ruled 
out by those responsible for applying the Bretton 
Woods system. 
44. In his speech to the IMF, Mr. David M. 
Kennedy, Secretary of the United States Trea-
sury, gave his country's views on this matter 
and called attention to Mr. Schweitzer's remarks. 
He put forward the following arguments for 
upholding the principle of fixed exchange rates : 
(i) Plans for "limited flexibility" in 
exchange rates will require careful 
study over a considerable period by 
national authorities and international 
monetary bodies. 
(ii) Well-conceived changes should reduce 
incentives for speculation. Thus, if it 
is to be successful, any proposal must 
come to grips with the difficulty of 
confining changes in exchange rates 
within carefully defined limits, while 
providing enough flexibility to reduce 
the need for large abrupt changes in 
parities. 
(iii) Schemes to remove undesirable rigid-
ities in exchange rates would have to 
be built upon the foundation of res-
ponsible and appropriate internal 
policies so that the need for large 
changes in parities should arise less 
frequently. 
(iv) Given the pivotal role of the dollar in 
the international monetary system, the 
United States must guard against the 
possibility of encouraging a bias 
towards devaluations. 
45. In short, although not opposed to a very 
limited increase in flexibility, the United States 
Administration does not for the time being agree 
to the adoption of a system of flexible exchange 
rates. 
46. From the European point of view, there 
may be some advantage in reverting for a limited 
period to a system of flexible exchange rates. 
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The drawbacks, however, are evident since the 
smooth running of the European Economic Com-
munity, and of the agricultural common market 
in particular, implies fixed exchange rates and 
therefore not only a harmonisation of monetary 
policies but the achievement of a real common 
economic policy. It is evident that such a policy 
can be based only on a realistic system of 
exchange rates and that certain changes in 
parities will perhaps still be necessary in the 
coming years. Nevertheless, it is not indispensable 
for exchange rates between the various European 
currencies to be linked to a world settlement. As 
soon as the solidarity of European currencies is 
sufficient, there might be some flexibility in 
exchange rates between the European currencies 
as a whole and the dollar or other currencies. 
In short, it is perhaps not necessary to solve at 
one and the same time the threat to monetary 
parities arising from the crisis in the inter-
national monetary system, but on the other hand 
a European system of parities backed by close 
monetary solidarity stemming from parallel 
national economic policies might well be achieved 
before a world settlement. This might also enable 
Europe to play its proper role in this vast 
settlement. 
47. The following order of priorities can thus 
be drawn up in the monetary field: 
(i) Monetary parities between the Euro-
pean countries should be adjusted, if 
necessary with recourse to a flexible 
exchange rate system for a limited 
period. 
(ii) An agreement should be reached to 
link European currencies permanently, 
by setting up a European monetary 
authority responsible for maintaining 
stability of exchange rates and estab-
lishing a European federal reserve 
system. 
(iii) Economic policies should be adjusted 
so that pressure on currency does not 
vary from one European country to 
another. 
(iv) In the framework of the IMF, there 
should be a policy of adjusting parities 
s"effectuer en s'entourant des garanties necessai-
res; elle s'efforcerait egalement de decouvrir par 
quels moyens on pourmit obtenir cette plus 
grande souplesse ». C'etait une fac;on, sans doute 
dip:omatique, d'exprimer que l'idee du retour a 
la flexibilite des taux de change n'etait plus 
ecartee par ceux-la meme dont la tache est de 
faire fonQtionner le systeme de Bretton Woods. 
44. Dans son discours au F.M.I., M. David M. 
Kennedy, Secretaire au Tresor des Etats-Unis, a 
fait connaitre le point de vue de son pays a ce 
propoo en relevant l'allusion faite par M. 
Schweitzer. Les arguments qu'il a emp'loyes pour 
defendre le principe de la fixite des taux de 
change sont les suivants: 
(i) Les plans tendant a organiser Ull sys-
teme de flexibilite limWie exigent de 
1ongues et prudentes etudes de l'a part 
des autorites monetaires nationales et 
rinternationales; 
(ii) Le systeme des changes doit viser a 
reduire les tendances speculatives, ce 
qui exige que l'on maintienne les taux 
de change a l'interieur de limites pru-
demment definies, tandis qu'accroitre 
la flexibilite des taux aboutirait a 
permettre aux speculateurs d'agir de 
fac;on trop brutale sur Ies pari·tes; 
(iii) Les changements de parites prennent 
place dans une pol1tique economique 
nationale globale qui serait rendue 
trop difficile si les changements de 
parit&J etaient trop frequents; 
(iv) Etant donne le role essenUel du dollar 
dans le systeme monetaire internatio-
nal, la situation des Etats-Unis pour-
rait se trouver menacee par la deva-
luation de •trop nombreuses monnaies 
etrangeres. 
45. Bref, sans se de~larer oppose a un accrois-
sement tres Hmite de la flexibilite des changes, 
le gouvernement americain n'aeoopte pas, pour 
l'instant, le retour a un systeme de taux de 
change flexibles. 
46. Du point de vue europeen, le retour pour 
une periode limitee a un systeme de taux de 
change flexibles peut presenter un certain nom-
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bre d'avantages. Neanmoins, ses inconvenients 
sont evidents puisque le bon fonctionnement de 
la Communaute Economique Europeenne, et no-
tamment du marche commun agricole, impl.ique 
une fixite des taux de change et, par la, non 
seulement une harmonisation des politiques mo-
netaires, mais la realisation d'une veritab~e poli-
tique economique commune. ll est evident qu'une 
telle politique ne peut etre entreprise que sur la 
base d'un systeme de taux de change realiste et 
que certaines revisions des parites seront peut-
etre encore necessaires au cours des prochaines 
annees. Neanmoins, il n'est pas indispensable que 
les taux de change entre les differentes monnaies 
europeennes soient lies a un reglement mondial. 
En effet, a partir du moment oil la soUdadte des 
monnaies europeennes serait suffisante, l'on pour-
rait con~voir une certaine flexibilite entre les 
taux de change de !'ensemble des monnaies euro-
peennes, solidaires les unes des ·autres, ·avec le 
dollar ou avec d'autres monnaies. Bref, !'hypo-
theque que fait peser aujourd'hui la crisc du 
systeme monetaire international sur '!'ensemble 
des parites monetaires ne doit pas necessaire-
ment etre resolue d'un bloc, mais, au con-
train', un systeme europeen de parites conso-
lide par une etroite solidarite monetaire, im-
pliquant elle-meme un paralle:isme des politiques 
economiques nationales, pourrait parfaitement 
etre real!isc ·avant un reglement mondial. Ajou-
tons qu'H pourrait permettre a l'Europe de jouer 
le role qui lui revient dans ce vaste reglement. 
47. L'on pent done fixer, en matiere monetaire, 
les priorites dans l'ordre suiva:nt: 
(i) Ajuster les parites monetaires entre 
les pays europeens en recourant an 
besoin, pour une periode 1imitee, a un 
systeme de taux de change flexibles; 
(ii) Parvenir a un accord soudant les mon-
naies europeennes les unes aux autres 
de fac;on definitive en creant une au-
torite monetaire europeenne chargee 
de maintenir la stabilite des changes 
et de mettre sur pied un systeme de 
reserve federal europeen ; 
(iii) Ajuster les politiques economiques de 
fac;on a ce que les pressions exercees 
sur la monnaie ne different pas selon 
les pays europeens; 
(iv) Entreprendre, dans le cadre du F.M.I., 
une politique d'ajustement des parites 
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in the same way as in Europe by going 
as far as possible towards fixing ex-
change parities. But this is of course a 
long-term policy and it is evident that a 
European monetary fund could now go 
much faster and much further than the 
International Monetary Fund. 
(c) The fight against inflation in the United 
States 
48. Having seen how uncertain such a fight 
can be if order is not re-established in the inter-
national monetary system, it must be recognised 
that the re-establishment of order depends on 
inflation being stopped or at least seriously 
controlled within the main economic powers and 
particularly the United States. 
49. The United States Administration is per-
fectly aware of this and already the Democrats 
had started a policy aimed at slowing down 
inflation. The Republican Administration con-
tinued this policy, emphasising certain aspects 
of it. Nevertheless, a number of promises made 
during the electoral period limit its possibilities 
of action, as do the possible repercussions of a 
deflationary policy on the whole of the American 
economy anc:l society. 
50. The Federal Government first undertook 
to reduce the budget deficit. It is very difficult 
to judge the results of the efforts made. 
Although official statistics show that the 1969 
budget will be in surplus, this is partly due to 
the removal from the budget of certain items 
which are normally the responsibility of the 
central authorities. 
51. Secondly, the States have not generally felt 
the need or been able to make similar economies 
and many of them still have serious deficits. 
52. Thirdly, the Democrat Administration had 
imposed a surtax of 10% on income tax, which 
was maintained by the Republican Administra-
tion in 1969. The Administration has however 
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undertaken to reduce this tax to 5 % in 1970. 
The Democrat Opposition is insisting on its 
abolition and as it has a majority in Congress it 
is possible that it will be successful. 
53. Fourthly, the Johnson Administration 
introduced a number of measures intended to 
limit American investments abl'9ad. These 
measures were particularly severe for continental 
Europe. It was seen in 1969 that the effect of 
these measures was extremely limited. They will 
perhaps have more impact at the beginning of 
1970, but there is no proof of this. 
54. Conversely, consumer pressure and wari-
ness stemming from the progressive decline in 
the value of the dollar are inflationary factors 
which have not lessened at all. The United States 
monetary authorities therefore believe that at the 
beginning of 1970 they will have to introduce 
new measures for reducing demand, which is 
particularly inflationary since the possibilities of 
certain industries are still inadequate and 
because supplies are insufficient real bottlenecks 
are formed leading to an over-rapid increase in 
prices. 
55. The deflationary measures which seem 
necessary will have the inevitable effect of 
increasing unemployment which may increase 
to about 5 % in 1970. In addition, the mainten-
ance of the cost of money at such a high level 
may well make it extremely difficult for a 
number of firms to survive, but any reduction in 
this rate would probably cut off the flow of 
Eurodollars which has rather artificially 
maintained a relative balance in American pay-
ments in recent months. In short, all the opposi-
tion forces in American society which were 
analysed in Chapter II of this report make it 
extremely difficult to pursue a policy of budget-
ary balance and credit restraint. The needs of 
local communities, which are already under-
equipped, require large-scale investment and 
American society cannot stand a deflationary 
policy without danger. Admittedly, a reduction 
in overseas assistance and American ·forces 
stationed abroad and above all the end of the 
war in Vietnam would help the balance to be 
re-established, but a rapid return to financial 
orthodoxy must not be expected ; what cannot 
be done in 1970 will be far more difficult later, 
de meme nature que celles realisees en 
Europe en allant •aussi loin qu'i:l sera 
possible dans la fixation des parites 
de changes. Mais c'est la evidemment 
une politique a long terme et il est 
certain qu'un fonds monetaire euro-
peen pourrait ·aller actuellement beau-
·coup plus vite et beaucoup plus loin 
que ne ie peut le Fonds Monetaire 
International. 
(c) La lutte contre l'inflation aux Etats-Unis 
48. Ayant vu combien aleatoire pouvait etre une 
telle lutte si l'ordre n'est pas retabli dans le sys-
teme monetaire international, il nous faut bien 
considerer que le reta:bHssement de cet ordre 
implique que l:es facteurs inflationnistes soient, 
sinon stoppes, du moins serieusement controles a 
l'interieur des principales puissances economi-
ques et, en particulier, aux Etats-Unis. 
49. JJe gouvernement americain en est parfai-
tement conscient et il a entrepris, deja sous !'ad-
ministration democrate, une politique destinee a 
freiner l'inflation. L'administration republicaine 
a poursuivi cette politique en en a·0centuant cer-
tains aspects. Neanmoins, un certain nombre de 
promesses faites pendant la periode electorale 
limitent ses possibilites d'action, comme aussi les 
repercussions qu'une politique de deflation pour-
ra:it avoir sur !'ensemble de l'economie et de la 
societe americaines. 
50. Le gouvernement federal a, d'abord, entre-
pris de reduire le ·deficit budgetaire. I1 est tres 
difficile de porter un jugement sur le resultat 
des efforts aecomplis. En effet, si les statistiques 
officie1les indiquent qu'en 1969, le budget ame-
ricain ·connaitra un surplus, cela provient, dans 
une notable mesure, de la debudgetisation d'un 
certain nombre de charges revenant normalement 
au pouvoir ·central. 
51. En second lieu, les Etats n'ont pas, en ge-
neral, ressenti le besoin ou ete en mesure de reali-
ser des economies analogues et beaucoup d'entre 
eux connaissent encore de serieux deficits. 
52. En troisieme lieu, le gouvernement demo-
crate a:vait etabli une surtaxe de 10% sur i'im-
pot sur les revenus qui a ete maintenue par Fad-




cette administration s'est engagee a diminuer 
cette charge fiscale et a la ramener a 5 % des 
1970. L'opposition democrate demande d'ailleurs 
sa suppression et, comme elle detient la majorite 
au Congres, il est possible qu'elle parvienne a ce 
resu'ltat. 
53. En quatrieme lieu, le gouvernement John-
son a pris un certain nomb11e de mesures desti-
nees a limiter les ·investissements ameriooins a 
l'etranger. Ces mesures etaient particulierement 
severes pour !'Europe continentale. Or, nous 
avons vu qu'en 1969, l'effet de ces mesures est 
demeure extremement limite. I1 est possible qu'il 
se fasse sentir de fa~on plus sensible au debut de 
1970. Mais rien ne le prouve. 
54. Au contraire, la pression des consomma-
teurs et la mefiance entrainee par l·a deV'alorisa-
tion progressive du dollar constituent des fac-
teurs inflationnistes qui n'ont nullement diminue. 
Ainsi, les autorites monetaires americaines sem-
blent considerer qu'il faudra, au debut de 1970, 
prendre de nouvel1es mesures pour diminuer la 
pression de la demande, pression d'autant plus 
inflationniste que }es possibilites de certaines in-
dustries demeurent insuffisantes et constituent, 
a cause d'une insuffisance de l'offre, de verita-
bles goulots d'etranglement amenant une aug-
mentation trop rapide des prix. 
55. Or, 1es mesures deflationnistes qui sem-
blent s'imposer, auront inevita:blement pour effet 
d'a:ccroitre le chOmage dont 1e taux pourrait pas-
ser aux environs de 5% au cours de l'annee 1970. 
D'autre part, le maintien du loyer de !'argent a 
un taux aussi eleV'e risque de rendre extreme-
ment difficile la survie d'un certain nombre 
d'entreprises, mais la diminution de ce taux au-
rait proba:blement pour ef:fet de mettre un terme 
au flux d'euro-doUars qui a, de fa~on assez arti-
ficielle, maintenu en equilibre relatif la balance 
des paiements americaine au cours des derniers 
mois. Bref, '!'ensemble des forces d'opposition 
agissant dans la societe amerieaine qui a ete ana-
lyse da:ns le second chapitre du present rapport 
rendent extremement difficile le maintien d'une 
politique d'equilibre budgetaire et de limitation 
du credit. Les besoins des conootivites locales 
deja sous-equipees exigent d'importants investis-
sements et la societe americaine ne peut suppor-
ter sans danger une politique de deflation. Certes, 
la reduction de l'aide a l'etranger, des forces ame-
ricaines stationnees hors du continent americain 
et surtout la fin de la gu:erre au Vietnam, pour-
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for the proximity of the 1972 elections will 
prevent the pursuit of a policy which may well 
be most unpopular. 
56. For the United States and for the rest of 
the world, an international monetary system must 
be established in which credit facilities are 
l~mite~, eve~?- f?r ~he United States, thus imposing 
fmancial disciplme on the State and society 
which cannot be done by internal measures alone. 
The present evolution of the international 
monetary system towards a dollar standard does 
not appear to be moving at all in this direction. 
(d) 'l'rade problems 
57. The United States' trade balance which for 
a lo~g time was in surplus, has p;ogressively 
deteriorated and showed a deficit in 1969. The 
deficit was very small and had only a slight 
ef~ect on the b~lance of payments. It is quite 
evident that this was due to a rapid rise in 
. ' wages, consumptiOn and prices due to inflation. 
However, the trade balance seems to be a matter 
of s~me concern to American public opinion and 
particularly the leaders of certain industries and 
farmers. 
58. In industry, a number of branches are 
experiencing serious difficulties because of com-
petition from foreign products. Japanese exports 
are mainly responsible for this situation in the 
iron and steel, textile and electronics industries. 
The footwear industry is affected more by Euro-
pean competition. Nevertheless, if measures were 
taken, as certain members of Congress wish to 
protect American industries, products from 'the 
Common Market would probably suffer just as 
much as those from the rest of the world. 
59. In agriculture, the situation is rather dif-
ferent. The Common Market countries which 
for a long time imported American agri~ultural 
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products, are importing less and less and their 
products are competing on other markets with 
American exports. The whole agricultural com-
mon market is therefore sharply criticised in the 
United States, and particularly by farmers. 
American public opinion finds it difficult to 
accept the fact that the European internal 
market, where prices are high, is highly protected 
while growing surpluses are sold cheaply to the 
rest of the world. 1'he value of American argu-
ments in this connection must not, however, be 
exaggerated. In fact, the United States them-
selves adopted protectionist measures in July 
1969, for cereals in particular, which removed 
much of the weight from their free trade claims. 
It is nevertheless evident that the common 
agricultural policy of the Communities must aim 
at progressively reorganising European agri-
culture so as to reduce the price of agricultural 
foodstuffs in Europe and gradually align the 
Community market with the world market. 
60. Generally speaking, and despite the diver-
sity of reactions which are apparent to the 
observer, there is a very widespread belief in the 
benefits of free trade in the United States. The 
results of the Kennedy round are not seriously 
questioned, although the negotiations on non-
tariff obstacles being held in Geneva are 
encountering marked difficulties and the deficit 
of the trade balance is causing serious concern. 
(e) Investments 
61. The report submitted by Mr. Kirk in 1968 
raised the problem of American investments in 
Europe which were then causing European 
public opinion much concern. Mr. Kirk described 
the new American legislation which was intended 
to remedy the deficit in the balance of payments 
by limiting such investments. This legislation has 
been most successful and exports of American 
capital for investment abroad now represent a 
very small amount. 
62. This does not mean that American firms 
in Europe have not continued to increase, set up 
new branches and purchase shares in European 
firms. On the spot investment of capital by 
raient aider au reta:blissement de l'equilibre, mais 
il ne faut pas s'attendre a un retour rapide a 
l'orthodoxie financiere; ce qui n'aura pas ete 
realise en 1970 pourra beaucoup plus difficile-
ment l'etre par la suite car 1a proximite des elec-
tions de 1972 empechera le maintien d'une poli-
tique qui risque d'etre fort impopulaire. 
56. ll importe done pour l'Amerique, comme 
pour le reste du monde, qu'un retablissement du 
systeme monetaire international ou les possibi-
lites de credit restent limitees meme pour les 
Etats-Unis, impose a l'Etat et a la societe ameri-
caine une disciplin.e financiere que des mesures 
interieures sont insuffisantes a retablir. L'evolu-
tion que connait actuellement le systeme mone-
taire international ·vers un etalon-dollar ne pa-
rait guere conduire dans cette direction. 
(d) Les problemes commerciaux 
57. La balance commerciale americaine qui 
avait ete longtemps e~cedentaire s'est deterioree 
progressivement et est devenue deficitaire en 
1969. Ce def~cit reste tres 1imite et ne contribue 
que pour une faible part a ·celui de la balance 
des paiements. Il est de toute evidence que c'est 
le resultat de l'accroissement rapide des salaires 
et de La consommation, et de la hausse des prix 
due a !'inflation americaine. Pourtant, cette si-
tuation de la balance commerciale semble inquie-
ter assez vivement l'opinion americaine et sur-
tout les dirigeants de certaines industries ainsi 
que les producteurs agricoles. 
58. En ce qui concerne l'industrie, un certain 
nombre de branches semblent connaitre actuelle-
ment de serieuses difficultes du fait de la con-
currence de produits etrangers. En fait, ce sont 
surtout les exportations japoooises qui sont res-
ponsables de cette situation qui touche, d'une 
part, la siderurgie, d'autre part, l'industrie tex-
tile et l'industrie electronique, celle de la chaus-
sure souffrant davantage de la ·concurrence cu-
ropeenne. Neanmoins, si des mesures devaient 
etre prises, comme le desirent certains parle-
mentaires, pour proteger les industries ameri-
caines, il est probable que les produits du Mar-
cM commun en souffriraient au meme titre que 
ceux provenant du reste du monde. 
59. Dans le cas des produits agricoles, la si-
tuation est ·assez differente. Les pays du Marche 
commun qui ont ete longtemps des importateurs 
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de produits agricoles ameriCams le sont de 
moins en moins et leur production concurrence 
sur d'autres marches les exportations americai-
nes; aussi, !'ensemble de la politique agricole 
commune est-il vivement critique aux Etats-Unis, 
notamment chez les producteurs agricoles. Le fait 
que le marche interieur europeen, ou les prix 
sont e1eves, se trouve fortement protege tandis 
que des surplus de plus en plus importants sont 
vendus a has prix dans le reste du monde appa-
rait comme difficilement acceptable pour !'opi-
nion americaine. Il ne faut neanmoins pas exa-
gerer la valeur de !'argumentation americaine a 
ce propos. En effet, les Etats-Unis, de leur cote, 
ont adopte, au mois de juillet 1969, des mesures 
protectionnistes, notamment a propos des cerea-
les, qui retirent beaucoup de poids a leurs reven-
dications libre-echangistes. Il reste neanmoins 
evident que la politique agricole commune des 
Communautes doit viser a une reorganisation 
progressive de !'·agriculture europeenne permet-
tant d'abaisser le prix des denrees agricoles en 
Europe et d'aiigner peu a peu le marche com-
munautaire sur le marche mondial. 
60. D'une £agon generale, et malgre la diver-
site des reactions que peut constater l'observa-
teur, la croyance dans les bienfaits du libre-
echange reste tres generalement repandue en 
Amerique. Les resultats du Kennedy round ne 
sont pas serieusement mis en question, meme si 
les negociations sur 1es obstacles non-1Jarifaires 
qui se poursuivent a Geneve rencontrent de sen-
sibles difficultes et si le deficit de la balance 
commercia1e inquiete serieusement. 
(e) Les investissements 
61. Le rapport, presente par M. Kirk en 1968, 
avait pose le probleme des investissements ame-
ricains en Europe qui, a cette epoque, troublait 
profondement !'opinion publique europeenne. Il 
avait decrit, par ailleurs, la nouvelle legislation 
americaine destinee a limiter ces investissements 
de fa~on a remedier an deficit de la balance 
des comptes. Cette legislation a obtenu des resul-
tats fort appreciables et les exportations de capi-
taux americains en vue d'investissements a 
l'etranger ne representent plus que des sommes 
assez limitees. 
62. Cela ne signifie pas que les entreprises 
americaines en Europe n1aient pas continue a 
s~accroitre, a fonder de nouvelles fiJi.ales, a ac-
querir des participations dans des entreprises 
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American firms working abroad is still author-
ised by American legislation. The result is that 
it is mainly European capital which is being 
reinvested on the spot by American firms and 
the latter are still able to increase their power 
without having to export dollars. Thus, there is 
still a danger of a hold being gained by these 
firms, whose centre escapes the control of Euro-
pean States, and the problem of Community 
legislation on firms still exists. 
63. Some European States, including the 
Netherlands, seem to have adopted very reason-
able legislation to prevent foreign firms obtain-
ing on the spot capital for their local expansion. 
Such measures will have only a limited effect in 
a common market where products will circulate 
freely, and it is essential for joint regulations to 
be adopted on this matter. 
64. The fact that a growing volume of Euro-
pean capital is invested each year in the United 
States has often been quoted to demonstrate a 
balance between Europe and the United States. 
In fact, the capital is not of the same kind since 
the major part of European investments in 
America are short-term investments aimed at 
taking advantage of the extremely high rates 
paid on deposit accounts in the United States. 
This capital makes an important contribution to 
American inflation and can also very quickly 
cause a considerable disequilibrium in the 
American balance of accounts whose deficit they 
at present camouflage. A massive withdrawal, 
which will probably happen when interest rates 
fall in the United States, would create a large 
deficit in the Ameriran balance of arcounts. 
65. Often, the profits made by European coun-
tries on their trade with the United States are 
reinvested in America, which means that 
American payments do not involve drawing on 
money in circulation in the United States. To put 
the international economy in order would require 
measures to limit the circulation of floating 
capital which, on the one hand, because of their 
over-rapid movement, have caused a series of 
financial crises in recent years from which 
several European countries have suffered consi-
156 
derably and which, on the other hand, as the 
Ministers of Finance of several countries recog-
niseJ. at the IMF confl.'rence, manage, in most 
cases, to avoid taxation. 
CHAP'l'ER IV 
Defence 
66. Although your Rapporteur does not wish 
to encroach on matters which are not of direct 
concern to the General Affairs Committee, he 
considers it essential to make a general reference 
to problems affecting co-operation between 
Europe and the United States in respect of 
defence. 
67. The pressure of public opinion in the 
United States for the withdrawal of forces sta-
tioned in Europe seems to be increasing. The 
Administration for its part is still convinced that 
these forces must be maintained, but it is diffi-
cult to assess its ability to resist such pressure 
in years to come. The deterioration in the balance 
of payments may play a decisive part in this 
respect and there will probably be some cuts in 
the numbers of American forces in Europe. Some 
Congressmen, led by Senator Mansfield, are 
asking for such cuts and the Administration has 
already reduced the number of civilians em-
ployed in the logistic services of the American 
forces in Europe. 
68. 'l'he Administration seems anxious to give 
public opinion some moral satisfaction, i.e. to 
convince it that Europeans are showing a real 
desire to ensure their own defence, on the one 
hand by spending more of their national income 
on joint defence and on the other by moving 
towards unity and integration. The Vietnam war 
has certainly had an effect on official thinking 
and the United States will hesitate to commit 
itself overseas again unless it is sure it has the 
support of the local population. If there are 
doubts as to Europe's wishes, it will be very 
difficult for the Administration to maintain 
forces in Europe. 
europeennes. En effet, l'investissement sur place 
de capitaux par des entreprises americaines tra-
vaillant a l'etranger reste autorise par la legis-
lation americaine. Le resultat en est que cc sont 
essentiellement des capitaux europeens qui sont 
reinvestis sur place par des entreprises ameri-
ca:ines et que celles-ci restent en mesure d'accroi-
tre leur puissance sans provoquer de sorties de 
dollars. Ainsi, le danger que peut constitner 1a 
mainmise par les entreprises dont le centre 
echappe au controle des Etats europeens n'est 
nullement ecarte et le probleme d'une legislation 
rommunautaire sur les entreprises demeure pose. 
63. Certains Etats europeens. notamment les 
Pays-Bas, semblent avoir adopte des legislations 
tres raisonnables empechant des societes etrange-
res de recueillir sur place les capitaux destines 
a leur expansion locale. De telles mesures n'au-
ront qu'un effet limite a l'interieur d'un mar-
cM commun ou les produits circuleraient libre-
ment et il est essentiel qu'une reglementation 
commune soit adoptee en cette matiere. 
64. J.Je £ait que des capitaux europeens en 
quantite de plus en plus importante soient in-
vestis chaque annee aux Etats-Unis a souvent 
ete invoque pour montrer qu'un equilibre exis-
tait entre l'Europe et les Etats-Unis. En fait, 
il ne s'agit pas de capitaux de meme nature. 
puisque 'la plus grande partie des investisse-
ments europeens en Amerique sont des investisse-
ments a court terme qui tentent de profiter dn 
taux extremement eleve que connaissent actnel-
lement les depots d'argent aux Etats-Unis. Ces 
capitaux contribuent largement a }'inflation ame-
ricaine et, d'autre part, ils peu\·ent creer tres 
vite un desequilibre considerable dans la balance 
des comptes americaine dont ils camouflent ac-
tuellement le deficit puisque leur retrait massif, 
vraisemblable du jour ou le taux de l'interet 
diminuera aux Etats-Unis, creerait un deficit 
considerable dans la balance des comptes ame-
ricaine. 
65. Ce sont bien souvent les benefices retires 
par les pays europeens de leur commerce avec 
les Etats-Unis qui sont ainsi reimcstis en Ame-
rique, ce qui fait que les paiements amerieain,q 
n'entrainent aucune ponction sur la circulation 
monetaire aux Etats-Unis. I1 semble bien qn'nnc 
remise en ordre de l'economie internationale exi-
gcra des mesures pour limiter la circulation de 
capitaux flottants qui, d'une part, par leur de-
placement trop rapide out suscite, au cours des 
dernieres annees, une serie de crises financieres 
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dont plusieurs pays d'Europe ont considerable-
ment souffert et qui, d'autre part, les ministrcs 
des finances de plusieurs pays l'ont reconnn lors 
de la conference du F.M.I., parviennent, pour 




66. Quoique votre rapporteur n'ait pas vouln 
empieter sur ce domaine qui n'appartient pas a 
la Commission des Affaires Generales, il a juge 
indispensable d'evoquer, dans les t<>rmes lcs plus 
generaux, les problemes touchant a la coopera-
tion entre !'Europe et les Etats-Unis en matiere 
de defense. 
67. Il semble que la pression de !'opinion ame-
ricaine en f.aveur d'un retrait des forces station-
nees en Europe se fasse de plus en plus forte. 
r.e gouvernement americain demeurerait, en cc 
qui le concerne, convaincu que des forces doi-
vent etre maintenues, mais il est difficile de 
mesurer la resistance qu'il pourra opposer a cettc 
pression an cours des prochaines annees. La de-
terioration de la balance des paiements peut 
jouer, a cet egard, un role ·decisif et il est pro-
bable qu'une certaine reduction des forces ame-
ricaines en Europe sera realisee. Certains mem-
bres du Congres, conduits par le Senateur Mans-
field, le demandent et le gouvernement ameri-
cain a deja opere des reductions du personnel 
civil employe dans les services logistiques des 
forces americaines en Europe. 
G8. J.Je gouvernement parait tres soucieux de 
donner a !'opinion un certain nombre de satis-
factions d'ordre moral, c'est-a-dire de la con-
vaincre que les Europeens manifestent une veri-
table volonte de se defendre, d'une part, en con-
sacrant une part plus importante de leur revenu 
national a la defense commune, d'autre part, en 
progressant sur la voie de !'union et de !'integra-
tion. La guerre du Vietnam a certainement mo-
difie le point de vue du gouvernement et il est 
certain que les Americains hesiteront a s'engager 
a nouveau sur un thea,tre exterieur s'ils n'ont 
pas Passura.nce que cet engagement est voulu 
par la population locale. S'ils doutent de la vo-
lonte europeenne, il sera tres difficile au gou-
vernement de maintenir des forces en Europe. 
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69. In the nuclear field, the development of 
new weapons raises an extremely serious problem 
for the United States. The nuclear advantage it 
once had over the Soviet Union seems to have 
diminished considerably and the strategic aspects 
of its defence have to be reconsidered. It must 
decide whether the best protection for American 
strength would be a shield of anti-ballistic mis-
siles or whether such a shield could be penetrated 
by a multiple warhead missile system (MIRV), 
thus making it preferable to devote the major 
effort to the development of this new offensive 
weapon. Strategy evolved for the defence of the 
nuclear potential which guarantees the security 
of the whole free world must not be labelled 
isolationist, but the considerable financial burden 
of setting up either system will inevitably mean 
cuts in other items of the defence budget and 
will also encourage the Americans to seek agree-
ment with the Soviet Union on the mutual limita-
tion of nuclear force levels. Europe will probably 
have little to say in such negotiations although 
its security is directly concerned. 
70. Finally, there are reports that certain 
experts are studying the possibility of reorganis-
ing the American army with a view to reducing 
the cost of maintaining so many armed forces, 
the ultimate aim being to form a professional or 
semi-professional army which should be more 
effective, less expensive and better suited to a 
policy of not committing American forces owr-
seas when the security of the United States is not 
at stake. No decisions have yet emerged from 
these studies, but there is already concern in 
certain "liberal" circles regarding the possibility 
of an undue increase in the army's influence. 
71. Three conclusions may be drawn from these 
remarks: 
(a) However willing it may be to discuss 
questions affecting the defence of the 
West with its NATO partners, final 
decisions concerning nuclear defence 
on the one hand and the strategic arms 
limitation talks (SALT) with the 
Soviet Union on the other will remain 
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the sole responsibility of the United 
States. Information obtained in the 
United States leaves your Rapporteur 
no doubt on this point. 
(b) The maintenance of the so-called 
"flexible response" strategy is being 
jeopardised by the planned run-down 
of conventional forces in favour of 
nuclear forces. It depends largely on 
Europe's military effort as to whether 
the "massive retaliation" doctrine, 
with the implicit degree of uncertainty 
regarding the ultimate decision of the 
United States Administration, will be 
forced on the United States through 
the very evolution of its military 
policy. 
(c) In its desire to see Europe play a 
greater part in its own defence, the 
United States seems less anxious than 
in the past to avoid the formation of 
, a European nuclear force, or at any 
event close co-operation between the 
United Kingdom and France in the 
nuclear field, since many think such 
co-operation would strengthen Europe's 




72. It is in the foreign policy field that it is 
probably the most difficult to foresee what the 
United States' future position will be. As the 
position in Western Europe is also far from 
clear, any conclusions that may be drawn with 
regard to co-operation between Europe and the 
United States in this respect will, perforce, be 
most uncertain and problematical. 
73. United States policy today seems to be under 
the influence of three forces which sometimes 
converge but sometimes pull in opposite direc-
tions, placing the American giant in the position 
described by Stanley Hoffmann in "Gulliver's 
Troubles" : that of a giant paralysed by the 
tricks of a band of dwarfs. 
69. Dans le domaine proprement nudeaire, le 
developpement des armes d'un type nouveau pose 
aux Etats-Unis un probleme extremement grave. 
Alors que, jusqu'a present, ils avaient maintenu 
une superiorite sur l'Union Savietique dans ce 
domaine, cette su-periorite semble -avoir beaucoup 
diminu~ et ils doivent reconsiderer Ies as-pE-cts 
strategiques de lenr defense. Il s'agit de savoir 
si c'est une barriere de missiles anti-missiles 
(armes ABM) qui protegera le mieux la puis-
sance americaine ou si, au contraire. le sV!'!ti\me 
des missiles a plusienrs tetes (svsteme MIRV) 
permettant de franchir tous les barr!l!!'es anti-
missiles, l'essentiel des depenses mHitaires de-
vrait etre consacre a ]'elaboration de crtte nou-
velle •arme offensive. n ne faut certes pas pren-
dre pour isolationniste une strategie orientee vers 
la defense du potentiel nucleaire sur Ieque1 re-
pose la securite de l'ensemb1e du monde lihre. 
Tontefois, les charges financieres consider.nbles 
qu~mplique la mise en reuvre de 1'un on I'antre 
des s:vstemes ameneront evidemment nne reduc-
tion des autres chapitres du bud!!'et des arme-
ments et, d'autre part, pousseront les Americains 
a chercher a s'entendre avec I'Union SovietiCJne 
pour -parvenir A une limitation. de part et d'au-
tre, du niveau des forces nucieaires. II est pro-
bable que l'Europe aura peu A dire dans une 
teiie negociation qui pourtant interesse directe-
ment sa securite. 
70. Enfin, il semble bien que certains specia-
listes etudient la possibilite d'une reconversion de 
l'armee americaine, destinee a limiter Ies frais 
entraines par le maintien de forces armees trop 
nombreuses et ales remplacer par une armee de 
professionnels ou de semi-professionnels que I'on 
espere plus efficace, moins coutense et mieux 
adaptee a une politique decidee a eviter !'engage-
ment de forces americaines outre-mer qunnd la 
securite des Etats-Unis n'est pas en jeu. C'es etu-
des n'ont pas encore ·abouti a des decisions. mais 
elies inquietent deja certains elements «liberanX» 
qui redoutent un accroissement abusif de !'in-
fluence de l'armee. 
71. Trois conclusions nons paraissent devoir 
etre tirees de ces constatations: 
(a) Quelle que soit leur bonne volonte 
pour discuter avec leurs partenaires de 
l'O.T.A.N. des questions touchant a 
la defense de l'Occident, Ies decisions 
ultimes concernant Ia defense nucle-
aire, d'une part, les conversations avec 
!'Union 8ovietique sur la limitation des 
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armements nucieaires (SALT), d'11utre 
part, resteront l'affaire des seuls Etats-
Unis. Les informations qu'il a recueil-
lies en Amerique ne laissent a votre 
rapporteur aucun doute sur ce point. 
(b) Le maintien de la strategie dite de la 
«riposte graduee» se. trouve mis en 
question par la diminution preVlH' des 
forces conventionnelles an profit des 
forces nucleaires. Il ·depend, dans une 
large mesure, de }'effort militaire des 
Europeens que la doctrine des «rPpre-
sailles massives», avec le degre d'in-
certitude qu'elle comporte sur la deci-
sion ultime du gouvernement ameri-
cain, ne soit pas imposee a l'Amerique 
par l'evolution meme de sa politique 
militaire. 
(c) Desireux de voir l'Enrope participer 
davantage a sa pronre defense. les 
Etats-Unis semblent moins soucienx flUe 
par le passe d'eviter la constitution 
d'une force atomique europeenne, ou 
en tout cas une etroite cooperation entre 
le Royaume-Uni et la France dans le 
domaine nucieaire, car beaucoup pen-
sent que cette cooperation renforcerait 
le potentiel defensif de I'Europe et la 
confiance des Europeens en eux-
memes. 
CHAPITRE V 
La politique etrangere 
72. C'est probablement dans le domaine de la 
politique etrangere qu'ii est le plus diffi'Cile. a 
J'heure actuelle. de prevoir ce que pourra etre 
}'attitude americaine au cours des prochaines 
annees. Comme, d~autre part, la situation de 
!'Europe occidentale est loin d'etre claire, les con-
clusions que l'on pourra porter snr la coopera-
tion entre !'Europe et 1es Etats-Unis en cette 
matiere aemeureront, par la force des choses, 
hien incertaines et bien aleatoires. 
73. En effet, ii semble que la politique ameri-
caine reponde aujourd'hui a trois impulsions qui. 
tantot se conjuguent, tantot au contraire s'op-
posent, mettant le geant americain dans la pos-
ture decrite par Stanley Hoffmann dans Gulli-
ver's troubles, celle du colosse paralyse par Ies 
artifices d'une foule de nains, 
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(a) Relations between the United States and 
West ern Europe 
7 4. On the one hand, the factors governing 
American foreign policy since the second world 
war have not changed. Europe is still unques-
tionably the United States' main partner and 
the defence of Europe is essential for American 
security. However disappointed the United 
States may be at Europe's slowness in uniting 
its forces, this unity is still an important goal, 
for the United States still wishes Europeans to 
assume a greater share of the burdens of the 
Western Alliance and in the establishment of 
lasting peace between the East and the West 
of Europe. However, the American leaders make 
no secret of the fact that at home they have to 
handle a strong trend which, without going so 
far as to call it isolationist, is nevertheless urging 
the United States to shake off more of its over-
seas commitments. This obviously applies more 
to the Far East than to Europe. Nevertheless, 
the United States' European policy may well be 
influenced by this trend which is to be found in 
a wide range of groups from nationalist elements 
to the extreme left-wing opposition, which is 
constantly accusing the Administration of 
imperialism. There is probably no fear of the 
United States reverting to an isolationist policy 
as it did after the first world war, but now, more 
than in the past, it is important for Europe to 
make the Americans feel that they are helping 
in the defence and the economic development of 
a Europe which is sure of itself and aware of its 
aims and no longer supporting, at the price of 
great exertion and excessive financial effort, a 
coalition which exists only through the deter-
mination of the United States. 
75. Finally, President Nixon's choice of Henry 
Kissinger as adviser on foreign policy indicates 
that he intends to follow a resolute course, parti-
cularly with regard to Europe. Before being 
called to the White House, Mr. Kissinger made 
so much constructive criticism of the Democrat 
Administration's foreign policy that one might 
even speak of a Kissinger European policy 
doctrine. This doctrine, set out inter alia in "The 
Troubled Partnership", reveals the author's over-
whelming interest in the European situation and 
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also his most remarkable realism and under-
standing of Europe's reactions to America~ 
policy. Mr. Kissinger was one of the few Ameri-
cans to see the fundamental and positive aspects 
behind General de Gaulle's European policy 
which in some respects appeared to be disagree-
able to the United States Administration. He 
therefore considers that the style rather than 
the basis of his country's European policy should 
be changed so that, instead of making European 
unity more difficult by over-frequent and over-
active pressure by American diplomacy, it should 
on the contrary leave the United States' Euro-
pean partners to overcome their differences of 
their own accord. An equal interest must be 
shown in the concerns of each European country 
and privileged relations between the United 
States and one or other of them should be 
avoided. 
76. The aim of the Republican Administra-
tion's policy is therefore to find a better means 
of placing Europe and the United States on an 
equal footing, and it has already been largely 
successful, particularly with regard t~ Franco-
American relations, which took an entirely new 
turn with President Nixon's visit to Paris. It is 
evident that if General de Gaulle were still in 
office his attitude to the new Administration 
would have been quite different to the stand he 
took in regard to the Democrat Administration. 
This, moreover, could already be seen during 
the first quarter of 1969. 
77. This policy certainly concurs with the 
wishes of the sectors of American society which 
are in favour of the United States relinquishing 
some of its overseas commitments, and the results 
already achieved by the Republican Administra-
tion are even acknowledged by supporters of the 
Democrat policy who recognise that the aims of 
this policy have been maintained and that the 
methods used for achieving them are better. 
However it may be wondered whether this is 
not just ~ tempo~ary rapprochement and whether 
eventually this trend will not be halted by the 
wish to co-operate with ·western Europe which 
is the dominating trend among those in power. 
(a) Les relations entre les Etats-Unis et l'Europe 
de l'ouest 
74. D'une part, en effet, les imperatifs qui ont 
preside ,a, la politique etrangere americaine de-
puis la seconde guerre mondiale n'ont pas change. 
I./Europe reste incontestablement le premier par-
tenaire des Etats-Unis et la defense de l'Europe 
demeure un imperatif pour la securite ameri-
caine. Quelles que soient les deceptions que l'Ame-
rique ait ressenties des lenteurs que met !'Europe 
a unir ses forces, cette union demeure un objec-
tif, car les Etats-Unis desirent toujours une par-
ticipation accrue des Europeans au.."t charges de 
!'Alliance occidentale et l'etablissement d'une paix 
durable entre l'Est et l'Ouest de !'Europe. Toute-
fois, les dirigeants americains ne cachent pas au-
jourd'hui qu'ils ont affaire, a l'interieur meme 
du pays, a une forte .tendance qu'il serait proba-
blement abusif de qualifier d'isolationniste mais 
qui, neanmoins, pousse l'Amerique a se degager 
davantage des obligations qu'e'lle a, jusqu'a pre-
sent, assumees hors du continent americain. Cela 
vaut evidemment heaucoup plus pour !'Extreme-
Orient que pour l'Europe. Neanmoins, la poli-
tique europeenne des Etats-Unis risque d'etre 
influeneee par cette tendance qui groupe des 
elements tres divers allant de certains milieux 
nationalistes jusqu'a !'opposition d'extreme gau-
che qui accuse eonstamment le gouvernement 
americain d'imperialisme. 11 ne faut sans doute 
pas craindre de voir les Etats-Unis revenir a 
une politique isolationniste du type de eelle qu'ils 
ont menee au lendemain de la premiere guerre 
mondiale, mais il importera probablement, dans 
l'avenir plus encore que par le passe, que !'Eu-
rope donne aux Americains 1e sentiment qu'il 
s'agit pour eux d'aider a la defense, voire au 
developpement economique d'une Europe sure 
d'elle-meme et consciente de ses buts, et non plus 
de soutenir a bout de bras et au prix de trop 
grands efforts financiers une coalition qui n'exis-
temit que par la volonte americaine. 
75. Enfin, le choix de Henry Kissinger, comme 
conseiller en matiere de politique etrangere, in-
dique une orientation deliberee de la politique 
qu'entend mener le President Nixon, surtout en 
matiere europeenne. En effet, avant d'etre appele 
a la Maison Blanche, Henry Kissinger avait sou-
mis la politique exterieure de !'administration 
democrate a une critique constructive a tel point 
que l'on peut parler d'une veritable doctrine de 
Kissinger en matiere de politique europeenne. 




«Les malentendus transatlantiques», revele, d'une 
part, l'interet preponderant que presente tou-
jours la situation europeenne pour l'auteur et, 
d'autre part, un realisme et une comprehension 
particulierement remarquable des preoccupations 
suscitees en Europe par la politique americaine. 
Kissinger fut l'un des rares Americains a discer-
ner - par dela des formes parfois desagreables 
pour le gouvernement des Etats-Unis - ce que 
la politique europeenne presentee par le General 
de Gaulle offrait de fondamental et de positif. 
ll s'agit done, a ses yeux, de modifier non pas 
les fondements, mais le style de la politique euro-
peenne des Etats-Unis, de fa<;on ace que celle-ci, 
au lieu de rendre plus difficile l'union des Euro-
peans par des pressions trop frequentes et trop 
actives de la diplomatic amerieaine, laisse au 
contraire aux partenaires europeens des Etats-
Unis le soin de surmonter eux-memes leurs diver-
gences. 11 importe qu'elle manifeste un interet 
egal pour les preoccupations de chaeun et ne 
donne de caractere privilegie aux relations des 
Etats-Unis avec aucun d'entre eux. 
76. G'est done un meilleur moyen de parvenir 
a des relations de 'Writable egalite entre !'Europe 
et les Etats-Unis que recherche apparemment la 
politique de !'administration republicaine et on 
peut dire qu'elle y est deja, dans une large me-
sure, parvenue, notamment en ce qui eoncerne 
les relations franco-americaines auxquelles la 
visite du President Nixon a Paris a donne une 
allure toute nouvelle. Il est evident que, si le 
General de Gaulle etait encore au pouvoir en 
France, son attitude a l'egard de la nouvelle 
administration americaine aurait ete bien diffe-
rente de celle qu'il avait adoptee en face de !'ad-
ministration democrate. 11 l'avait d'ailleurs ma-
nifeste au cours du premier trimestre 1969. 
77. 11 est certain qu'actuellement, cette poli-
tique n'est pas faite pour deplaire aux elements 
de la societe americaine qui desirent un certain 
degagement des Etats-Unis a l'egard de leurs obli-
gations hors du continent americain et que, d'au-
tre part, les resultats deja obtenus par le gouver-
nement republicain font que, meme les partisans 
de la politique menee par les democrates doivent 
constater que les objectifs de cette politique ont 
ete maintenus et que les methodes employees con-
viennent mieux a leur realisation. On peut, toute-
fois, se demander si cette convergence n'a qu'un 
caractere momentane et s'il n'arrivera pas un 
moment oil les tendances au degagement se heur-
teraient a la volonte de cooperation avec !'Europe 
bOdudNT 491 
78. In the framework just outlined, American 
policy is now to encourage European integration, 
particularly by enlarging the European Com-
munities. This is not always a clear-cut goal. The 
accession of the United Kingdom does not only 
imply a stronger Europe ; it is also hoped that 
it will lead to a more open Europe in the field 
of trade and a change in the common agricultural 
policy towards a progressive alignment of Euro-
pean agricultural prices on world market prices. 
79. The United States authorities also say that 
they are fully prepared for the creation of a true 
European power, even in a framework other than 
NATO, and they are also prepared to concert 
their policy with regard to Eastern Europe with 
all the members of the Atlantic Alliance, al-
though this does not apply to the negotiations 
which the United States hopes to have with the 
Soviet Union on the limitation of nuclear weap-
ons. When all the European countries fully 
realise the implications of this policy, it should 
lead to a revival of political and military co-
operation in Europe and hence new foundations 
for the Alliance between Europe and the United 
States. 
(b) Eastern Europe 
80. Whatever feelings may have been stirred 
up in the United States and in Europe over the 
invasion of Czechoslovakia, it does not seem to 
have had much impact on United States policy. 
Admittedly, no-one is claiming that the status 
quo is a good thing, but in view of the risks 
which Western Europe and the United States 
would incur in pursuing a policy of intervention 
in Eastern Europe, the United States is forced 
to recognise the limits of its power. The Adminis-
tration is therefore exercising due caution in its 
decision to improve relations with the Soviet 
Union and its allies. President Nixon's visit to 
Rumania was characteristic of this approach. He 
obviously intends to break down the barriers of 
the cold war, but does not consider that it is 
necessary to try to separate the Eastern Euro-
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pean countries from the Soviet Union. Since 
Rumania has shown a remarkable degree of 
determination in defending what it considers to 
be its interests, the Administration rightly 
thought it could show its approval of this policy, 
but without intervening in the internal affairs 
of the communist world. The progressive dis-
bandment of NATO and the Warsaw Pact, i.e. 
the disappearance of the system of blocs, admit-
tedly remains a distant goal, but the United 
States is not prepared to make a unilateral 
gesture in this field since this would weaken the 
credibility of the Atlantic organisation, leaving 
intact the Soviet Union's grip on the Warsaw 
Pact. 
81. No lasting result can be achieved in the 
field of detente without a direct understanding 
between the United States and the Soviet Union, 
and the United States is well aware of the danger 
of seeking a detente without settling a number 
of concrete questions standing between East and 
West. It is for this reason that the United States 
has proposed talks on the limitation of nuclear 
weapons and is now studying the questions raised 
by the appeal of Budapest. 
82. At the present stage of development of 
nuclear forces, vV estern Europe can hardly 
expect to take part in negotiations on the level 
of nuclear forces which, if held, could at the 
present juncture concern only the United States 
and the Soviet Union. Conversely, should nego-
tiations be unsuccessful and a new impetus be 
given to the nuclear armaments race with the 
extension of the ABM system or with the MIRV 
system, Europe would then have to consider the 
possible implications of these new means of 
defence for the Atlantic Alliance's overall stra-
tegy. One might wonder whether the United 
States' overwhelming influence in NATO would 
leave the Europeans any possibility of having 
their views taken into account or whether, failing 
prior agreement between themselves, all they 
could do would be to confirm a posteriori the 
decisions taken without them. 
83. On the other hand, the questions raised by 
the appeal of Budapest primarily concern Eur-
ope, although the conclusion of an agreement on 
de l'ouest qui semble dominer dans les milieux 
dirigeants. 
78. Dans le cadre que nous venons de tenter de 
tracer, il est certain que la politique americaine 
vise aujou:vd'hui a obtenir la poursuite de !'inte-
gration europeenne sous la forme notamment d'un 
elargissement des Communautes europeennes. 
Cette volonte n'est pas toujours sans ambigu1te 
car, avec !'adhesion du Royaume-Uni, ce n'est 
pas seulement une Europe plus forte que i'on 
espere voir se constituer, mais aussi une Europe 
phis ouverte dans le domaine commercial et une 
transformation de la politique agricole commune 
dans le sens d'un alignement au moins progressif 
des prix agricoles europeens sur les prix du 
marehe mondial. 
79. D'autre part, les autorites amer1caines se 
declarent absolument disposees a voir se consti-
tuer, meme dans un cadre different de l'O.T.A.N., 
une V'eritable puissance europeenne et elles se 
disent pretes a concerter au moins leur politique 
a l'egaro de l'Europe de l'est avec !'ensemble 
des membres de !'Alliance atlantique sans toute-
fois que cette •concertation s'etende aux negocia-
tions que l'Amerique espere entreprendre avec 
l'Union Sovietique sur la limitation des arme-
ments nucleaires. Il est certain qu'une telle poli-
tique devrait, quand tous les Europeens auront 
nettement pris conscience de ses implications, 
permettre une veritable relance de la cooperation 
politique et militaire en Europe et, par la, la 
reprise sur des bases nouvelles de !'Alliance entre 
l'Europe et les Etats-Unis. 
(b) L'Europe de l'est 
80. Quelque emotion qu'ait suscitee !'invasion 
de la Tchecoslovaquie, aux Etats-Unis comme en 
Europe, il ne semble pas que celle-ci ait amene 
des bouleversements considerables dans la poli-
tique americaine. Certes, nul ne pretend que le 
statu quo soit un hien. Mais, compte tenu des 
risques que ferait courir a !'Europe oocidentale 
comme aux Etats-Unis toute politique d'inter-
vimtfon en Europe orientale, les Etats-Unis sont 
bien obliges de reconnaitre les limites de leur 
puissance. C'est done avec une grande prudence 
que !'administration americaine semble decidee a 
poursuivre une amelioration de ses relations avec 
l'Union Sovietique et ses allies. Le voyage du 
President Nixon en Roumanie est caracteristique 
de cette methode. Son intention de briser les 
barrieres nees de la guerre froide est evidente, 
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mais n'implique pas, a ses yeux, qu'il faille tenter 
de separer les pays de l'Europe de l'est de 
1 'Union Sovietique. La Roumanie ayant montre 
un degre de determination remarquable pour de-
fendr·e ses interets tels qu'elle les concevait, le 
gouvernement americain a cru, avec raison sem-
ble-t-il, pouvoir manifester qu'il approuvait cette 
politique sans pour cela intervenir dans les affai-
res interieures du monde communiste. Certes, la 
dissolution progressive de l'O.T.A.N. et du Pacte 
de Varsovie, c'est-a~dire la disparition du sys-
teme des blocs, demeure un objectif lointain, mais 
les Etats-Unis ne semblent disposes a faire, dans 
ce domaine, aucun geste unilateral qui affaibli-
rait la credibilite de !'organisation atlantique 
sans alleger le poids dont pese l'Union Sovietique 
sur le Pacte de V arsovie. 
81. En fait, aucun resultat definitif dans le 
domaine de la detente ne pourra etre acquis sans 
une entente directe entre les Etats-Unis et 
l'Union Sovietique, et les Etats-Unis semblent 
parfaitement conscients du danger qu'il y aurait 
a creer une atmosphere de detente sans parvenir 
au reglement d'un certain nombre de questions 
concretes parmi celles qui opposent l'Est a 
l'Ouest. C'est dans cette intention qu'ils ont pro-
pose des conversations sur la limitation des arme-
ments nucleaires et qu'ils abordent l'etude des 
questions posees par l'appel de Budapest. 
82. L'Europe occidentale peut difficilement, 
dans l'etat actuel ·du developpement des forces 
nucleaires qui, dans le stade present, ne pourront, 
si elles s'engagent, concerner directement que les 
Etats-Unis et l'Union Sovietique. G'est au con-
traire dans le cas ou ces negodations n'abouti-
raient pas et ou une nouvelle etape de la course 
aux armements nucleaires serait ouverte, soit avec 
!'extension du systeme ABM, soit avec le sys-
tcme MIRV, que l'Europe aurait a se demander 
quelles implications ces nouveaux moyens de 
defense auraient pour la strategie globale de 
!'Alliance atlantique. 1/on peut seulement se de-
mander si l'influence preponderante exercee par 
les Etats-Unis dans l'O.T.A.N. }aisserait aux 
Europeen:s la possibilite de faire valoir leurs vues 
en la matiere ou si, faute de se mettre d'abord 
d'accord entre eux, il ne leur resterait plus qu'a 
enteriner apres coup des decisions prises sans 
eux. 
83. Les questions posees par l'appel de Buda-
pest concernent ·au contraire, au premier chef, 
l'Europe, meme si la conclusion d'un accoro sur 
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European security cannot be considered without 
the participation of the United States. But more 
than the United States Europe is alive to the 
dangers and drawbacks of the ideas behind the 
"Brejhnev doctrine" and it is most important 
for Europe that a collective agreement on Euro-
pean security should not lead to recognition, 
even tacit, of the right, claimed by the Soviets, 
to intervene in the internal affairs of countries 
with communist regimes. By trying to improve 
its relations with Poland and East Germany, the 
Federal Republic has embarked on a very reason-
able policy of detent~. Its European allies who 
approve this policy must allow it to continue 
along this course as far as it considers possible, 
but they must not allow the links between the 
li'ederal Republic and Western Europe as a 
whole to be jeopardised by a European settle-
ment which the American desire for disengage-
ment might lead the United States to recommend 
to their German allies. Moreover, this is not so 
at present and Europeans have every interest in 
starting widespread negotiations on European 
security in close understanding with the United 
States. 
(c) Vietnam 
84. Although in the long-term policy of the 
United States the Far East does not occupy such 
a prominent place as Western Europe, the situa-
tion in Vietnam is certainly now one of the main 
concerns of the Administration and American 
public opinion. It is also clear that leading circles 
consider that the place it occupies is out of pro-
portion with what is really at stake and the 
Administration is looking for a way to withdraw 
from Vietnam without purely and simply aban-
doning South Vietnam to the communist rebels 
or the Hanoi Government. 
85. The Republican Administration's approach 
is demonstrated by the fact that it is continuing 
the negotiations in Paris and making some con-
cessions to the other side, and at the same time 
is progressively reducing the scale of its opera-
tions on the spot and withdrawing sections of its 
expeditionary force. The Paris negotiations have 
now run into a difficulty which the United 
States Administration seems to find impossible 
to overcome. It feels it cannot agree to negotiate 
on the formation of a provisional government 
which would include the NLF. It considers such 
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a concession would be a most serious departure 
from the principle that the inhabitants of South 
Vietnam must be allowed to decide on their own 
future. 
86. Admittedly, the Administration under-
stands that the NLF does not wish to leave the 
organisation of elections to the Saigon Govern-
ment alone. It is therefore prepared to set up a 
joint electoral committee with NLF participa-
tion. This is a matter in which it wishes to inter-
vene only to ensure that all sections of Viet-
namese society are represented on the electoral 
committee. But in no event does it wish to appear 
to be intervening in the internal affairs of Viet-
nam by deciding what the future Vietnamese 
Government might be. 
87. The United States Administration considers 
this concession to be decisive and official spokes-
men express the fear that fighting might be 
resumed with renewed vigour if the NLF refuses 
to negotiate on this basis in the perhaps mistaken 
belief that time is on its side. 
88. Two fears have been expressed in Europe 
in regard to the Vietnam question. Some feared 
that should there be a progressive extension of 
the conflict Europe might become involved unless 
it showed greater independence with regard to 
the United States. The policy of the Republican 
Administration seems to have dispelled this fear 
once and for all. There have also been attempts 
in Europe to draw a parallel, certainly fallacious, 
between the situation in Europe and in Vietnam. 
It is obvious that the economic, moral, cultural, 
political and legal links between Europe and the 
United States cannot be compared with the con-
nection between the United States and the Saigon 
Government. On the other hand, it is possible 
that disengagement in Vietnam might help the 
United States to improve the internal situation, 
which concords with Europe's interests, and 
devote more of its military effort to joint defence. 
89. Europe must not therefore take sides in 
the disputes in the United States arising from 
the continuation of the Vietnam war. Your Rap-
porteur firmly believes that the United States 
Administration is just as convinced of the need 
la securite europeenne ne peut etre envisagec 
sans la participation des Etats-Unis. Mais l'Eu-
rope est sans doute plus sensible que l'AmeriquP 
aux dangers et aux inconV'enients de ce que 
recouvre la «doctrine Brejnev» et il est d'une 
importance capitale pour elle qu'un accord col-
lectif SUr la securite europeenne n'aboutisRe pa~ 
! nne reconnaissance, meme tacite, du droit que 
revendiquent les Sovietiques d'intcrvenir dans 
les affaires interieures des pavs a regime commn-
niste. En eherchant a ameliorer SC'S relations 
avec la Pologne et avec l'Allemagne de ]'est, la 
Republique federale a entrepris unc politique cle 
detente fort raisonnable. I1 importe que ses allies 
europeens qui approuvent cette politique lui per-
mettent de la poursuivre anssi loin qu'elle esti-
mera le ponvoir, mais s'opposent a ce que les 
liens entre la Republique federale et !'ensemble 
de l'Europe occidentale se trouvent mis en ques-
tion par un reglement europeen que le desir ame-
ricain de degagement pourrait amener les Etats-
Unis A recommander A leurs alii~ allemands. Ce 
n'est ·d'ailleurs nullement le cas actuellement et 
c'est en etroite entente a'V'ec les Etats-Unis que 
les Europeans ont tout interet A aborder unt> 
grande negociation sur la securite europeenne. 
(c) Le Vietnam 
84. Meme si !'Extreme-Orient n'occupe pas 
dans les visions a long terme de la politiQue ame-
ricaine nne place compara!ble a celle de !'Europe 
occidentale, il est certain que, dans l'immediat, 
la situation an Vietnam est une preoccupation 
dominante pour le gouvernernent et pour l'opi-
nion americaine. Il est cJ.air egalement que cette 
place parait, dans les cercles dirigeants, dispro-
portionnee avec l'enjeu reel dP. l'affaire et que 
le gouvernement americain recherche un moven 
pour se degager du Vietnam sans toutefois que 
ce degagement constitue un abandon pur et 
simple dn Vietnam du sud a la rebellion com-
muniste on an gouvernement de Hanoi. 
85. Le gouvernement republicain a manifeste 
ce souci, d'une part, en poursuivant les negocia-
tions de Paris et en y faisant un certain nombre 
de concessions a ses 'interlocuteurs, d'autre part, 
en limitant progressivement l'ampleur des opera-
tions sur le terrain et en retirant certaines forces 
de son corps expeditionnaire. Actuellement, les 
negociations de Paris se heurtent a une difficulte 
que le gouvernement americain semble considerer 
comme insurmontaible. 11 n'a pas cru, en effet, 
pouvoir accepter de negocier sur la constitution 
d'un gouvernement pro'Visoire auquel partieipe-
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rait le F.N.L. Une telle concession lui paraitrait 
constituer une entorse extremement grave a la 
doctrine qu'il s'est faite selon laquelle les habi-
tants du Vietnam du sud doivent etre appeles 8 
decider eux-memes de leur propre sort. 
86. Certes, le gouvernement americain sembl<' 
comprendre que le F.N.L. ne veut pas laisser 
le seul gouvernement de Saigon organiser nne 
consultation electorale. Aussi, est-il dispose a 
constituer une commission Mectorale mixte a ln-
quelle le F.N.L. pourrait participer. C'est la 
une affaire dans laquelle i1 ne veut intervenir 
que pour s'assurer que tous les groupes de la 
societe vietnamienne soient representes dans la 
commission electorale. Mais il ne veut, en aucuri 
cas, pratiquer ce qui apparaitrait comrne 1mP 
intervention dans Jes affaires interieures du Viet-
nam en deci'dant de ce que pourrait etre le futur 
gon•vernement vietnamien. 
87. r.e gouvernement americain considere cette 
concession comme decisive et exprirne par lPs voix 
les plus autorisees la crainte de voir 1a 1ntte 
reprendre avec une gravite nouvel1e si le F.N.TJ. 
estimant, a tort peut-~tre, que le temps travaillP 
en sa faveur, n'etait pas pret a. negocier sur une 
telle base. 
88. L'affaire du Vietnam a evidemment suscite 
en Europe des craintes de deux ordres. Certains 
ont redoute une extension progressive du conflit 
qui ne permettrait pas A !'Europe, a moins qu'ellP 
ne manifeste une plus grande independance a 
l'egard des Etats-Unis, d'echapper a l'engrena!rP. 
TJa politique ndoptee par !'administration republi-
caine semble avoir definitivement ecarte cette 
crainte. D'autrc part, certaines voix se sont fait 
entendre en Europe pour etablir un parallel e. sans 
doute fallacieux, entre la situation de l'EuropP et 
celle du Vietnam. Il est evident que les liens eco-
nomiques, moraux, culturels, politiQues et juri-
cliques entre !'Europe et les Etats-Unis sont d'un<' 
nature absolument differente de ceux qui lient 
l'Amerique an gouvernement de Saigon. On peut 
penser, an contraire, qu'un de!ragement O.u Viet-
nam pourrait permettre aux Etats-Unis d'assurer 
dans de meilleures conditions un redress!'ment 
interieur qui est conforme aux interets dP l'Eu-
rope et de consacrer une plus large part de leur 
effort militaire a la deflnse commune. 
89. L'Europe na pas, de ce fait, a prendre 
parti dans les querelles que provoque aux Etats-
Unis la poursuite de la guerre an Vietnam. 
Votre rapporteur est convaincu que le gouverne-
ment amerieain est aussi convaincu de la nooes. 
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to put an end to this conflict as those taking part 
in the widespread well-supported demonstrations 
in the last two months, but memories ·of the dif-
ficulties encountered by several European 
governments when they wished to put an end to 
wars for freeing colonies make it incumbent on 
Europeans to show understanding for the dif-
ficulties of the United States Administration and 
not to associate themselves with demonstrations 
with which they are often in agreement. 
(d) The Middle East 
90. The Middle East question also has reper-
cussions on internal affairs in the United States. 
A large section of the population is firmly 
behind Israel, but part of the negro population 
and the "new left" consider that American sup-
port for Israel is part of an "imperialist" policy. 
It is believed that the assassination of Senator 
Robert Kennedy was closely linked with this 
crisis. This means that the United States has 
excellent reasons Jor wanting a settlement in the 
Middle East as early as possible, but, on the 
other hand, it does not have an entirely free 
hand. In the direct negotiations with the Soviet 
Union and in the four-power negotiations which 
are to be resumed shortly, the United States 
Administration is therefore endeavouring to 
work out the guide-lines for a settlement accept-
able to both Arabs and Israelis, leaving it to the 
United Nations to work out the details. The basis 
for such a settlement woula have to be the United 
Nations Resolution of November 1967 which 
provided for the withdrawal of Israeli troops 
from the territories occupied in 1967 and a firm 
commitment by the Arab States to accept Israel's 
sovereignty within guaranteed frontiers. 
91. It is believed that the United States and 
Soviet positions have drawn much closer in the 
course of the conversations during summer 1969 
and the four-power talks in the autumn, when 
certain specific problems were tackled such as 
the Gaza territory, Jerusalem, the width of the 
demilitarised zone and the resettlement of Arab 
refugees. In the immediate future, it is most 
important for Europe and the United States to 
agree on their approach to the Middle East 
question so that joint international pressure may 
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be brought to bear on Israel and the Arab 
countries to hold real peace negotiations. 
92. The progressive extension of hostilities in 
the Lebanon, where the unrest led by Palestinian 
armed elements with the support of the Syrian 
Government in October 1969 endangered the 
cohesion of Lebanese society and the country's 
external security, has made it even more urgent 
to reach a settlement in Palestine. Lebanon, in 
fact, is one of the Arab countries which has the 
best relations with the United States and several 
Western European countries, and the mainten-
ance in the Arab world of a regime which is 
outside both the influence of Moscow and that 
of the Arab extremists is a factor of equilibrium 
and peace which makes it worthwhile for the 
West to provide Lebanon with the means of 
resisting external pressure, whatever its source. 
93. The fact that differences arose in the WEU 
Council in February 1969 over a meeting on the 
Middle East in no way means that the members 
of WEU have widely differing views on this 
matter and as soon as the Council has overcome 
the crisis now separating France and its part-
ners, it would be desirable for it to rPsume its 
study of the situation in the Middle East with 
a view to concerting European policy in this 
area. 
(e) Latin America 
94. United States influence will certainly be 
very strong in Latin America for a long time 
to come. It is nevertheless c1Par that many Latin 
American countries are looking to Europe for 
partners to help them to diversify their trade 
and obtain some of the capital necessary for 
their development. So far, the division of Latin 
America into a number of national markets has 
made it difficult for European firms to make 
large-scale investments, for no single market ih 
itself justified such efforts. The various economic 
groups which have been or are in the process of 
being set up among the r_.atin American countries 
wiJI perhaps open new horizons, and everything 
indicates that the United States, which is anxious 
not to appear over-dominant in the economic 
field, would be happy for Europe to take part in 
the development of Latin America. The revolu-
tionary movements in several Latin American 
countries and the determination shown bv som(' 
of the governments Mncerned to take o~er the 
site de mettre un terme a ce conflit que les parti-
cipants aux manifestations si frappantes par leur 
ampleur et par leur tenue qui se sont produites 
au cours des deux derniers mois, mais le souvenir 
des difficultes qu'ont rencontrees plusieurs gou-
vernements auropeens quand ils ont voulu ter-
miner des guerres de liberation de peuples colo-
niaux impose aux Europeens de manifester de 
la comprehension pour celles que rencontre le 
gouvernement americain et de ne pas s'associer 
a des manifestations dont ils approuvent souvent 
la generosite qui les anime. 
(d) Le Moyen-Orient 
90. La question du Moyen-Orient a, elle aussi, 
des repercussions sur les affaires interieures 
americaines, puisqu'une partie importante de la 
population s'est senti une profonde solidarite 
avec Israel, mais que certains elements, notam-
ment parmi la fraction noire de la population, 
voire a l'interieur de la «nouvelle gauche», esti-
ment 'que le soutien americain a Israel est un 
element d'une politique «imperialiste». On sait 
que l'assassinat du Senateur Robert Kennedv 
est etroitement lie a cette crise. Ceci signifie qu"e 
les Etats-Unis ont d'excellentes raisons de desirer 
mettre fin aussi rapidement que possible au con-
flit du Moyen-Orient et que, d'autre part, ils 
n'ont pas pour y parvenir les mains absolument 
libres. Le gouvernement americain a done entre-
pris, dans des negociations directes avec !'Union 
Sovietique et dans des negociations a quatre puis-
sances qui doivent reprendre prochainement, de 
preparer les grandes !ignes d'un reglement au-
quel Ara:bes et Israeliens puissent a:cceder, quitte 
a <>harger les Nations Unies d'en preparer les 
details. Ce re~dement ne pourrait etre fonde que 
sur la resolution des Nations Unies de novembre 
1967 prevoyant un retrait des Israeliens des ter-
ritoires qu'ils ont occupes en 1967 et un engage-
ment contractuel par les Etats arabes d'accepter 
la souverainete d'Israel a l'interieur de frontieres 
dont le respect devrait etre garanti. 
91. Il semble que, sur ce point, les positions 
americaines et sovietiques se soient considerable-
ment rapprochees au cours des conversations de 
l'ete 1969 et lors des conversations a Quatre 
de l'automne. Un certain nombre de problemes 
precis, comme celui du territoire de Gaza, 
celui de Jerusalem, celui de l'epaisseur de 
la zone demilitarisee, celui enfin de l'etablisse-
ment des refugies arabes, ont pu etre abordes. 
C'est certainement sur la question du Moyen-
Orient que, dans l'immediat, une entente entre 
!'Europe et les Etats-Unis est le plus necessaire 
161 
DOCUMENT 497 
pour qu'une pression· internationale conjuguee 
amene Israel et les pays arabes a entreprendre de 
veritables negociations de paix. 
92. L'extension progressive du conflit au I1iban 
ou !'agitation menee par les elements armes pales-
tiniens, soutenus par le gouvernement syrien, n 
mis en danger, en octobre 1969, la cohesion de 
la societe libanaise en meme temps que la securite 
exterieure de ce pays, a rendu plus urgent encore 
de parvenir a un reglement en Palestine. l1e 
Liban, en effet, est l'un des pays arabes qui entre-
tient les meilleures relations avec les Etats-Unis 
et avec plusieurs pays de ]'Europe occidentale, et 
le maintien dans le monde arabe d'un regime qui 
echappe a la fois a !'influence de Moscou et a 
celle des extremistes arabes est un facteur d't3qui-
Iibre et de paix qui vaut que l'Occident fournisse 
au T.1iban les moyens de resister aux pres..<Jions 
exterieures, d'ou qu'elles viennent. 
93. Le fait que ce soit a propos d'une reunion 
sur le Moven-Orient qu'un conflit ait eclate en 
fevrier 1969 au sein du Conseil de l'U.E.O. ne 
signifie nullement, semble-t-il, qu'il y ait de pro-
fondes di'v'Crgences sur cette (]uestion entre les 
membres de l'U.E.O. et il para!t souhaitable (]Ue, 
des que le Conseil aura pu surmonter la crise 
qui oppose Mtuellement la France a ses parte-
naires. iJ reprenne l'etude de la situation au 
Moyen-Orient afin de parvenir a une concPrta-
tion de la politique europeenne en cette region. 
(e) L'Amerique latine 
94. Il est certain que !'influence des Etats-
Unis restera longtemps preponderante en Ame-
rique latine. Il n'en est pas moins clair que de 
nombrPUX pays d'Amerique latine eprouvent le 
desir de trouver en E11rope des partenaires leur 
permPttant de diversifier }eurs echanges et de 
trouver une partie des capitaux dont ils ont 
besoin pour leur developpement. Jusqu'a presPnt, 
la division de l'Amerique latine en de nombreux 
marches nationaux a rendu difficile, pour les 
societas europeennes, d'entreprendre des inves-
tissements importants, car aucun de ces marches 
ne pouvait justifier a lui seul de tels efforts. J.JeS 
divers regroupements economiques qui se sont 
operas ou qui sont en train de s'operer entre les 
pa:vs d'Amerique latine fournissent des possibi-
lites nouvelles et tout indique que les Etats-Unis 
soucieux de ne pas paraitre exercer une prepon-
derance economique trop exclusive, accepteraient 
volontiers, dans les circonstances actuelles, de voir 
!'Europe participer au developpement de l'Ame-
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exploitation of natural resources to the detriment 
of .American firms indicate that the desire for 
independence is greater than the United States 
seems prepared to accept, in Peru for instance. 
The diversification of these countries' economic 
partners is in the general interest and it is, for 
example, welcome news that the EEC has just 
decided to start economic negotiations with the 
five-power Andean Common Market at the 
beginning of 1970. 
95. Admittedly, to be effective, assistance to 
countries in the process of development must 
still be guided by historical affinities and just as 
Africa will probably for quite a long time remain 
a domain for European assistance, Latin America 
has more to expect from the United States 
than from Europe, but a diversification of 
economic relations and investments can but con-
tribute to the harmonious development of the 
whole of the third world. 
CHAPTER VI 
Conclusions 
96. (i) The end of 1969 is a difficult period 
for the western world because the crisis now 
affecting the whole of western society implies 
that Europe and the United States must either 
make a joint effort to solve a number of serious 
problems or break up into a series of national 
entities incapable of finding a solution to the 
great crisis of modern industrial society. 
97. (ii) This applies even more to Europe than 
to the United States. The creation of a Europe 
based on real political will is necessary in both 
the economic and political fields if an interna-
tional order is to be established to further the 
joint aims of the western world as a whole. 
98. (iii) The opening of markets is still a basic 
necessity for the development of the western 
economy, but it must be progressive. Europe and 
the United States must work in constant liaison 
and first and foremost there must be true Euro-
pean unity in the economic field. This probably 
implies profound changes in order to strengthen 
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the financial and agricultural aspects of the 
European Economic Community. 
99. (iv) The fight against inflation must be 
waged jointly by the European countries and 
the United States so as to avoid the repercussions 
of internal measures on either side of the Atlan-
tic leading to a generalised recession and crisis. 
In this respect, unilateral but contagious in-
creases in interest rates are dangerous. 
100. (v) Some realignment of currencies seems 
necessary and the temporary use of sliding ex-
change rates might be considered for achieving 
this. But parities must first be consolidated in 
Europe before taking measures affecting the 
western world as a whole. 
101. (vi) In the military field, Europe must 
assume greater responsibility in the nuclear and 
conventional fields. It will not be able to do so 
unless it pools national efforts so as to increase 
the productivity of investments. 
102. (vii) Europe must also increase its assist-
ance to third countries now that the already 
insufficient American effort is threatened with 
further reductions. 
103. (viii) Now that the United States seems to 
have decided to end the Vietnam conflict, co-
operation between Europe and the United States 
in Asia, Africa and Latin America will raise 
fewer political difficulties than before. 
104. (ix) In the Middle East, the United States 
shares Europe's wish for a lasting settlement. 
Effective action in this field must be impartial 
and calls for close and continuing exchanges of 
views between Europe, the United States and 
the Soviet Union. 
105. (x) Close consultations are also necessary 
in regard to relations with Eastern Europe so 
that unilateral concessions in the political and 
military fields do not lead to a premature dis-
integration of western cohesion. 
rique latine. L'agitation revolutionnaire que eon-
naissent plusieurs pays d'Amerique latine et la 
determination qu'ont manifestee certains de leurs 
gouvernements de prendre en main directement 
!'exploitation de leur sous-sol au detriment de 
societes americaines sont les signes d'une volonte 
de plus grande independance que les Etats-Unis 
semblent avoir admise, par exemple dans le cas 
du Perou. La diversification des partenaires eco-
nomiques de ees pays correspond aux interets 
de tous et il faut, par exemple, se feliciter de la 
decision que vient de prendre la C.E.E. d'ouvrir, 
des le debut de 1970, des negociations economi-
ques avec !'organisation des cinq pays andins. 
95. Certes, pour etre effieace, l'aide aux pays 
en voie de developpement doit rester orientee 
par les affinites creees par l'histoire et, de meme 
que l'Afrique restera sans doute longtemps en-
core le domaine privilegie de !'aide europeenne, 
l'Amerique Iatine a plus A attendre des Etats-
Unis que de !'Europe. Mais une diversification 
des relations economiques et des investissements 
ne peut que contribuer A un developpement har-
monieux de !'ensemble du tiers monde. 
CHAPITRE VI 
Conclusions 
96. (i) En cette fin d'annee 1969, le monde 
occidental traverse une periode difficile, car la 
crise que semble connaitre actuellement !'ensemble 
de 1a societe occidentale condamne l'Europe et 
les Etats-Unis, ou a realiser un effort commun 
en vue de resoudre un certain nombre de graves 
problemes, ou a eclater en une serie d'entites 
nationales incapalbles d'apporter une solution a 
la grande crise de l:a societe industrielle moderne. 
97. (ii) Ceci est certainement plus vrai encore 
pour l'Europe que pour l'Amerique. De plus, la 
constitution d'une Europe fondee sur une veri-
table volonte politique est necessaire dans le do-
maine economique comme dans le domaine poli-
tique a l'etablissement d'un ordre international 
realisant les dbjectifs communs de !'ensemble du 
monde occidental. 
98. (iii) L'ouverture des marches demeure un 
fondement necessaire a l'epanouissement de l'eco-
nomie occidentale, mais eette ouverture ne peut 
etre que progressive. Elle exige une concertation 
permanente entre !'Europe et les Etats-Unis et 
d'albord la constitution d'une veritable unite euro-
-peenne dans le domaine economique. C'eci impli-
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que probablement de profondes modifications 
destinees a renforcer la Communaute Economique 
Europeenne tant dans le domaine financier que 
dans le domaine agricole. 
99. (iv) La lutte contre !'inflation doit etre 
menee conjointement par les pays europeens et 
parIes Etats-Unis, de fa~on a eviter que la reper-
cussion des mesures interieures prises de part et 
d'autre de l'Atlantique n'aboutisse a une reces-
sion generalisee et a une crise. A cet egard, !"aug-
mentation unilaterale, mais contagieuse, des taux 
d'interet eonstitue un danger. 
100. (v) Un reajustement des monnaies appa-
rait necessaire et ii est possible que le recours 
momentane a des taux de change flexibles per-
matte de progresser dans cette direction. Nean-
moins, une consolidation des parites ne pourra 
se faire a l'interieur du monde occidental que si 
elle est d'abord realisee en Europe. 
101. (vi) Dans le domaine militaire, la situation 
oblige !'Europe a accroitre ses responsabilites, 
tant dans le domaine nucleaire que dans le do-
maine conventionnel. Elle n'y pourra parvenir 
que par une mise en commun des efforts natio-
naux susceptible d'accroitre sensiblement la pro-
ductivite des investissements realises. 
102. (vii) I./aide au tiers monde exige egalement 
une part accrue de l'Europe a un moment ou 
!'effort americain, reste toujours insuffisant, ris-
que de se trotrver encore ralenti. 
103. (viii) A un moment ou les Etats-Unis sem-
blent avoir pris la decision de mettre un terme 
an conflit du Vietnam, une cooperation entre 
!'Europe et Ies Etats-Unis en Asie, en Afrique ou 
en Amerique latine presentera moins de diffi-
cultes politiques que par le passe. 
104. (ix) Au Moyen-Orient, les Etats-Unis 
eprouvent le meme besoin que les Europeens de 
voir etablir une paix durable. Une intervention 
efficace en ce domaine exigera une impartialite 
de tons et une concertation etroite et permanente 
entre !'Europe, les Etats-Unis et l'Union Sovie-
tique. 
105. (x) Une etroite consultation est egalement 
necessaire dans le domaine des relations avec 
l'Europe de l'est pour ·que des concessions unila-
terales, dans le domaine politi:que comme dans le 
domaine militaire, n'aboutissent pas A une des-
agregation prematuree de la cohesion occidentale. 
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on the United States and European security 
The Assembly, 
Having debated the present study on European security in the light of the defence policy of 
the United States and the WEU countries ; 
Welcoming all constructive steps that may lead to a reduction of tension and a measure of 
international arms control, in particular the bilateral strategic arms limitation talks and any multi-
lateral negotiations between NATO and the Warsaw Pact on concrete measures such as balanced 
force reductions ; 
Recalling however the repeated and unprincipled use of force by the Soviet Union to crush 
any free expression of opinion, in particular in Berlin, Hungary and Czechoslovakia, and believing 
therefore that the West must never allow itself to negotiate with the Soviet Union from a position 
of inferiority ; 
Welcoming the Council's endorsement of the Assembly's view expressed in Recommendation 186 
that "as long as a stable peace has not been established in Europe an adequate and effective 
defence effort integrated in the military structure of NATO has to be maintained" ; 
Believing that the United States' commitment to maintain its full contribution to the defence 
of Europe within the framework of NATO is not in doubt, that the United States strategic deterrent 
will retain its credibility, that the United States tactical nuclear weapons will be retained in Europe, that 
for the foreseeable future the United States conventional forces in the three services in Europe will 
be maintained at their present levels, and that these contributions maintain the validity of the stra-
tegy of flexible response ; 
Recognising however that at the present time the defence contributions of the WEU countries 
to the common defence compares unfavourably with that of the United States, both in terms of 
manpower and of resources ; 
Deeply regretting the decision of Canada to withdraw an important part of its forces from 
Europe; 
Recalling its Recommendation 139 adopted on 12th December 1966, 
REcoMMENDS THAT THE CouNciL 
Request member governments : 
l. To urge the North Atlantic Council to adopt an exact assessment of the relative strengths 
and capabilities of existing Warsaw Pact and NATO forces, to be used as a basis both for future 
NATO force planning and for preparing possible negotiations on balanced force reductions; 
2. To increase the effectiveness of their defence effort, in particular by bringing units up to full 
strength, by making up shortfalls in stocks of military supplies, by modernising equipment in time, 
by improving the status of reserve nuclear forces and by assigning all WEU forces to NATO ; 
3. To press for the establishment and maintenance on the European continent and contiguous 




Projet de recommandation 
sur les Etats· Unis et la securite europeenne 
L' Assemblee, 
Ayant examine l'etat de la securite europeenne a la lumiE~re de la politique de defense des 
Etats-Unis et des pays de l'U.E.O. ; 
Se felicitant de toutes mesures constructives susceptibles de conduire a une diminution de la 
tension internationale et a un certain controle des armements, notamment les pourparlers bilateraux 
sur la limitation des armes strategiques et toutes negociations multilaterales entre l'O.T.A.N. et le 
Pacte de Varsovie sur des mesures concretes telles que la reduction equilibree des forces ; 
Se souvenant, cependant, que l'Union Sovietique a,. maintes fois et sans scrupules, utilise la 
force paur ecraser ·toute liberte d'expression, notamment a Berlin, en Hongrie et en Tchecoslovaquie, 
et estimant ainsi que l'Occident ne peut se permettre de negocier a partir d'une position d'inferiorite 
vis-a-vis de l'Union Sovietique ; 
Se felicitant de ce que le Conseil a fait sien I' avis exprime par 1' Assemblee dans sa Recom-
mandation no 186, selon lequel « tant qu'une paix stable n'aura pas ete instauree en Europe, il 
faudra maintenir un effort de defense adequat et efficace qui soit integre dans !'organisation mili-
taire de l'O.T.A.N. »; 
Estimant que la volonte des Etats-Unis de maintenir leur pleine contribution a la defense de 
l'Europe au sein de l'O.T.A.N. n'est pas en cause, que la force de dissuasion nucleaire americaine 
conserver& sa credibilite, que les armes nucleaires tactiques americaines resteront en Europe et que, 
en ce qui concerne l'avenir previsible, les forces classiques americaines des trois armes stationnees 
en Europe seront maintenues a leurs niveaux actuels, et que ces contributions assureront la validite 
de la. strategie de la. riposte graduee ; 
Constatant cependant qu'a l'heure actuelle, la contribution des pays de l'U.E.O. a la defense 
commune supporte difficilement la comparaison avec celle des Etats-Unis, aussi bien en effectifs qu'en 
ressources affectees a la defense ; 
Regrettant profondement la decision du Canada de retirer une partie importante de ses forces 
d'Europe; 
Rappelant sa Recommandation n° 139 adoptee le 12 decembre 1966, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
De prier les gouvernements membres : 
1. De demander instamment au Conseil de l'Atlantique nord de se mettre d'accord sur une esti-
mation exacte des niveaux et des potentiels relatifs des forces actuelles du Pacte de Varsovie et de 
l'O.T.A.N., pour servir de base tant a la planification des forces a l'O.T.A.N. qu'a la preparation 
d'eventuelles negociations sur la reduction equilibree et controlee des forces; 
2. D'augmenter l'efficacite de leur effort de defense, notamment en etoffant les unites au niveau 
de leurs pleins effectifs, en augmentant les stocks de fournitures militaires, en modernisant le materiel 
a temps, en ameliorant la situation en ce qui concerne les forces de reserve, et en affectant a 
l'O.T.A.N. toutes les forces de l'U.E.O.; 
3. D'insister pour l'etablissement et le maintien, sur le continent europeen et dans les mers avoi-
sinantes, de contributions equitables en provenance des deux rives de 1' Atlantique, aux forces clas-
siques affectees a l'O.T.A.N. ; 
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4. To promote the elaboration of a common defence policy and close collaboration within NATO 
by the countries which are or intend to become members of the European Communities, in particular 
to improve their defence effort by the joint production of armaments and by the establishment and 
joint operation of a fleet of nuclear-propelled submarines armed with solely conventional weapons; 
5. To ensure that a production capacity for nuclear weapons of all kinds is maintained in the 
nuclear WEU countries in case in the more distant future a European federation should feel the 
need to possess its own nuclear force, if at that time an international agreement on the limitation of 
strategic weapons has not entered into force; 
6. To promote any East-West talks likely to lead to an agreement on concrete and controlled 
measures, such as multilateral negotiations between NATO and the Warsaw Pact on the balanced 
reduction of forces and armaments, and the bilateral strategic arms limitation talks, or on any other 




4. De promouvoir !'elaboration d'une politique de defense commune et une collaboration tres 
etroite au sein de l'O.T.A.N. entre les pays qui sont ou ont !'intention de devenir membres des 
Communautes europeennes, notamment pour ameliorer leur effort de defense par la production en 
commun des armements et par la constitution et !'utilisation commune d'une flotte de sous-marina a 
propulsion nucleaire, dotes d'armes exclusivement classiques ; 
5. De veiller a ce que soit maintenue dans les pays nucleaires de l'U.E.O. une capacite de pro-
duction d'armes nucleaires de toutes sortes, pour le cas ou, dans un avenir plus lointain, une 
federation europeenne eprouverait le besoin de disposer de sa propre force nucleaire, si a cette epo-
que un accord international sur la limitation des armements strategiques n'etait pas entre en vigueur; 
6. De favoriser toutes conversations Est-Ouest capables d'aboutir a un accord sur des mesures 
concretes et controlees telles que des negociations multilaterales entre l'O.T.A.N. et le Pacte de 
Varsovie sur une reduction equilibree des forces et des armements, les pourparlers bilateraux sur la 
limitation des armes strategiques ou toutes autres mesures visant a reduire la tension Est-Ouest, 




(submitted by Mr. Draeger, Rapporteur) 
Introduction 
1. This report is a sequel to the report on 
"The political organisation of European defence" 
adopted by the Committee on 16th June 1969 1• 
While the previous report analysed the trends 
of European defence policy, it refrained from 
making over-detailed comments on the essential 
counterpart, i.e. United States defence policy. 
The Rapporteur and Committee considered that 
some time should be allowed to elapse after the 
new Administration took office before a valid 
analysis of this policy could be made. 
2. Your Rapporteur visited Washington from 
3rd to 11th November in order to obtain a first-
hand impression of official thinking. A prelimi-
nary draft was submitted as a basis for first 
discussion on 13th and 14th October at the 
annual meeting with the Chairmen of Defence 
Committees of the parliaments of WEU member 
countries. The report has been completed in the 
light of this discussion and in particular after 
your Rapporteur's visit to Washington. 
I. The defence of Europe : 
the present situation 
3. In the previous report \ Mr. van der Stoel 
reviewed the various levels of forces in Europe 
and quoted figures which there is no point in 
repeating here. Your Rapporteur nevertheless 
considers it essential to bear in mind the basic 
facts of the strategic capabilities which closely 
concern Europe. 
Main strategic indicators 1968 
a b c d e f 
GNP Defence Popu· Armed 
$ budget b as% Iation forces e as% 
billion $ of a {millions} {millions} of d billion 
Soviet Union 430 42 9.8% 242 3.30 1.4% 
Other Warsaw 
Pact countries 134 6.8 5.1% 103 1.09 1.1% 
Total Warsaw Pact 564 49 8.7% 345 4.39 1.3% 
United States 804 80 10% 201 3.45 1.7% 
WEU 1 411 20 4.9% 239 1.98 0.8% 
Other NATO 
countries 93 3.8 4.1% 82 1.04 1.3% 
Total NATO z 1,308 104 8 % 522 6.47 1.2% 
1. Document 481, Rapporteur Mr. van der Stoel. 1. Document 481, Chapter I. 
2. Including France. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Draeger, rapporteur) 
Introduction 
1. Le present rapport fait suite au rapport sur 
«1/organisation politique de la defense de l'Eu-
rope» que la commission a adopte le 16 juin 
1969 1• Si ce dernier analysait les tendances de la 
politique de defense en Europe, i1 s'est garde d'en 
commenter trop en detail le complement indispen-
sable, c'est-a-dire la politique de defense des Etats-
Unis. Le rapporteur et la commission ont estime 
qu'un certain delai s'imposait - apres l'entree en 
fonction de la nou'"elle administration - avant 
que puisse etre entreprise une analyse valable de 
cette politique. 
') Votre rapporteur a visite Washington du 
3 au 11 novembre pour etre en mesure d'appre-
cier, a la source meme, l'evolution de la pensee 
des milieux autorises de Washington. Un avant-
projet du present rapport a fait l'objet d'un 
debat preliminaire les 13 et 14 octobre, lors de 
la rencontre annuelle avec les presidents des com-
missions de defense des parlements des pays 
membres de l'U.E.O. Le rapport a ete complete 
a la lumiere de cette premiere discussion, et 
notamment apres la visite a Washington. 
I. La defense de l'Earope : 
La situation actaelle 
3. Dans le precedent rapport 1, M. van der 
Stoel passait en revue le niveau des forces en 
presence en Europe; i1 a cite des chiffres qu'il 
serait inutile de reprendre dans le present rap-
port. Cependant, votre rapporteur estime qu'il 
est indispensable d'avoir a l'esprit les elements de 
base sur lesquels se fondent les potentiels strate-
giques qui interessent l'Europe de tres pres. 
Principawc indices strategiques 1968 
a b c d e I 
P.N.B. Budget de Popu- Forces defense 
milliards 
milliards bfa lation armees ejd de dollars de dollars (millions) (millions) 
Union Sovietique 430 42 9,8% 242 3,30 1,4% 
Autres pays du 
Pacte de Varsovie 134 6,8 5,1% 103 1,09 1,1% 
Total du Pacte de 
Varsovie 564 49 8,7% 345 4,39 1,3% 
Etats-Unis 804 80 10% 201 3,45 1,7% 
U.E.0. 2 411 20 4,9% 239 1,98 0,8% 
Autres pays de 
l'O.T.A.N. 93 3,8 4,1% 82 1,04 1,3% 
Total O.T.A.N. 2 1.308 104 8 % 522 6,47 1,2% 
1. Document 481, rapporteur: M. van der Stoel. 1. Document 481, Chapitre I. 
2. Y compris la France. 
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4. To these statistics should be added certain 
qualitative considerations in respect of nuclear 
weapons. In the East, the Soviet Union has 
exclusive control of strategic and tactical nuclear 
weapons. With regard to the forces of the NATO 
countries, although the United Kingdom and 
France have their own relatively small strategic 
nuclear forces, and although the British Royal 
Navy has some tactical nuclear weapons, all the 
smaller nuclear weapons on the continent of 
Europe are provided by the United States and 
remain under its sole control, whether the means 
of delivery of these warheads are in the hands 
of United States forces or of the forces of the 
European members of NATO. 
5. An important development in the balance 
of strategic forces was already pointed out in 
the previous report. With at least a thousand 
intercontinental missiles, the Soviet Union has 
now caught up with the United States, whereas 
three years ago the latter had a 3 to 1 superior-
ity. For shorter-range missiles, the situation is 
more complex : the Soviet Union has some 700 
missiles capable of reaching Western Europe and 
125 to 160 missiles (according to source) with a 
range of 700 to 1,000 n.m. installed in submarines 
- 35 of which are conventional and 10 to 18 
nuclear, and carry 2 to 3 missiles each. The 
Soviet Union is only now starting on its Polaris-
type submarine programme, each submarine 
being capable of transporting 16 missiles. Eight 
or nine of these submarines appear to have been 
launched but they have perhaps not yet all been 
commissioned. 
6. In the West, the United States at present 
has 656 Polaris missiles and the United Kingdom 
48, with a range of some 2,500 miles. 
7. There are two aspects of this strategic 
rivalry. On the one hand, there is the unsophis-
ticated political argument that the Soviet Union 
has caught up with the United States. It is not 
the strategic effect of this equality which is 
important - each side has an assured destruc-
tion capability (one which would survive an 
attack by the other side) - but the psychological 
effect which should allow the Soviet Union to 
envisage talks on limiting these weapons, whereas 
it could not have negotiated the principle of a 
freeze from an initial disadvantage of 3 to 1. 
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8. The second important aspect is the fact 
that technological innovations may in the years 
to come completely change the strategic balance 
to which we have recently become accustomed. 
The introduction of a MIRV 1 system, for 
instance, could at once multiply the number of 
strategic warheads by anything from three to 
ten ; in addition, improved accuracy could 
increase to as much as 95 % the chances of 
destroying even "hardened" missiles. Finally, 
the possession of an effective anti-missile defence 
system around the cities of an aggressor - which 
is not yet possible - could also increase the 
chances of the aggressor in a first strike. The 
present nuclear stalemate may give place to 
instability if a tacit or negotiated limitation is 
not placed on technological innovations. 
9. We are also witnessing an evolution in the 
strategic thinking of the two super powers. In 
the United States, there is some concern at the 
country's inability to impose its will in Vietnam 
in spite of its unprecedented military strength. 
The Soviet Union has perhaps not reached this 
point. The increase in its long-range forces -
particularly naval - is only now beginning to 
place it in the position occupied by the United . 
States at the time of Presidents Truman and 
Eisenhower. In the Middle East, however, where 
Soviet influence was to replace that of the 
western powers in the Arab countries, it is not 
sure that the proteges are accepting Soviet 
instructions as easily as the Soviet leaders would 
like. Nor is the situation stable in the Soviet 
Union. Intellectual and technological circles seem 
unsatisfied with the country's internal adminis-
tration which is still largely in the hands of 
bureaucratic party initiates and, increasingly 
perhaps, of the military. The evolution of the 
situation in the Warsaw Pact in general is 
considered in Chapter IV. 
10. Faced with the dominating power of thr 
Soviet Union and the United States, the other 
NATO and Warsaw Pact countries, feeling less 
directly threatened by the opposing super 
powers, have lost confidence in their own ability 
to influence events. In both alliances, the defence 
I. Multiple independently targetable re·entry vehicle. 
4. Ces statistiques doivent etre completees par 
quelqucs considerations qualitatives sur les armes 
nuclt~aires. A l'Est, l'Union Sovietique de-
tient l'exclusivite de l'arme nucleaire strategique 
et tactique. En ce qui concerne les pays de 
l'O.T.A.N., si le Royaume-Uni et la J:i'rance dis-· 
posent en propre de forces nucleaires strategiques 
relativement modestes, et si le Royaume-Uni a 
dote ses forees navales de quelques armes nucle-
aires tactiques, toutes les armcs nucleaires de 
moindre puissance qui se trouvent sur le continent 
europeen sont fournies par les Etats-Unis et 
restent sous leur seul controle, que lcs ,·ecteurs 
auxquels ces ogives sont destinees soient detenus 
par les forces americaines ou par celles des pays 
europeens membres de l'O.T.A.N. 
5. Une evolution importante dans le rapport 
des forces strategiques a deja ete signalee dans le 
precedent rapport. Disposant maintenant d'un 
millier de missiles intercontinentaux, 11Jnion 
Sovietique a atteint la parite dans ce domaine, 
alors qu'il y a trois ans, lcs Etats-Unis dispo-
saient d'une superiorite de 3 contre 1. Pour les 
missiles de moindre portee, la situation est plus 
complexe: l'Union Sovietique dispose de quelque 
700 engins capables d'atteindre l'Europe occi-
dentale et de 125 a 160 engins (selon l'origine de 
l'estimation) d'une portee de 1.300 a 2.000 kilo-
metres installes a bord de sous-marins- 35 clas-
siques et de 10 a 18 nucleaires - a raison de 
2 a 3 missiles par sous-marin. L'Union Sovietique 
vient seulement de lancer son programme de sous-
marins de type Polaris, capables de transporter 
chacun 16 missiles; 8 a 9 de ces sous-marins 
auraient ete lanoos, mais il se peut qu'ils ne soient 
pas encore tous en service. 
6. Du cote occidental, a l'heure a:ctuelle, les 
Etats-Unis disposent de 656 engins Polaris d'une 
portee de quelque 4.600 kilometres, et le Royaume-
Uni de 48. 
7. Deux elements caracterisent cette situation 
de concurrence sur le plan strategique. D'une 
part, d'apres certains arguments politiques rela-
tivement simples, 1 'Union Sovietique aurait atteint 
la parite avec les Etats-Unis. Ce n'est pas l'effet 
strategique de cette parite qui importe - on dis-
pose, de part et d'autre, d'un potentiel de destruc-
tion garantie qui survivrait a une attaque lancee 
par l'adversaire - mais l'ef:fet psychologique qui 
permettrait a !'Union Sovietique d'envisager des 
conversations sur la limitation de ces armes, alors 
qu'elle n'aurait pas pu negocier le principe d'un 
«gel» sur la base d'une inferiorite de 1 contre 3. 
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8. L'autre element important est le fait que les 
innovations technologiques sont susceptibles de 
modifier completement, dans les annees a venir, 
l'equilibro strategique auquel nous nous sommes 
habitues ces derniers temps. I./introduction d'un 
systeme J\LI.R.V. I, par exemple, pourrait d'un 
coup accroitre de trois a dix fois le nombre des 
ogives strategiques; de plus, !'amelioration de la 
precision des missiles pourrait porter a 95% les 
chances de destruction des engins meme proteges 
de l'adversaire. Enfin, la mise en place d'un sys-
teme de defense anti-missiles vraiment efficace 
autour de ses grandes villes - ce qui n'est pas 
encore possible, a l'heure actuelle - pourrait, 
elle aussi, augmenter les avantages de l'agresseur 
au cas ou il se servirait le premier de l'arme stra-
teg.ique. L'equilibre nucleaire actuel risque done 
de faire place a l'instabilite si les innovations 
technologiques ne sont pas limitees par un accord, 
soit tacite, soit negocie. 
9. Nous assistons aussi a une evolution de la 
pensee strategique des deux superpuissances. Aux 
Etats-Unis se fait jour une certaine deception 
provoquee par l'incapacite de ce pays d'imposer sa 
volonte au Vietnam malgre une puissance mili-
taire sans precedent dans l'histoire. L'Union So-
vietique n'en serait peut-etre pas arrivee la. Du 
fait de !'augmentation de ses forces a long rayon 
d'action, notamment de ses forces navales, elle 
ne commence que maintenant a se trouver dans la 
situation qui etait deja celle des Etats-Unis a 
l'epoque des Presidents Truman et Eisenhower. 
Au Moyen-Orient, cependant, ou !'influence de 
l'Union Sovietique devait remplacer celle des 
puissances occidentales dans les pays arabes, il 
n'est pas sur que les Etats «proteges» acceptent 
aussi facilement les consignes de Moscou que le 
souhaiteraient les dirigeants sovietiques. En 
Union Sovietique, egalement, des tendances di-
verses se manifestent. Les milieux intellectuels 
et technologiques semblent peu satisfaits de !'ad-
ministration interne du pays qui reste entre les 
mains des bureaucrates du parti et, dans une 
mesure peut-etre croissante, des militaires. L'evo-
lution de la situation au sein du Pacte de Varso-
vie en general est examinee au Chapitre IV. 
10. Devant la puissance dominante de !'Union 
Sovietique et des Etats-Unis, les autres pays tant 
de l'O.T.A.N. que du Pacte de Varsovie, qui se 
sentent moins directement menaces par la super-
puissance adverse, ont perdu confiance dans lem·s 
possibilites d'influencer les evenements. Dans les 
1. Missile a plusieurs ogives pouvant lltre dirigees sur 
des objectifs distincts. 
DOCUMENT 498 
effort of the subsidiary countries is relatively less 
than that of the super powers. 
11. In spite of all the questions arising at the 
present time, which require a perpetual rethink-
ing of western defence policy, NATO is still 
beyond doubt the basis of such a policy. The 
success of this organisation, which has achieved 
a very large degree of military integration, 
deserves to be s~ressed : air defence, the pipeline 
system, the ACE mobile force, the Atlantic naval 
force STANAVFORLANT and the NATO head-
quarters are some of the aspects of integrated 
defence which deserve closer consideration in a 
future report. 
11. Trends of United States defence policy 
12. In preparing his report on the United 
States and European security, your Rapporteur 
visited Washington from 3rd to 11th November. 
He spoke to many senior officials in the State 
and Defence Departments, and to the Senators 
and Congressmen who have been most closely 
concerned with the problems of security and 
United States relations with Europe. He obtained 
a very clear insight into the various attitudes 
represented both in Congress and within the 
Administration, and left with the firm impres-
sion that the United States will not adopt an 
isolationist policy, and that a substantial commit-
ment to the defence of Europe in the NATO 
framework will be maintained, in both conven-
tional and nuclear forces, for the foreseeable 
future. 
13. This does not mean, however, that there 
will be no change in the longer term in relative 
contributions of the United States and of the 
\VEU countries to the conventional forces in 
Europe. Your Rapporteur is confident however 
that any changes that may come about in the 
future will be mutually agreed, and will not be 
such as to reduce the security of any NATO 
country. 
14. United States defence policy has so far 
been based on the principle that the present 
balance of forces between East and West must 
not be modified. 
15. That was why the United States committed 
itself in Korea and Vietnam, and the various 
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Administrations have shown their desire to 
maintain an American presence in Europe and 
fulfil the United States' NATO commitments. 
Thus, on 26th June 1969, Mr. Laird, Secretary 
of Defence, confirmed that the Nixon Adminis-
tration had decided to maintain the United 
States presence in Europe at its present level, 
although he added the reservation that he was 
not in a position to foresee what the situation 
would be in a few years' time. 
United States forces in Europe 
16. The United States Administration is how-
ever under constant pressure from public opinion 
and Congress to reduce the United States "over-
commitment" abroad. Thus, apart from the with-
drawal of troops from Vietnam, a very substan-
tial reduction in United States troops in Europe 
is being called for. Those in favour of reductions 
cannot, however, be considered merely as neo-
isolationists for they too recognise the United 
States' worldwide responsibilities. The idea of 
over-commitment stems partly from the fear that 
because of enormous overseas commitments not 
enough can be done to overcome internal diffi-
culties. The fact that the American younger 
generation is increasingly reluctant to serve in 
the armed forces also deserves consideration in 
this connection. 
Congressional and public opinion 
17. Congressional demands for a reduction in 
troops in Europe are based inter alia on the 
resolution tabled by Senator Mansfield and 
others and a more categorical proposal by 
Senator Symington. The resolution tabled by 
Senator Mansfield in 1966 and again on 19th 
January 1967 1 gives the Senate's feelings : "A 
substantial reduction of United States forces 
permanently stationed in Europe can be made 
without adversely affecting either our resolve or 
ability to meet our commitment under the North 
Atlantic Treaty". 
18. The reasons given in this resolution are 
that: 
- large contingents of United States 
armed forces have been stationed in 
1. See Appendix II. The resolution was introduced for 
a third time on 1st December 1969. 
deux alliances, les autres pays consentent un 
effort de defense relativement moins importanl 
que celui des superpuissances. 
11. Malgre toutes les questions qui se posent a 
1 'heure aetuelle, et qui exigent que la politique de 
defense occidentale soit constamment repensee, 
l'O.T.A.N. reste incontestablement la base de 
cette defense. Le succes de cette organisation, qui 
est parvenue a un degre d'integration militaire 
important, merite d'etre souligne : la derense 
aerienne, le reseau de pipelines, la force mobile 
des forces alliees en Europe, la force navale per-
manente de l'Atlantique (STANAVFORLAN'l'), 
aussi bien que les quartiers generaux de l'O.T.A.N. 
sont autant de sooteurs integres qui meriteront un 
examen approfondi duns un futur rapport. 
U. Tendances de la politique de 
defense aux Etats- Unis 
12. Afin de preparer son rapport sur les Etats-
Unis et la soourite europeenne, votre rapporteur 
s'est rendu a Washington du 3 an 11 novembre. 
Il s'est entretenu avec plusieurs hauts fonction-
naires du departement d'Etat et du departement 
de la defense, et avec les senateurs et represen-
tants les plus directement interesses par les ques-
tions de securite et les rapports entre les Etats-
Unis et l'Europe. Il a obtenu des eclaircissements 
tres interessants sur les divers points de vue qui 
existent a l'heure actuelle tant au Congres qu'au 
sein de !'administration. Il a quitte Washington 
avec la certitude que les Etats-Unis n'adopteront 
pas une politique isolationniste et qu'ils maintien-
dront, dans un avenir previsible, une contribution 
tres substantielle a la defense de l'Europe au 
sein de l'O.T.A.N., tant en ee qui concerne les for-
ces classiques que les forces nucleaires. 
13. Geci ne veut pas dire, cependant, qu'il n'y 
aura pas de changement a plus longue echeance 
dans les contributions relatives des Etats-Unis et 
des pays de l'U.E.O. aux forces classiques en 
Europe, mais votre rapporteur reste persuade 
que tout changement eventuel sera decide d'un 
commun accord et ne sera de nature a porter 
atteinte a la securite d'aucun pays de l'O.T.A.N. 
14. La politique amerieaine de defense est par-
tie, jusqu'a present, du principe selon lequel 
l'actuel rapport des forces entre l'Est et l'Ouest 
ne devrait pas etre modifie. 
15. C'est pourquoi les Etats-Unis se sont enga-
ges en Coree et au Vietnam, et les differentes 
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administrations amencaines ont montre leur 
volonte de maintenir la presence americaine en 
Europe et de remplir les engagements des Etats-
Unis a l'egard de l'O.T.A.N. C'est ainsi que le 
secretaire d'Etat a la defense, M. Laird, a con-
firme, le 26 juin 1969, que le gouvernement Nixon 
etait decide a maintenir la presence americaine 
en Europe au niveau wctuel, a cette reserve pres, 
cependant, qu'il n'etait pas en mesure de dire 
quelle serait la situation dans quelques annees. 
Les forces des Etats-Unis en Europe 
16. Le gouvernement americain ne cesse, toute-
fois, d'etre presse par !'opinion publique et le 
Congres de reduire l'overcommitment (engage-
ment excessif) des Etats-Unis a l'etranger. Ainsi, 
outre le retrait des troupes du Vietnam, une re-
duction tres substantielle des forces americaines 
en Europe est reclamee. Les partisans de cette 
reduction ne peuvent, cependant etre consideres 
simplement comme des «neo-isolationnistes», car 
ils reconnaissent, eux aussi, la responsabilite 
mondiale des Etats-Unis. La these de l'overcom-
mitment trouve en partie sa source clans la crainte 
que les enormes engagements outre-mer ne per-
mettent pas de faire des efforts suffisants pour 
surmonter les difficultes internes. Le fait que la 
jeunesse americaine soit de plus en plus reticente 
a l'egard du serviee militaire merite egalement 
consideration. 
L'opinion au sein du Congres et dans le pays 
17. Les revendications specifiques du Congres 
concernant la reduction des effectifs stationnes 
en Europe se circonscrivent notamment autour 
de la resolution deposee par le Senateur Mans-
field et plusieurs de ses collegues et d'une pro-
position plus categorique du Senateur Symington. 
La resolution deposee par le Senateur Mansfield 
en 1966, et de nouveau le 19 janvier 19671, pre-
cise que, de l'avis du Senat, «il peut etre procede a 
une reduction substantielle des forces americaines 
stationnees en permanence en Europe sans porter 
atteinte a notre resolution ni a notre capacite de 
remplir !'engagement que nous avons pris en 
vertu du Traite de l'Atlantique nord». 
18. Les raisons invoquees dans cette resolution 
sont les suivantes: 
- depuis vingt ans, des forces amerieaines 
sont stationnees en Europe et la situation 
1. Voir annexe II. Cette resolution a ete deposee une 
troisieme fois le 1er decembre 1969. 
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Europe for twenty years during which 
time the condition of the United States' 
European allies, both economically and 
militarily, have appreciably improved ; 
a fair and equitable contribution has 
not been forthcoming from all the 
members of the Alliance ; 
- relations between Eastern and 'Vestern 
Europe were tense but this situation has 
now undergone substantial change and 
they are now characterised by a two-
way flow of trade and people ; 
- the maintenance of United States forces 
in Europe raises fiscal and monetary 
problems; 
techniques of modern warfare and the 
capacity to move military forces and 
equipment by air have improved. 
19. During your Rapporteur's talks in Con-
gress, the following arguments were frequently 
quoted in support of the resolution : the relation 
between the defence effort of European countries 
and of the United States was not in proportion 
to the relative wealth of the two partners, nor 
to the relative size oftheir populations ; generally 
speaking, the United States had taken on too 
many commitments and in particular needed to 
spend more money at home, particularly in the 
social field ; the large volume of trade between 
\V estern Europe and the eastern countries, 
including China (a sore point with members of 
Congress since United States nationals are for-
bidden to trade with Communist China). It is 
considered that whatever the level of Soviet 
forces, there is little probability of an attack in 
Europe at present, and that this is also the 
opinion of the Western European countries. 
Another reason for withdrawing a large number 
of United States troops from Europe would, 
according to one senator, be to encourage the 
unification of Europe as a means of ensuring its 
own protection. 
20. It was expected that the Mansfield resolu-
tion would have been adopted in 1968, had Cze-
choslovakia not been occupied. It certainly has 
the support of many senators but there is less 
response in the House. It is quite certain that it 
reflects the very genuine concern of several 
senators at the comparatively meagre effort made 
by the Europeans, who have every interest in 
making an additional effort in the defence field. 
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21. Senator Mansfield's resolution requires 
some clarification however. Even some of its 
signatories point out that the resolution is not 
mandatory ; it leaves the President free to decide 
what action to take. Secondly, although public 
opinion is very disturbed by the Vietnam war 
and members of Congress receive many letters 
calling for the withdrawal of United States forces 
from Vietnam, this is not the case of forces 
stationed in Europe. Such ·postings are not 
unwelcome; on the contrary, many American 
families have recent family ties with European 
countries, and troops are not averse to serving 
there. Thirdly, faced with a non-mandatory draft 
resolution, the Administration has so far seen 
no need to intervene or express its opinion. 
Should a peremptory resolution be tabled in 
Congress, the President would be compelled to 
express the Administration's views very clearly 
and this could not fail to have a considerable 
repercussion on any vote in Congress. 
22. In this respect, note should be taken of the 
withdrawal of Senator Symington's proposal, 
tabled in Apr1l 1968, for amending a bill on the 
budget so as to ban as from 31st December 1968 
all expenditure related to the presence on the 
continent of Europe of more than 50,000 Amer-
ican troops. This mandatory proposal was far 
more strict than that of Senator Mansfield and 
at the present time has no chance of being 
adopted by the Senate. 
23. Reference should be made here to two 
articles by Mr. Alain Enthoven, former Deputy 
Secretary of Defence 1 : by taking into account 
only those Warsaw Pact forces stationed in satel-
lite countries, by considering the quality of 
NATO equipment to be better than that of the 
Warsaw Pact ; and by considering the French 
forces to be an integral part of those of NATO, 
Mr. Enthoven concluded that on the central front 
there was grosso modo a balance of forces and 
that at world level the number of men under 
arms was even in favour of NATO. While accept-
1. Published in "Interplay", May 1969, and "Foreign 
Affairs", October 1969. 
economique et militaire des allies euro-
peens s'est considerablement amelioree; 
tous les membres de !'Alliance n'ont pas 
apporte une contribution juste et equi-
table a !'effort de defense; 
- la tension qui regnait dans les relations 
Est-Ouest en Europe a beaucoup evolue, 
notamment a la suite d'echanges commer-
ciaux et de personnes, de part et d'autre; 
- la presence des forces americaines 'en 
Europe pose des problemes financiers et 
monetaires; 
- les techniques militaires et la capacite 
des transports aeriens se sont ameliorees. 
19. Au cours des conversations que votre rap-
porteur a eues au Congres, les arguments suivants 
ont ete souvent invoques a l'appui de la resolu-
tion: le rapport entre !'effort de defense consenti 
par les pays europeens et par les Etats-Unis ne 
correspond ni a la richesse relative des deux par-
tenaires, ni a !'importance relative de leur popu-
lation; d'une maniere generale, les Etats-Unis ont 
contracte trop d'engagements et ont notamment 
des charges financieres interieures beaucoup plus 
lourdes, surtout sur le plan social ; !'existence de 
relations ·commerciales importantes entre !'Europe 
occidentale et les pays de l'Est, y compris la 
Chine. (C'est, pour les membres du Congres, un 
point sensible etant donne qu'il est interdit aux 
ressortissants americains de faire du commerce 
avec la Chine communiste.) On considere que, 
que] que soit le niveau des forces sovietiques, une 
at:taque est peu probable a l'heure actuelle en 
Europe et que les pays d'Europe occidentale sont 
egalement de cet avis. Le retrait d'un contingent 
important de forces americaines d'Europe per-
mettrait egalement, de !'avis d'un senateur, de 
favoriser l'unifica.tion de !'Europe en vue d'assu-
rer sa propre protection. 
20. On s'attendait a ce que la resolution Mans-
field fut adoptee en 1968 si !'occupation de la 
Tchecoslovaquie n'etait pas intervenue. Elle bene-
ficie incontestablement de l'appui d'un grand 
nombre de senateurs, mais trouve moins d'echos a 
la Chambre. Elle reflete aussi, sans aucun doute, 
une preoccupation tres reelle de la part de plu-
sieurs d'entre eux, etant donne !'effort relative-




ont tout interet a faire un effort supplementaire 
pour ameliorer leur effort de defense. 
21. II importe, cependant, d'apporter quelques 
eclaircissements au sujet de la resolution du se-
nateur Mansfield. Gertains des signataires eux-
memes precisent que la resolution n'est pas obli-
gatoire; elle laisse toute latitude au Presi~ent 
quanta l'action a entreprendre. En second heu, 
si l'opinion publique est tres emue par la guerre 
du Vietnam et si les representants re~oivent un 
volumineux' courrier reclamant le retrait des 
forces americaines du Vietnam, i1 n'en est pas de 
meme pour les forces americaines en Europe. 
Cette presence n'est pas mal accueillie dans le 
pays; au contr·aire, pour maintes familles ameri-
caines, les liens ancestraux avec les pays euro-
peens sont recents, et, pour les militaires, servir 
dans ces pays, n'est pas desagreable. En troi-
sieme lieu, !'administration n'a pas, jusqu'ici, 
eprouve le besoin, en presence d'un projet de re-
solution non obligatoire, d'intervenir ou d'expri-
mer son avis. Au cas ou une resolution imperative 
viendrait devant le Congres, le President serait 
oblige d'exprimer en termes tres clairs le point 
de vue de !'administration, ce qui ne manquerait 
pas d'avoir une grande repercussion sur tout vote 
au Congres. 
22. Notons, a cet egard, que la proposition du 
Senateur Symington, deposee au mois d'avril 
1968, et qui tendait a modifier un projet de loi 
sur le budget pour interdire, apres le 31 decem-
bre 1968, toutes depenses afferentes a la pre-
sence sur le continent europeen de forces ameri-
caines depassant 50.000 hommes, a ete retiree. 
Cette proposition obligatoire est beaucoup plus 
rigoureuse que celle du Senateur MansfieJ.d et n 'a 
aucune chance, a l'heure actuelle, d'etre a:doptee 
par le Senat. 
23. Notons en passant deux articles de M. Alain 
Enthoven, ancien secretaire adjoint a la defense 1• 
En ne tenant compte que des forces du Pacte de 
V arsovie stationnees dans Ies pays satellites, en 
considerant la qualite du materiel de l'O.T.A.N., 
superieure a celle du Pacte de Varsovie, et en 
considerant les forces fran<;aises comme partie in-
tegrante des forces de l'O.T.A.N., M. En1Jhoven 
eonclut qu'il existe grosso modo sur le front cen-
tral un equilibre des forces en presence et que, 
sur le plan mondial, le rapport des effectifs serait 
meme favorable a l'O.T.A.N. M. Enthoven, tout 
I. Parus dans Interplay de mai 1969 et dans Foreign 
Affairs d'octobre 1969. 
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ing the need to maintain an approximate balance 
in Europe, Mr. Enthoven proposed that 100,000 
of the 320,000 American troops now stationed 
in Europe be withdrawn, counting on the fact 
that the Western European countries could 
easily make the extra effort necessary to offset 
this withdrawal. 
24. Mr. Healey had already stated in February 
that the real ratio between Warsaw Pact and 
NATO forces on the central front was 2:1 before 
mobilisation and 2.5:1 after mobilisation., This 
estimate took account of Soviet forces in Russia, 
west of the Urals, whereas Mr. Enthoven had not 
taken them into account. 
25. In a speech on 20th October 1969, Mr. 
Healey categorically rejected Mr. Enthoven's 
ideas and concluded that the consequence of such 
a withdrawal would merely be to lower the 
nuclear threshold in Europe. Government circles 
in Washington stressed to your Rapporteur that 
Mr. Enthoven's proposals in no way represented 
those of the Nixon Administration, but an article 
written by such a qualified member of the former 
Johnson Administration cannot fail to influence 
Congress. 
The opinion of the Administration 
26. With regard to the Vietnam wm·, which has 
a definite influence on the deployment of Amer-
ican forces abroad, President Nixon's important 
statement of 3rd November deserves attention. 
The President did not announce a programme 
for withdrawing American forces, but stressed 
the Administration's determination not to yield 
to pressure and not to evade its commitments to 
its allies. Strategy in Vietnam will consist of 
simultaneously continuing the negotiations and 
progressively transferring the main responsibility 
for conducting the war to the South Vietnamese 
forces. Although no withdrawal programme has 
been announced, it is thought probable in 
Washington that American troops in Vietnam, 
at present numbering about 500,000, will be 
reduced by 40 to 60,000 by March 1970, and that 
a total of 300,000 troops will have been with-
drawn by mid-1971. All that would then remain 
would be tactical air force units, a logistic ser-
vice and military advisers, amounting in all to 
100 to 200,000 men. 
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27. There is no question of the number of 
American troops in Vietnam being increased in 
the future. The United States' effort in this 
country should not affect the level of American 
forces in Europe, quite the reverse. 
28. Attention has been drawn recently to the 
future of conscription in the United States. One 
of President Nixon's concerns before his election 
was to reduce the effects of conscription. A bill 
on draft by lottery is now being studied in Con-
gress. It must be considered as a measure which 
:vvould reduce the number of conscripts and make 
selection fairer, particularly by calling first on 
young men of 19. Government experts consider, 
however, that there is no question of the United 
States being able to do away with conscription, 
mainly because the level of wages in the civilian 
sector is so high that Congress would not vote 
the necessary credits if military pay had to be 
increased to a level which would allow an entirely 
professional army to be recruited. There is no 
indication that changes in the laws on the draft 
will affect the level of American troops in 
Europe - these represent after all less than 
10 % of the total strength of the three services. 
29. Much emphasis has been laid on the com-
missioning of the new C5 "Galaxy" transpm·t 
aircraft. The first of these aircraft, capable of 
transporting 100 tons of equipment or 345 men, 
will be commissioned at the end of 1969. On 15th 
November, it was announced that the initial 
order for 120 had been cut to 81, the last air-
craft to be commissioned in 1972. This fleet of 
81 transport aircraft will be able to carry 8,000 
tons or 28,000 men across the Atlantic in a single 
lift. It will increase the existing transport capa-
city for equipment by 60 % and for men by 
40 %. Such a capacity will certainly allow the 
authorities to give closer consideration to a 
policy of bringing in reinforcements from the 
United States by air and may therefore be a 
factor in favour of reducing the number of troops 
in Europe as from 1972. The American author-
ities, however, are well aware of the limitations 
of a policy of flying in reinforcements. First, for 
political reasons, it is always difficult to send 
reinforcements to the central front during a 
period of East-West tension because the tension 
itself is thus intensified. It may also be impos-
sible to bring in reinforcements after the start of 
hostilities because the necessary airports may 
have been destroyed. 
en acceptant la necessi.te de maintenir un equi-
libre approximatif en Europe, propose que 
100.000 hommes, sur les 320.000 soldats americains 
actuellement stationnes en Europe, soient retires, 
en escomptant que les pays de l'Europe occiden-
tale parviendront facilement a fournir l'efforL 
supp~ementaire qu'entrainerait ce retrait. 
24. M. Healey avait deja affirme, au mois de 
fevrier, que le rapport reel entre les forces du 
Pacte de Varsovie et celles de l'O.T.A.N. sur le 
front central etait de 2 contre 1 avant la mobi-
lisation et de 2,5 contre 1 apres la mobilisation. 
Cette estimation tenait compte des forces soviE~­
tiques en Russie, a l'ouest de l'Oural, alors que 
M. Enthoven ne les prend pas en consideration. 
25. M. Healey, dans un discours prononce le 
20 octobre 1969, a rejete categoriquement les the-
ses de M. Enthoven en concluant qu'un tel retra1t 
aurait pour seule consequence d'abaisser le seuil 
nucleaire en Europe. Les milieux de !'adminis-
tration, a Washington, ont insiste aupres de votre 
rapporteur sur le fait que les opinions de M. Ent-
haven ne representaient nullement celles de !'ad-
ministration Nixon, mais cet article, ecrit par une 
personnalite particulierement qualifiee de l'an-
cienne administration Johnson, ne pent qu'avoir 
de !'influence sur le Congres. 
L'opinion de l'administration 
26. S'agissant de la guerre du Vietnam, qui ne 
peut manquer d'avoir de !'influence sur le de-
ploiement des forces americaines a l'etranger, 
l'importante declaration faite par le President 
Nixon le 3 novembre merite de retenir !'atten-
tion. Le President n'a annonce aucun programme 
de retrait des forces americaines. En revanche, 
il a affirme !'intention de !'administration de ne 
pas ceder a la pression et de ne pas se derober a 
ses obligations envers ses allies. La strategie ap-
pliquee au Vietnam consistera a poursuivre a la 
fois les negociations et le transfert progressif 
aux forces sud-vietnamiennes des principales res-
ponsabilites en ce qui concerne la conduite de la 
guerre. Bien qu'aucun programme de retrait n'ait 
etii annonce, on estime, a w ashington, que les 
effectifs americains au Vietnam, qui sont actuel-
lement de l'ordre de 500.000 hommes, seront pro-
bablement reduits de 40 a 60.000 avant le mois 
de mars 1970, et qu'un total de 300.000 hommes 
auront ete retires avant le milieu de 1971. Il ne 
restera sur place, a ce moment-la, que des forces 
aeriennes tacliques, des services logistiques et 




27. Il semble, en effet, exclu que les effectifs 
americains au Vietnam puissent etre augmentes. 
I/effort americain dans ce pays ne risque pas de 
porter atteinte au ni'veau des effectifs americains 
maintenus en Europe, bien au contraire. 
28. L'attention a ete attiree, ces jours-ci, sur 
l'avenir de la conscription aux Etats-Unis. L'une 
des preoccupations du President Nixon avant son 
election etait d'en reduire les effets, et une loi 
sur la conscription par tirage au sort est actuel-
lement a l'etude du Congres. Elle doit etre con-
sideree comme une mesure qui reduira les effec.ti.fs 
du contingent et dont !'application sera plus equi-
table, puisqu'il sera fait appel, en premier lieu, 
aux jeunes gens de 19 ans. De l'avis des experts de 
!'administration, il est, cependant, hors de ques-
tion que les Etats-Unis puissent se passer defini-
tivement de la conscription; en effet, dans le sec-
teur civil, le niveau des salaires est si eleve que 
le Congres ne voterait pas les fonds necessaires si 
la solde des militaires etait augmentee de ma-
niere a permettre a l'armee de recruter une armee 
exclusivement de metier. Il ne semble pas, en 
effet, que les modifications qui seront apportees 
aux lois sur la conscription auront une incidence 
sur le niveau des effectifs americains en Europe, 
ceux-ci ne representant, apres tout, meme pas 
10% du total des effectifs des trois armes. 
29. On a beaucoup mis l'accent sur !'entree en 
service du nouvel avion de transport, le 0-5 
Galaxy. Le premier de ces appareils, capable de 
transporter 100 tonnes de materiel ou 345 hom-
mes, entrera en service a la fin de cette annee. 
Le 15 novembre, il a ete annonce que la com-
mande initiale de 120 unites avait ete ramenee 
a 81, la derniere devant entrer en service en 1972. 
Cette flotte de 81 appareils aura une capacite de 
transport transatlantique de 8.000 tonnes de ma-
teriel ou de 28.000 hommes par voyage. Elle aug-
mentera de 60% la capacite de transport de ma-
teriel existante et de 40% la capacite de trans-
port en hommes. Il est certain qu'elle permettra 
aux autorites d'attacher une importance accrue 
a l'acheminement de renforts par la voie aerienne 
a partir des Etats-Unis et qu'elle peut done etre 
un element susceptible de reduire les effectifs 
maintenus en Europe a partir de 1972. Cette 
politique a cependant des limites dont les auto-
rites americaines sont conscientes. En premier 
lieu, il sera toujours difficile, pour des raisons 
politiques, d'envoyer des renforts sur le front 
central en periode de tension entre l'Est et l'Ouest, 
car ce serait, en soi, un facteur de tension. Il sera 
peut-etre egalement impossible d'amener ces ren-
forts une fois les combats commences, car les 
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30. With regard to the balance of payments, 
often quoted as a reason for reducing troops in 
Europe, the relevant loss in foreign currency is 
now some $ 1,300 million per year. This is more 
than half the American deficit on current 
account. Compared with the country's total for-
eign currency earnings, however, the figure is 
less important, amounting to some 4%. The 
deficit on current account is not necessarily a 
permanent feature of the international monetary 
situation 1 but while it lasts it is certain that the 
' . . . . 
cost in foreign currency of mamtammg troops m 
Europe will continue to be used by the Adminis-
tration as an important argument in favour of 
encouraging Europeans to increase their own 
effort or purchase weapons in the United Stat~s. 
It will also be a very important argument m 
Congress. Conversely, in itself this will never be 
sufficient reason to make the United States 
reduce a contribution which is strategically and 
politically essential. The other aspect of this 
problem is of course the joint production ~f 
armaments in Europe. As long as Germany Is 
compelled to purchase a major part of its weap-
ons in the United States in order to reduce the 
American deficit, it will be unable to play a full 
part in European projects. Authoritative circles 
in the Administration in Washington neverthe-
less consider this aspect of currency deficits to be 
more temporary than permanent. 
Other factors in the United States contribution 
to the defence of Europe 
31. During his visit to Washington, your Rap-
porteur heard no suggestions in Congress or th.e 
Administration that the Sixth Fleet in the Medi-
terranean or tactical nuclear weapons held in 
Europe should be withdrawn in the foreseeable 
future. 
32. The Ad,ministra~ion's p1·esent policy seems 
twofold. On the one hand, an attempt is being 
made to improve social conditions in the United 
States particularly in the major cities. A reduc-
tion i~ the defence budget is necessary. Mr. Laird 
had already announced in August 1969 that 
1. The deficit on current account dates from 1968; 
the overall balance on current and capital account has 
been in deficit far longer. 
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there would be a reduction amounting to some 
$3 000 million. This figure is, however, made up 
of both earlier and future reductions. If the Viet-
nam war can be brought to a successful conclu-
sion the aim will be to reduce the defence budget 
to ahout $70 000 million- i.e. the pre-Vietnam 
' . war level - which does not preclude the mam-
tenance of the present effort in Europe. 
33. The order issued by President Nixon on 
9th July 1969 reduced military and civilian 
personnel abroad by 10 % for the current budget 
year. This measure, which did not apply to mili-
tary forces assigned to NATO or in Berlin, led 
to an effective reduction in the American pres-
ence overseas. The latest measures announced by 
the Pentagon on 22nd September 1969 concerned 
a reduction of 77,500 troops, the withdrawal of 
200 aircraft and the laying up of 22 ships 
(including the two latest Pueblo-type spy-ships), 
which allowed the annual defence budget to be 
reduced by $356 million. This brings the reduc-
tions announced to a total of $1,256 million and 
196,000 men. 
34. On 23rd September, Mr. Laird clearly 
stated that the Administration was not planning 
to reduce American forces now stationed in 
Korea or assigned to NATO in financial years 
1970 or 1971 1• 
Strategic nuclear forces 
35. For more than five years now, the United 
States has had no programme for increasing the 
number of strategic weapons beyond the 1967 
level - i.e. 1,054 ICBMs and 656 Polaris (or 
later Poseidon) missiles. There are no doubt 
reasons for this. The initial programme of the 
Kennedy Administration was based on a sup-
posed missile gap, which was found to be non-
existent after his election. Secondly, research on 
MIRVs having proved satisfactory, there was no 
need to increase the number of launchers, even 
though the Russians might draw level, since the 
MIRV s would enable the number of targets 
which could be hit by existing launchers to be 
increased from three to ten times. 
1. Financial year 1971 ends on 30th June 1971. 
aerodromes necessaires a l'atterrissage risquent 
d'etre inutilisables. 
30. En ce qui concerne la balance des paie-
ments, dont l'equilibre est souvent invoque pour 
reduire les forces stationnees en Europe, la perte 
en de'vi.ses afferente a ces forces s'eleve, a l'heure 
actuelle a quelque 1,3 milliard de dollars par an. 
Ceci represente plus de la moitie du deficit ameri-
cain sur compte courant. Par rapport au revenu 
total de ce pays en devises etrangeres, ce chiffre 
est moins important, environ 4%. Le deficit des 
paiements courants n'est pas necessairement une 
caracteristique permanente de la situation mone-
taire internationale t, mais il est certain que, tant 
qu'il persistera, le cout en devises etrangeres du 
maintien des forces americaines en Europe con-
tinuera d'etre pour !'administration un argument 
important pour encourager les Europeens a ac-
croitre leur propre effort ou a acheter des arme-
ments aux Etats-Unis. Il sera egalement un argu-
ment tres important pour le Congres. En revan-
che cette question ne sera jamais, en soi, un argu-me~t suffisant pour obliger les Etats-Unis a re-
duire une contribution qu'exigeraient les impera-
tifs strategiques et politiques. L'autre aspect de 
ce probleme est evidemment la production en com-
mun des armements en Europe. Tant que l'AI:e-
magne sera obligee d'acheter une partie impor-
tante de ses armes aux Etats-Unis pour reduire le 
deficit americain, elle ne pourra que participer 
partiellement au projet europeen. J..Jes milieux in-
formes de !'administration de wa~hington consi-
derent eependant le probleme du deficit monetaire 
comme temporaire plutot que permanent. 
A ut res e'lements de la contribution americaine 
a. la defense de l'Europe 
31. Au cours de sa visite a Washington, votre 
rapporteur n'a rien entendu, au Congres ou au 
sein de !'administration, qui permette de penser 
que la Sixieme flotte actuellement en Mediterra-
nee ou que les armes nucleaires tactiques station-
nees en Europe pourraient etre retirees dans un 
avenir previsible. 
32. La politique actuelle de l'administration 
parait double. D'une part, elle s'efforce d'amelio-
rer les conditions sociales aux Etats-Unis, notam-
ment dans les grands centres urbains. Une reduc-
tion du budget de la defense s'impose. Au mois 
d'aout 1969, M. Laird a:vait deja annonce une re-
1. Le deficit des paiements courants date de 1968; la 




duction qui, en fin de compte, atteindrait 3 mil-
liards de dollars. Cependant, ce chiffre comprend 
a la fois des reductions anterieures et des reduc-
tions a venir. L'intention, si la guerre du Vietnam 
peut se terminer dans de bonnes conditions, serait 
de ramener le budget de defense a quelque 70 mil-
liards de dollars - c'est-a~dire au niveau d'avant 
la guerre du Vietnam - ee qui, en soi, n'interdit 
pas le maintien de !'effort actuel consenti en 
Europe. 
33. L'ordonnance promulguee par le President 
Nixon le 9 juillet 1969 reduisait de 10% le per-
sonnel militaire et ·civil outre-mer pour l'annee 
budgetaire en coUI'S. Ne s'appliquant pas aux 
«forces armee~ affectees a l'O.T.A.N. ou a Berlin», 
cette mesure a abouti a une reduction e:ffectivr 
de la presence americaine outre-mer. Les der-
nieres mesures annoncees par le Pentagone le 
22 septembre 1969 portaient sur des reductions 
d'effectifs de 77.500 hommes, le retrait de 200 
avions et le desarmement de 22 navires (y com--
pris les deux derniers navires-espions du type 
«Pueblo»), ce qui a permis de reduire de 356 mil-
lions de dollars le budget annuel de defense. Le 
total des reductions annoncees a ete porte ainsi IJ 
1.256 millions de doJlars et a 196.000 hommes. 
34. Le 23 septembre, M. Laird a indique claire-
ment que !'administration n'avait aucun projet 
de reduction des forces americaines actuellement 
stationnees en Coree ou affectees a l'O.T.A.N. au 
cours des exercices financiers 1970 ou 1971 1 . 
Les forces strategiques nucUaires 
35. Voila plus de cinq ans que les Etats-Unis 
n'ont lance aucun programme tendant a accroitre 
]e nombre des engins strategiques dont ils dispo-
sent deTmis 1967, c'est-a-dire 1.054 I.C.B.M. et 
656 engins Polaris (ou, ulterieurement, Pose'idon). 
Il y a sans doute des ra:isons a cela. T..Je pro-
g-r~mme primitif de !'administration Kennedy 
etait fonde sur l'existence d'un ecart suppose en 
matiere de missiles (missile gap), ecart qui n'a 
pas ete confirme a:pres !'election. En second lieu, 
les recherches sur les M.LR.V. s'averant satisfai-
santes, on n'a pas eu besoin de preroir une aug-
mentation du nombre de lanceurs, meme si Ies 
Russes risquaient de combler leur retard, etant 
donne que ces engins permettaient d'accroitre de 
trois a dix fois le nombre des objectifs suscepti-
bles d'etre attcints par les lancenrs existants. 
I. L'exercice financier 1971 prend tin au 30 juin 1971. 
DOCUMENT 498 
36. The future of the American strategic weap-
ons programme has given rise to lively contro-
versy in the Administration and Congress this 
year. The development programme for the MIRV 
systems is in fact at the half-way stage ; test 
firings, all of which can be observed by Soviet 
radar or satellites, are to be completed by May 
1970. After that date, preliminary production 
might be envisaged, but practice firings to test 
reliability will still be necessary. The develop-
ment programme was not suspended by the Nixon 
Administration before the strategic arms limita-
tion talks (SALT) started, and it is still possible 
that the United States and the Soviet Union will 
abandon their MIRV programmes although 
certain military and industrial circles hasten to 
affirm that the MIRV programme has gone 
beyond the point of no return and that produc-
tion and introduction into service should not be 
delayed. 
37. The ABM programme, on the other hand, 
is rather more advanced. Having abandoned the 
limited Sentinel programme announced by Pres-
ident Johnson, on 14th March 1969, Mr. Nixon 
announced a Safeguard programme costing $6 to 
7 billion for building three anti-missile bases, 
the first of which would not be completed until 
1973 ; their role would be to protect the Minute-
man bases, but they could also afford protection 
against a possible attack by China and "acci-
dental" attacks of any kind. This programme is 
far from being a complete defence programme, 
as this would cost some ten times more. 
38. The validity of present strategic weapons 
is questionable. According to certain experts, the 
Minuteman bases would be vulnerable to Soviet 
attack with heavy SS 9 missiles if equipped with 
MIRV s, but there are no reports of such a system 
existing at present. With regard to the Polaris 
submarines, great attention has been paid to the 
statement by Mr. Laird to a sub-committee of the 
United States Senate Foreign Relations Com-
mittee: 
"If this particular question - of Polaris 
vulnerability - is limited to the period 
through 1972, I would say that I believe 
that our force will remain very free from 
attack. I£ you go beyond that time period, 
I seriously question that." · 
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39. In reality, Mr. Laird does not appear to 
have based his opinion on definite information 
- at the time he was calling for money for the 
ABM programme, and the supposed vulnera-
bility of the Polaris submarine was an argument 
in support of this. 
40. In an article in the "Washington Post" of 
12th July 1969, Rear-Admiral Levering Smith, 
Director of Navy Strategic systems projects, 
stated: 
"1. I am quite positive that Russian sub-
marines cannot and are not following 
any of our Polaris submarines under 
water. I am also quite positive that the 
new generation of Russian submarines 
that are ... now being tested will also 
not be able to follow our Polaris sub-
marines. 
2. The Russians have no specific new anti-
submarine warfare methods the Navy 
knows of that would make the Polaris 
fleet vulnerable to attack, despite many 
reports of a superior Russian sonar 
system or satellite detection capa-
bility. 
3. Neither the United States nor the Rus-
sians can or will likely ever be able, 
to use satellites to detect submarines 
under the water." 
41. The validity of the Polaris does not seem 
to he in jeopardy for the foreseeable future. This 
is therefore also true of the British fleet and the 
French submarines which will be commissioned 
as from 1972. 
Nuclear co-operation between the United States 
and Europe 
42. Since 1958, the United Kingdom has had 
the benefit of a co-operation agreement for the 
production of nuclear weapons which allows the 
exchange of fissile material and information for 
the construction of warheads. A second agree-
ment renewing these facilities was signed on 27th 
September 1968 and came into force in March 
1969. Although the United States Administration 
is inclined to restrict as far as possible the dis-
semination of nuclear weapons throughout the 
world, even in allied countries, Mr. Nixon's 
Administration did not go so. far as to refuse 
to prolong the existing agreement. 
36. L'avenir du programme americain d'armes 
strategiques a souleve, cette annee, de vives 
controverses au sein de !'administration et du 
Congres. En effet, la premiere moitie du pro-
gramme de perfectionnement du systeme M.I.R.V. 
a ete realisee; les tirs d'essai, qui peuvent tous 
etre observes par les ra:dars ou les satellites so-
vietiques, doivent se terminer au mois de mai 
1970. Passe cette date, la production d'une pre-
miere tranche pourra etre envisagee, mais des 
tirs destines a assurer la surete de fonctionne-
ment et l'entrainement seront encore necessaires. 
Le programme de mise au point n'a pas ete inter-
rompu par !'administration Nixon avant l'oU'ver-
ture des negociations sur la Hmitation des armes 
strategiques (SALT), et !'abandon simultane des 
programmes M.I.R.V. par les Etats-Unis at 
!'Union Sovietique reste possible, bien que cer-
tains milieux militaires et industriels insistent 
sur le fait que le ·programme M.I.R.V. a depasse 
le point de non-retour et que l'on devrait passer 
au stade de la production et de la mise en service 
dans les delais les plus brefs. 
37. Le programme A.B.M., en revanche, est un 
peu plus avance. Apres avoir abandonne le pro-
gramme limite Sentinel annonce par le President 
.Tohnson, le Pres~dent Nixon a fait etat, le 14 mars 
1969, de !'existence d'un programme Safeguard 
de 6 a 7 milliards de dollars pour la construc-
tion de trois bases anti-missiles dont la premiere 
ne sera pas terminee avant 1973; elles auront pour 
rOle de proteger }es bases de Minuteman, mais 
riles pourront aussi assurer une protection contre 
nne eventuelle attaque chinoise et contre une atta-
que «accidentelle» de quelque origine que ce soit. 
Ce programme est loin d'etre un programme de 
ileiense complet, qui couterait dix fois plus cher. 
38. La valeur des arm'es strategiques actuelles 
est discutee. Les bases de Minuteman seraient, 
selon certains experts, vulnerables a une attaque 
SO'v-ietique lancee a l'aide de gros missiles SS-9, 
si ceux-ci etaient munis de M.I.R.V., mais ii ne 
semble pas qu'un tel systeme soit en service a 
1 'hcure actuelle. Pour ce qui est des sous-marins 
Polaris, on a beaucoup remarque la declaration 
suivante de M. l1aird devant une sous-commission 
de la Gommission des affaires etrangeres du Senat 
americain: 
«Si on limite la question de la vulnerabilite 
du Polaris a la periode d'ici a 1972, je dirai 
que je crois que notre force restera protegee 
contre toute attaque. Au-dela de cette pe-
riode, j'en doute fort.» 
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39. Il ne semble pas, en realite, que M. Laird 
ait dispose d'informations serieuses pour fonder 
ses doutes ; il reclamait, en effet, a l'epoque, des 
credits pour le programme A.B.M. et la prHen-
due vulnerabilite du sous-marin Polaris etait un 
argument a l'appui de sa these. 
40. Dans un article paru dans le Washington 
Post ·du 12 juillet 1969, le contre-amiral I_jevering 
Smith, Directeur des systemes strategiques de la 
marine americaine, a declare: 
«1. Je suis tout a fait sur que les sous-marins 
russes ne peuvent suivre, et ne suivent 
pas, nos sous-marins Polaris en plongee. 
Je suis egalement tout a fait sur que la 
nouvelle generation de sous-marins russes 
actuellement a l'essai ne sera pas davan-
tage capable de suivre nos sous-marins 
Polaris. 
2. Les Russes, pour autant que le sache la 
marine, ne dispose d'aucun navire spe-
cialement equipe pour la guerre anti-
sous-marine, susceptible de rendre la 
flotte Polaris vulnerable, malgre les 
bruits concernant egalement !'existence 
d'un systeme sonar russe superieur a 
l'equipement americain ou d'un reseau de 
detection par satellites. 
3. Ni les Etats-Unis, ni les Russes ne peu-
vent et ne pourront vraisemblablement 
jamais utiliser des satellites pour deceler 
les sous-marins en plongee.» 
41. La valeur des Polaris ne semble pas mise 
en cause dans un avenir previsible. Ceci vaut done 
aussi bien pour la flotte britannique que pour les 
sous-marins fran~ais qui entreron t en service a 
partir de 1972. 
"£a coopemtion nucleaire entre les Etats-Unis 
et l'Europe 
42. Ije Royaume-Uni beneficie depuis 1958 d'un 
accord de collaboration pour la production des 
armes nucleaires. qui permet l'echange de ma-
tieres fissiles et d'informations pour la construc-
tion des ogives. Un second accord de prorogation, 
signe le 27 septembre 1968, est entre en vigueur 
au mois de mars 1969. Bien que la tenda:nce de 
!'administration americaine soit de restreindre au 
maximum la diffusion des armes nucleaires dans 
le monde, meme dans les pays allies, !'administra-
tion du President Nixon n'est pas allee jusqu'a 
refuser la prorogation de l'acoord existant. 
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43. In Washington, your Rapporteur asked 
about the possibiljty of United States co-opera-
tion with a future Franco-British strategic force. 
He understood that the Administration would be 
most hesitant to collaborate in such a project but 
that its attitude might change if such a force 
were integrated in NATO and contributed to the 
unification of Europe. In Congress, on the other 
hand, your Rapporteur encountered open hos-
tility to this idea. This hostility would apparent-
ly extend even to United States authorisation 
which, under the 1958 agreements, would be 
necessary if Britain wished to co-operate with 
France, even if the United States were to stop 
its co-operation from then on, and even if 
Franco-British co-operation covered tactical 
nuclear weapons. 
44. Your Rapporteur also discussed the possi-
bility of setting up a joint nuclear-propelled 
submarine fleet in Europe armed with conven-
tional weapons. Although government circles 
were rather reserved as to the possibility of 
American co-operation in such a project, your 
Rapporteur had the impression that if the Euro-
peans decided to go ahead the United States 
might in the long run co-operate, or at least give 
the necessary authorisation for the United King-
dom to give its partners the benefit of the tech-
nical knowledge it had already acquired. In Con-
gress, it was also considered that there would be 
no opposition to the formation of such a fleet if 
it were assigned to NATO ; This point of view 
seems rather different from that prevailing a few 
years ago when the technical details of nuclear 
propulsion were considered to be top secret. 
45. Admiral Rickover, "father" of the nuclear 
submarine, recently stated that the Russians had 
developed a sizeable fleet of Polaris submarines : 
propulsion technology is probably considered to 
be less secret than before. 
Conclusions on United States defence policy 
46. The new trend of United States foreign 
policy is fairly clear. There is no longer much 
wish to tell others how to behave. The allied 
countries must make their own proposals in a 
multipolar world where the super powers, al-
though remaining so, are less capable of imposing 
their wishes. It is perhaps Mr. Henry Kissinger, 
the President's Special Adviser, who has the 
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most influence on United States policy at pres-
ent. Just before he took office, he wrote 1 : 
"Alliances, to be effective, must meet four 
conditions: 
1. a common objective - usually defence 
against a common danger ; 
2. a degree of joint policy at least suffi-
cient to define the casus belli ; 
3. some technical means of co-operation in 
case common action is decided upon ; 
4. a penalty for non-co-operation - that 
is, the possibility of being refused assist-
ance must exist- otherwise protection 
will be taken for granted and the 
mutuality of obligation will break down. 
.. 
Only NATO, continued Mr. Kissinger, had ful-
filled these conditions, 
"[In NATO] we are united with countries 
of similar traditions and domestic struc-
tures. At the start, there was a common 
conception of the threat ... NATO is in dif-
ficulties because it has yet to adjust to the 
political multipolarity of the late sixties. 
In short, our relations with Europeans are 
better founded on developing a community 
of interests than on the elaboration of for-
mal legal obligations. No precise blue print 
for such an arrangement is possible because 
different fields of activity have different 
needs. In the military sphere, for example, 
modern technology will impose a greater 
degree of integration than is necessary in 
other areas. Whatever their formal auton-
omy, it is almost inconceivable that our 
allies would prefer to go to war without 
the support of the United States, given the 
relatively small nuclear forces in prospect 
I. "Central issues of American Foreign Policy", in 
"Agenda. for the Nation", November 1968. 
43. A Washington, votre rapporteur a voulu se 
renseigner sur la possibilite de cooperation entre 
les Etats-Unis et une €!v·entuelle force strategique 
franco-britannique. I1 a eu le sentiment que l'ad-
ministration hesiterait enormement a oollaborer 
a un tel projet, mais que son attitude pourrait se 
modifier si cette force etait integree au sein de 
l'O.T.A.N. et devait contribuer a ]'unification de 
l'Europe. Au Congres, en revanche, votre rappor-
teur a rencontre une hostilite totale, qui irait 
jusqu'au refus d'accorder a l'Angleterre l'autori-
sation necessaire dans le cadre des accords de 
1958, si celle-ci voulait collaborer avec la France, 
meme si les Etats-Unis dev.aient, des lors, mettrc 
fin a toute cooperation, et meme si la cooperation 
franco-britannique devait porter sur Jes armes 
tactiques. 
44. Votre rapporteur a egalement discute de la 
possibilite de constituer, en Europe, une flotte 
commune de sous-marins a propulsion nucleaire, 
mais a armement classique. Bien que les milieux 
de Fadministration se soient montres plutot reser-
ves quanta la possibilite d'une participation ame-
ricaine a un tel projet, votre rapporteur a recueilli 
l'impression que si les Europeens etaient decides 
a aller de l'avant, les Etats-Unis pourraient, en 
fin de compte, cooperer, ou tout au moins don-
ner l'autorisation necessaire pour que le Royaume-
Uni puisse faire Mneficier ses partenaires des 
connaissances techniques deja acquises. Dans les 
milieux du Congres, on estimait qu'il n'y aurait 
pas d'opposition a la constitution d'une telle 
fl.otte si elle etait affectee a J'O.T.A.N. Ce point 
de vue semble etre assez different de celui qui 
pr~VJalait, i1 y a quelques annees, a l'epoque ou 
l'on considerait oomme ultra-secrets Jes details 
techniques de la propulsion nucJeaire. 
45. L'amiral Rickover, «pere» du sous-marin 
nucleaire, a recemment declare que les Russes 
avaient perfectionne un nombre important de 
sous-marins Polaris; il est probable que l'on con-
sidere actuellement la technologie de la propul-
sion comme moins secrete qu'auparavant. 
Conclusions sur la politique de defense des 
Etats-Unis 
46. La nouvelle orientation de la politique 
etrangere des Etats-Unis est assez claire. L'admi·· 
nistration n'a plus grande envie de dire aux au-
tres comment ils doivent se comporter. Les pays 
allies doivent faire leurs propres propositions 
dans un monde multipolaire ou les superpuissan-
ces, tout en restant ce qu'elles sont, sont moins a 
meme d'imposer leurs volontes. C'est peut-etre 
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M. Henry Kissinger, Conseiller special du Pre-
sident, qui a le plus d'influence sur la politique 
c1es Etats-Unis a l'heure actuelle. Peu avant son 
entree en fonction, il a ecrit 1 : 
«Pour etre effica:ces, les alliances doivent 
remplir quatre conditions: 
1. Avoir un objectif commun - generale-
ment la defense contre un danger com-
mun; 
2. Disposer a un degre suffisant d'une poli-
tique commune leur permettant de defi. 
nir les casus belli; 
3. Disposer de modalites techniques de 
cooperation au cas ou l'action commune 
serait decidee; 
4. Pou:voir appliquer une penalite en cas de 
non-cooperation - la possibilite, par 
exemple, de refuser toute assistance -
sinon la protection serait censee etre au-
tomatique et !'obligation d'assistance mu-
tuelle disparaitrait. 
...... » 
L'O.T.A.N., poursuivait M. Kissinger, est la seule 
organisation a remplir ces conditions: 
« ... Nous sommes unis avec des pays de tra-
ditions et de structures internes similaires. 
Au debut, il existait une conception de la 
menace. L'O.T.A.N. se trouve en difficulte 
parce qu'elle doit encore s'adapter a la mul-
tipolarite politique des annees 60. 
Bref, nos rapports avec !'Europe doivent 
etre fondes sur le developpement d'une 
communaute d'interets plutot que sur ]'ela-
boration d'obligations juddiques formelles. 
Aucun plan precis n'a pu etre propose dans 
ce sens parce que les besoins des divers sec-
teurs d'activite sont differents. Dans le do-
maine militaire, la technologie moderne im-
posera une integration plus etroite qu'il 
n'est necessaire dans les autres domaines. 
Quelle que soit leur autonomic officielle, il 
est presque inconcevable que nos allies pre-
ferent faire la guerre sans le soutien des 
Etats-Unis, etant donne les forces nucleai-
1. Central issues of American Foreign Policy, extrait de 
Agenda for the Nation, novembre 1968. 
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for them. Close co-ordination between 
Europe and the United States in the mili-
tary sphere is dictated by self-interest, and 
Europe has more to gain from it than the 
United States. 
For this very reason, it is in our interest 
that Europeans should assume much 
greater responsibility for developing doc-
trine and force levels in NATO, perhaps 
by vitalising such institutions as the West 
European Union (WEU), perhaps by 
alternative arrangements. The Supreme 
Allied Commander should in time be a 
Europ~an. 
In the forties and fifties, we offered reme-
dies; in the late sixties and in the seventies 
our role will have to be to contribute to a 
structure that will foster the initiative of 
others. We are a super power physically, 
but our designs can be meaningful only if 
they generate willing co-operation. We can 
continue to contribute to defence and posi-
tive programmes, but we must seek to 
encourage and not stifle a sense of local 
responsibility. Our contributions should 
not be the sole or principal effort, but it 
should make the difference between success 
and failure." 
47. These words were of course written before 
Mr. Kissinger took office, but in any event they 
correspond to the present ideas of the Nixon 
Administration. 
48. To sum up, the trend of United States 
defence policy can be analysed as follows : 
(a) The aim of defence policy is still to 
avoid direct confrontation with the 
Soviet Union. The United States will 
therefore endeavour to prevent a 
change in the balance of forces to the 
detriment of the West. 
(b) United States overseas commitments 
may be further reduced. 
(c) The security of Western Europe will 
continue to be considered as an essen-
tial condition of America's security. 
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The United States will maintain a 
presence in Europe, but possibly with 
fewer forces in the future. 
(d) The United States will continue to ask 
Europe to make a greater effort to 
unite and ensure its own security. 
49. The limitation and control of armaments 
are dealt with separately in Chapter IV. 
m. The development of a European 
defence policy 
The European grouping and the defence effort 
50. On 2nd December 1967, Mr. Rusk, United 
States Secretary of State, gave a first stimulus to 
the formation of a European Caucus in NATO. 
51. Speaking in London on 6th November 1968, 
Mr. Healey, British Secretary of State for 
Defence, in his turn advocated the constitution 
of a European grouping in NATO. American 
criticism of the relatively modest defence effort 
made by the European members of NATO and 
the conviction that politicians would not take the 
responsibility of increasing defence budgets had 
convinced Mr. Healey that the only way to 
increase the effectiveness of Europe's defence 
effort was by increasing co-operation between 
European countries. If Europeans could thus 
show the Americans that they were making a 
greater defence effort, the United States Admin-
istration could use this as an argument for 
resisting pressure from Congress to reduce the 
number of American troops stationed in Europe. 
European co-operation should obviously be 
sought in the field of armaments production, but 
there were other questions on which the Euro-
pean countries had a special point of view and 
which ought to be concerted before starting 
discussions with the United States in the North 
Atlantic Council. Provided only a limited num-
ber of subjects were discussed by the European 
group and it was not too official, and provided 
it was kept strictly within the NATO framework 
and the Secretary-General, Canada and the 
United States were kept regularly informed of 
its progress. it should be possible to strengthen 
European defence co-operation without jeop-
ardising NATO cohesion. 
res relativement modestes dont ils peuvent 
disposer. Une coordination etroite dans le 
domaine militaire s'impose entre l'Europe 
et les Etats-Unis dans l'interet de chacun 
et l'Europe en profitera davantage que les 
Etats-Unis. 
Pour cette raison meme, il est dans notre 
interet que les Europeens assument une res-
ponsabilite beaucoup plus grande dans l'ela-
boration des doctrines et des niveaux de 
forces au sein de l'O.T.A.N., peut-etre en 
reanimant des institutions telles que 
l'U.E.O., peut-etre par d'autres moyens. Le 
commandant supreme allie en Europe de-
vrait etre europeen. 
Dans les annees 40 et 50, nous avons pro-
pose deux remedes; a la fin des annees 60 
et au cours des annees 70, notre rOle devra 
etre de contribuer a la structure qui favo-
risera les initiatives des autres; materielle-
ment, nous sommes une superpuissance, 
mais nos initiatives ne peuvent avoir de si-
gnification que si elles font naitre une co-
operation librement consentie. Nous pou-
vons continuer de contribuer a des pro-
grammes de defense et a d'autres pro-
grammes positifs, mais nous devons cher-
cher a encourager, sans l'etouffer, un senti-
ment de responsabilite au niveau local. 
Notre contribution ne doit pas constituer 
}'effort unique ou essentiel, mais etre deter-
minant'e». 
47. Bien entendu, ces lignes ont ete ecrites 
avant l'entree en fonction de M. Kissinger, mais, 
de toute fac;on, elles correspondent a la pensee 
actuelle de !'administration Nixon. 
48. Pour nous resumer, la tendance de la poli-
tique americaine de defense peut etre analysee de 
la maniere suivante: 
(a) L'objectif de la politique de defense esL 
toujours d'eviter une confrontation di-
recte avec l'Union Sovietique. C'est 
pourquoi l'Amerique s'efforcera d'empe-
cher une modification du rapport des 
forces au detriment de l'Ouest. 
(b) L'engagement americain outre-mer peut 
subir de nouvelles reductions. 
(c) La securite de l'Europe oocidentale con-
tinuera d'etre consideree comme une 
condition essentielle de la securite de 
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l'Amerique. Les Etats-Unis resteront 
presents en Europe, mais eventuelle-
ment avec des forces reduites. 
(d) Les Etats-Unis continueront a deman-
der que l'Europe fasse davantage pour 
son unification et pour sa propre seen-
rite. 
49. Les questions de limitation et de controle 
des armements sont traitees separement au cha-
pitre IV. 
ID. Elaboration d'une politique europeenne 
de defetl$e 
Le groupement europeen et l'effort de defense 
50. M. Rusk, Secretaire d'Etat americain aux 
affaires etrangeres, a donne le 2 decembre 1967 
la premiere impulsion en faveur de la constitution 
d'un «groupement europeen» au sein de 
l'O.T.A.N. 
51. Parlant a Londres le 6 novembre 1968, M. 
Healey, Ministre britannique de la defense, a pre-
conise a son tour la constitution d'un groupement 
europeen au sein de l'O.T.A.N. Les critiques 
americaines concernant l'effort de defense rela-
tivement modeste consenti par les membres euro-
peens de l'O.T.A.N. et la conviction que les hom-
mes politiques ne prendraient pas la responsabi-
lite d'augmenter les budgets de defense ont per-
suade M. Healey que l'unique moyen d'accroitre 
l'efficacite de l'effort de defense en Europe resi-
dait dans une cooperation plus poussee entre les 
pays europeens. S'ils parvenaient a demontrer 
aux Americains qu'ils accroissent leur effort de 
defense, les pays europeens disposeraient done 
d'un argument dont le gouvernement ameri-
cain pourrait se servir pour resister aux pres-
sions du Congres visant une reduction des forces 
americaines stationnees en Europe. La coopera-
tion europeenne doit, de toute evidence, etre re-
cherchee dans le domaine de la production des 
armements, mais il y a d'autres questions sur les-
quelles les pays europeens ont un point de vue 
particulier et qui meritent d'etre etudiees en 
commun a:v'ant d'entamer la discussion avec les 
Etats-Unis au Conseil de l'O.T.A.N. A condition 
de limiter les sujets qui seraient discutes au sein 
du groupement europeen, d'eviter de lui donner 
un caractere trop officiel, de le maintenir stric-
tement dans le cadre de l'O.T.A.N., et de tenir 
le secretaire general, le Canada et les Etats-Unis 
regulierement informes de ses progres, il devrait 
etre possible de renforcer la cooperation euro-
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52. At the invitation of Mr. Healey, the Min-
isters of Defence of the Federal Republic of 
Germany, the United Kingdom, Italy, the Nether-
lands, Belgium, Luxembourg, Denmark and Nor-
way held their first meeting at a dinner on 13th 
November 1968. At their next meeting, on 15th 
January 1969, they reached ag~eement on the 
following points- on the initiative of Germany 
in particular : 
- that the group be open to all European 
members of NATO; 
- that the isolation of Canada be avoided ; 
- that France be considered to have a 
standing invitation ; 
- that the defence of European interests 
be given priority in the forthcoming 
talks between the United States and 
the Soviet Union on arms limitation 
(SALT); 
- that the Permanent Representatives 
consider forms of European co-opera-
tion likely to improve the effectiveness 
of the European military contribution 
to NATO. 
53. On 31st January 1969, the Permanent 
Representatives of the same countries, plus 
Greece and Turkey (i.e. all the members of 
NATO except Portugal, France, Iceland, Canada 
and the United States) submitted the following 
questions to sub-groups : the preparation of the 
dialogue with the United States ; forms of Euro-
pean co-operation likely to increase Europe's 
military contribution. The third question, Euro-
pean points of view for the Soviet-American 
strategic arms limitation talks (SALT), will be 
reserved for the Permanent Representatives and 
will be discussed each time the Council's agenda 
includes the question of consultation. (Consulta-
tion by the United States.) 
54. The Defence Ministers of the same ten 
countries - which now form the European 
grouping - met again over dinner on 27th May 
1969. The sub-groups and the ten Ambassadors 
will continue to meet from time to time. The 
main subjects discussed by the group now seem 
to be as follows : 
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- preparation of the European position in 
regard to the strategic arms limitation 
talks; 
- force levels to be maintained in the long 
term and the European contribution 
to these levels ; 
- joint production of armaments. 
55. Work so far accomplished by the European 
grouping may be assessed as follows : · 
(a) a useful foundation has been laid for 
the dialogue betw~en the European 
partners and the United States. It is to 
be hoped that it will be possible, by 
means of a joint European position, 
to counter more effectively the tend-
ency of the United States Congress 
to call for further withrawal from 
Europe; 
(b) it is not yet possible to assess the pos-
sibility of establishing an integrated 
European armaments market. The har-
monisation of military requirements is 
certainly an essential condition for the 
standardisation of armaments. The 
prospects of success in armaments co-
operation must be considered slight in 
view of past experience. 
56. Defence policy, however, must be considered 
only in relation to overall policy, and above all 
foreign policy. But the national interests of the 
European members of NATO are very different. 
There is as yet no joint political will and little 
probability of one in the foreseeable future. Con-
sequently there is little chance of achieving an 
overall European defence policy either. The pos-
sibility must not be excluded, however, of a grow-
ing measure of agreement in certain specific 
fields of defence policy such as joint strategy, 
common views on the American presence in 
Europe and certain joint armaments projects. 
57. In its reply to Recommendation 186, 
adopted by the Assembly on 19th June 1969, the 
Council endorsed the Assembly's view that "as 
long as a stable peace has not been established 
peenne en matiere de defense, sans porter atteinte 
a la cohesion de l'O.T.A.N. 
52. A !'invitation de lVL Healey, les ministres 
de la defense de la R.F.A., de la Grande-Bretagne, 
de l'Italie, des Pays-Bas, de la Belgique, du 
lJuxembourg, du Danemark et de la Norvege se 
sont reunis pour la premiere fois a !'occasion d'un 
diner le 13 novembre 1968. A leur reunion sui-
vante, le 15 janvier 1969, ils sont parvenus, no-
tamment a !'initiative de l'Allemagne, a un accord 
sur les points suivants: 
- le groupement est ouvert a tous les pays 
enropeens membres de l'O.T.A.N.; 
- il faut eviter d'isoler le Canada; 
- la France doit etre consideree comme in-
vitee en permanence; 
- la defense des interets europeens lors des 
conversations qui vont commencer entre 
les Etats-Unis et !'Union Sovietique sur 
la limitation des armes strategiques 
(SALT) constitue un theme prioritaire, 
- 1es representants permanents doivent 
examiner les formes de cooperation euro-
peenne susceptibles d'ameliorer l'effica-
cite de la contribution militaire euro-
peenne dans le cadre de l'O.T.A.N. 
53. Le 31 janvier 1969, les representants per-
manents des memes pays, plus la Grece et la Tur-
quie (c'est-a-dire tons les membres de l'O.T.A.N. 
a !'exception du Portugal, de la France, de l'Is-
lande, du C'anada et des Etats-Unis) ont soumis 
a des sous-groupes les questions de «la prepara-
tion du debat avec les Etats-Unis» et des «formes 
de cooperation europeenne susceptibles d'aug-
menter la contribution militaire de l'EurO'pe». La 
troisieme question, «Points de vue europeens pour 
les conversations sovieto-americaines sur la limi-
tation des armes nucleaires strategiques (SALT)», 
devait rester du ressort des ambassadeurs et etre 
discutee chaque fois qu'un examen de ce pro-
bieme serait a l'ordre dn jour du Conseil (Con-
sultation par les Etats-Unis). 
54. Les ministres de la defrnse des dix memes 
pays - qui constituent dorena:vant le groupement 
europeen- se sont reunis a nouveau, toujours a 
l'occasion d'un diner, le 27 mai 1969. Les sous-
groupes et les dix ambassacleurs continuent de 
se reunir de temps en temps. Les principaux 
themes de discussion de ce groupement paraissent 
maintenant etre les suivants: 
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- la preparation de la position europeenne 
devant les conversations sur la limitation 
des armes strategiques; 
- les niveaux ·de forces a maintenir a long 
terme et la contribution europeenne; 
- la production en commun des arme-
ments. 
55. Le travail accompli jusqu'a present par le 
groupement europeen peut etre evalue de la ma-
niere suivante: 
(a) Pour les conversations des partenaires 
europeens avec les Etats-Unis, une base 
utile a ete etablie. Il faut esperer qu'il 
sera possible, par une prise de position 
commune des Europeens, de mieux lut-
ter contre les tendances du Congres 
americain a retirer d'autres troupes 
d'Europe. 
(b) Les possibilites d'etablissement d'un 
marche europeen integre des armements 
ne peuvent encore etre evaluees. L'har-
monisation des exigences militaires est 
sans aucun doute une ·Condition essen-
tielle de la standardisation des arme-
ments. Les perspectives d'un succes 
dans la cooperation en matiere d'arme-
ments doivent etre considerees comme 
faibles si l'on se fonde sur les expe-
riences anterieures. 
56. La politique de defense ne peut toutefois 
etre envisagee que dans son rapport avec la poli-
tique globale, avant tout la politique etrangere. 
Or, les interets nationaux des pays europeens 
membres de l'O.T.A.N. sont tres differents. Une 
volonte politique commune ne s'est pas encore 
degagee et ne se degagera probablement pas dans 
nn avenir previsib1e. Par consequent, une «poli-
tique europeenne globale de defense» ne pourra 
guere non plus etre elaboree, mais on ne peut 
exclure que, clans des domaines particuliers de la 
politique de defense, un oocord toujours plus 
iarge puisse etre realise. A titre d'exemple, on 
peut citer la strategic commune, les points de 
vue communs sur la question de la presence ame-
ricaine en Europe et certains projets communs 
d'armements. 
57. En reponse a la Recommandation n° 186 
adoptee par l'Assemblee le 19 juin 1969, le Con-
seil a fait sien l'a:vis de l'Assemblee selon lequel 
«tant qu'une paix stable n'aura pas ete instaude 
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in Europe an adequate and effective defence 
effort integrated in the military structure of 
NATO has to be maintained". The Committee 
welcomes the Council's agreement with the 
Assembly on this basic issue. 
58. With regard to the necessary evolution of 
the structure of NATO in the light of the pres-
ent situation and future developments, the Com-
mittee will no doubt agree that the importance 
of the European group in NATO should again 
be stressed, provided its functions are clearly 
defined and limited. 
59. It is unfortunate that France is remain-
ing outside the work of the European grouping. 
This is partly due to France's withdrawal from 
the NATO integrated military structure. Now 
that greater stress is being laid on the effort to 
be made by Europe to maintain the efficacy of 
NATO, the Committee expresses the wish that 
French forces be reassigned to NATO and that 
France resume the place reserved for it in all the 
NATO bodies. 
60. The Committee considers it essential that 
all the WEU countries undertake not to reduce 
their defence budgets below their present levels 
until a marked reduction has been made in the 
levels of Warsaw Pact forces. In Washington, 
members of both the Administration and of Con-
gress insisted that in Europe there should be 
increases in defence budgets to keep abreast of 
increases in the GNP. The Committee insists on 
the need to improve the member countries' 
defence efforts, particularly in the fields set out 
in the draft Recommendation. 
The European Communities 
61. Now that both the competence and geogra-
phical area of the European Communities are 
to be enlarged, the question of a link between 
defence policy and the European Communities 
necessarily arises. The Committee considers it 
important for the membership of the Com-
munities to be enlarged by the accession of the 
United Kingdom, Denmark, Norway and the 
fourth applicant - which is not a member of 
NATO - Ireland. At the same time the Com-
mun~ties will have to have wider competence, 
particularly in the monetary and foreign policy 
fields, to permit first the organisation of a 
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monetary policy and in the long run a truly 
European foreign policy. 
62. But if the doors of the European Com-
munities are to be kept open for the future 
accession of new members, there are reasons for 
dealing with strictly military questions in an 
institutional framework other than the European 
Communities. Sweden today- and perhaps later 
Austria and Switzerland - are interested, for 
economic reasons, in joining the Common Market. 
The essentially political and economic nature of 
the Communities need not, perhaps, be distorted 
by burdening them with military responsibilities 
which would preclude the accession of the above-
mentioned neutral countries and even, at a later 
date, other countries such as Finland and 
Yugoslavia, not to speak of Eastern European 
countries. But the Committee believes that the 
possibility of the European Communities assum-
ing defence functions should not be excluded. 
63. Another solution would be to limit the 
European grouping in NATO to countries which 
are - or will shortly be - members of the 
Common Market - at present it is composed of 
the WEU countries plus Denmark and Norway. 
Thus, the European foreign policy drawn up 
mainly in the European Communities may be 
translated into a defence policy applied in the 
framework of NATO, where the essential link 




64. The Assembly has already adopted a recom-
mendation from the Defence Committee on a 
joint anti-submarine force 1 which proposed to 
produce a fleet of nuclear-propelled conven-
tionally-armed submarines. The hunter-type 
submarine is perhaps the most important modern 
naval weapon in several respects. It does not of 
course carry strategic nuclear Wf'apons but is 
driven by nuclear propulsion which gives it far 
greater autonomy than conventionally-propelled 
submarinf's. At the prPsPnt time, the United 
Kingdom is the only WEU country to possess 
such submarines. France is planning to build 
some. Another WEU country - the Netherlands 
- is now interested in this type of submarine, 
I. Recommendation 139, adopted on 12th December 
1966, on a report by Lord Jellicoe (Document 366). 
en Europe, il faudra maintenir un effort de 
defense adequat et efficace qui soit integre dans 
]'organisation militaire de l'O.T.A.N.». La com-
mission se fe1icite de l'identite de vues entre le 
Conseil et l'Assemblee sur ce point fondamental. 
58. Dans le cadre de !'evolution necessaire de 
la structure de I'O.T.A.N., qui doit tenir compte 
a la fois de la situation actuelle et des possibilites 
d'evolution dans l'avenir, la commission sera sans 
doute d'accord pour insister a nouveau sur !'im-
portance du groupement europeen an sein de 
l'O.T.A.N., a condition que ses fonrtions soient 
clairement definies et Iimitees. 
59. I! est regrettable que la France se tienne a 
l'ecart des travaux du groupement europeen. 
Cela vient, en partie, du retrait de la France des 
organes militaires integres de l'O.T.A.N. Au 
moment oil !'accent est mis davantage sur l'effort 
a consentir par les Europeens pour maintenir 
l'efficacite de 1'0. T.A.N., la commission em et le 
vam que les forces fran<;aises soient a nouveau 
affectees a l'O.T.A.N. et que la France reprenne 
la place qui lui est reservee clans toutes les ins-
tances de !'organisation. 
60. La commission estime qu'il est essentiel que 
tous les pays de l'U.E.O. s'engagent a ne pas 
ramener leurs budgets de defense an-dessous des 
niveaux actuels, aussi longtemps qu'aucune reduc-
tion importante des niveaux de forces du Pacte de 
Varsovie n'aura ete constatee. A Washington, les 
milieux autorises tant de !'administration que du 
Congres ont insiste pour qu'en Europe ]'aug-
mentation du P.N.B. et celle du budget de defense 
marchent de pair. I1a commission insiste sur la 
necessite d'ameliorer l'effort de defense des pays 
membres, notamment dans les domaines precises 
clans le projet de recommandation. 
J,ps Communmdes europeennes 
61. A l'heure oil les Oommunautes europeennes 
doivent s'elargir dans le domaine de lenrs com-
petences comme sur le plan geographiqne, la ques-
tion des rapports entre la politique de detense et 
Jes Communautes europeennes est necessairement 
a l'ordre dn jour. I1a ·commission estime qu'il im-
porte d'elargir la composition des Communautes 
par !'adhesion du Royaume-Uni, du Danemark et 
rle la Norvege, et du quatrieme candidat, l'Irlande, 
qui n'est pas membre de I'O.T.A.N. En rneme 
temps, les competences des Communautes devront 
etre etendues, notamment dans les domaines de 
la monnaie et de la politique exterieure, pour per-
mettre d'abord !'elaboration d'une politique mo-
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netaire et, finalement, d'une politique exterieure 
qui soit vraiment europeenne. 
62. Cependant, si !'on vent Iaisser les portes des 
Communautes europeennes ouvertes a !'adhesion 
de nouveaux membres, il importe que les questions 
strictement militaires soient traitees dans un 
cadre institutionnel autre que celui des Commu-
nautes enropeennes. C'est aujourd'hui la Suede--· 
demain, peut-etre, l'Autriche et la Suisse - qui 
s'interesse, pour des raisons economiques, a !'adhe-
sion au Marche commun. Il ne faudrait peut-ctre 
pas fausser le caractere essentiellement politiquP 
et economique des Communautes en leur impo-
sant certaines responsabilites militaires qui exclu-
raient !'adhesion des pays neutres deja cites et 
meme, a plus longue echeance, de pays comme la 
Finlande et la Yougoslavie, sans parler des pays 
de l'Europe orientale. Mais la commission estime 
qu'il ne faut pas exclure la possibilite de voir les 
Communautes europeennes assumer des fonctions 
de defense. 
63. Une autre solution serait de limiter le grou-
pement europeen au sein de l'O.T.A.N. aux pays 
qui sont membres du Marche commun, ou qui le 
seront bientot ; il s'agit, a 1 'heure actuelle, des 
pays de l'U.E.O. plus le Danemark et la Norvege. 
C'est ainsi que la politique exterieure europeenne 
elaboree principalement au sein des C'ommu-
nautes europeennes pourra se tra·duire par une 
politiqne de defense appliquee dans le seul cadre 
de I'O.T.A.N. oil le lien essentiel avec les Etats-
Unis et le Canada sera maintenu. 
Les sous-marins a propulsion nucleaire et a arme-
ment classique 
64. L'Assemblee a deja adopte nne recomman-
dation emanant de la Commission de defense sur 
une force ·commune anti-sous-marine t, qui propo-
sait la mise sur pied d'une flotte de sous-marins 
nucleaires dotes d'armes classiques. En effet, le 
sous-rnarin de chasse est, a maints egards, l'arme 
la plus importante des forces nava:es modernes. 
Il ne s'agit pas, bien entendu, de sous-marins por-
teurs d'engins nucleaires strategiques, mais de 
sous-marins de chasse dotes de moteurs nucle-
aires et qui jouissent, de ce fait, d'une autono-
mic plusieurs fois superieure a celJe des SOUS· 
marins a propulsion classique. Or, a l'heure 
actuelle, parmi les pays de l'U.E.O., seul le 
Royaume-Uni dispose de sous-marins de ce type. 
l. Recommandation no 139, adoptee le 12 decembre 1966 
sur rapport de Lord Jelliooe, Document 366. 
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but there are two difficulties to be overcome : 
high construction and maintenance costs place 
them beyond the reach of many countries, ~nd 
the technology involved demands very htgh 
research and development costs. 
65. The Committee proposes that all the 
European members of NATO wishing to moder-
nise their naval contribution in this way consider 
forthwith the formation of a joint nuclear-
propelled conventionally-armed submarine fleet, 
or at least pooling the construction and mainte-
nance installations for such a fleet. The Com-
mittee considers that at the present time the 
United States would take a favourable view of 
the constitution of such a fleet and provide 
technical assistance. 
Canadian forces 
66. The Assembly referred to the Committee 
for consideration the motion for a recommenda-
tion tabled by Mr. Goedhart and others which 
raised the question of Canada's reported inten-
tion of reducing its land forces in Europe from 
10,000 to 3,500 men and withdrawing its four 
F-104G bomber squadrons. On 19th September 
1969 the Canadian Minister of Defence, Mr. Leo Cadi~ux, announced that Canadian forces in 
Europe would be cut to an "interim group" of 
about 5,000, pending the formation of a light air 
mobile force of the same size which would be 
Canada's permanent contribution to NATO forces 
in Europe after 1972. The mechanised battle 
group of 2,800 men that will be the army side 
of the interim force will give up tactical nuclear 
weapons. The air force element would consist of 
two squadrons of F-104Gs with exclusively con-
ventional weapons. Canada is therefore fore-
swearing the American tactical nuclear weapons 
at present held by its forces in Europe, but is 
retaining nuclear weapons for the air defence of 
its own territory. 
67. Although the Committee welcome Canada's 
decision not to reduce its forces to the initially 
envisaged level of 3,500 men, there will still be 
a reduction of 50 % and it is a matter of some 
concern for the Committee that an allied country 
should make such a drastic cut just when the 
forces of the Warsaw Pact countries are stronger 
than before the occupation of Czechoslovakia. The 
Committee emphasised the importance of the 
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defence effort and above all of maintaining the 
levels of conventional forces on the continent of 
Europe. Any negotiation with the Warsaw Pact 
countries on the organisation of European 
security or mutual force reductions is doomed 
to failure if western countries reduce their force 
levels unilaterally without any compensatory 
reduction by the Warsaw Pact countries. 
Strategic forces and Europe 
68. In 1969, new proposals were made for the 
constitution of a European strategic nuclear 
force. Among others, Mr. Heath, Leader of the 
British Conservative Party, wrote 1 : 
"My conception [of a joint Anglo-French 
nuclear deterrent] has been that the non-
nuclear countries of Europe could join with 
Britain and France in a Consultative Com-
mittee which would have exactly the same 
relationship to the joint Anglo-French 
deterrent as the so-called McNamara Com-
mittee has to the United States deterrent. 
There would thus be no question of 
infringing upon the non-proliferation 
treaty, or giving non-nuclear countries an 
unacceptable measure of control, commonly 
described as a finger on the trigger. A 
scheme of this kind would not in any sense 
be anti-American ; indeed, because of the 
provisions of the various British agree-
ments with the United States in this field, 
it could not be implemented without Ame-
rican support. I believe that this support 
would be compatible with the general 
principles of American policy towards 
Europe in recent years." 
69. The Committee considered the possible 
constitution of a European strategic nuclear 
force in the previous report 2 but did not 
approve the principle of such a force. At the 
present time, in fact, British and French govern-
ment circles are not interested in creating such 
a force. Mr. Wilson has referred to this in the 
House of Commons on several occasions and, on 
17th July 1969, stated that a European nuclear 
deterrent would "involve, except in the circum-
I. "Foreign Affairs", October 1969. 
2. Document 481, 16th June 1969, paragraphs 69-84. 
La France en prevoit la construction. En ce mo-
ment, un autre pays de l'U.E.O., les Pays-Bas, 
s'interesse a ce genre de sous-marin, mais deux 
difficultes sont a surmonter: le cout eleve de la 
construction et de l'~mtretien, qui le met hors de 
portee de nombreu.~ pays, et la technologie, qui 
entraine d'enormes frais de recherche et de mise 
au point. 
65. La commission propose que tous les pays 
europeens membres de l'O.T.A.N. qui souhaitent 
moderniser leur contribution navale de cette ma-
niere, envisagent des maintenant la mise sur pied 
d'une flotte commune de sous-marins a propulsion 
nucleaire, mais a armement classique, ou tout au 
moins la mise en commun des installations de cons-
tru·ction et d'entretien. La commission estime qu'a 
l'heure actuelle, les Etats-Unis envisageraient 
favorablement la constitution de cette flotte et 
accorderaient leur assistance technique. 
Les forces canadiennes 
66. L'Assemblee a transmis a la commission 
pour examen la proposition de recommandation, 
deposee par M. Goedhart et plusieurs de ses col-
iegues, faisant etat d'informations selon 1esquelrles 
le Canada avait !'intention de reduire ses forces 
terrestres en Europe de 10.000 a 3.500 hommes 
et de retirer ses quatre escadrons de bombardiers 
F-104G. Or, le 19 septembre, }e ministre canadien 
de la defense, M. Leo Cadieux, a annonce que les 
forces canadiennes en Europe seraient reduites 
«a un groupement de quelque 5.000 hommes, en 
attendant la constitution ·d'une force legere aero-
transportah}e de meme importance qui serait la 
contribution permanente du Canada aux forces 
de l'O.T.A.N. en Europe apres 1972». !/element 
terrestre de cette foree comprendra un groupe-
ment tactique de 2.800 hommes non dotes d'armes 
nncleaires tactiques; l'element aerien sera compose 
de deux cscadrons de F-104G equipes d'armes 
rxclusivement classiques. I1e Canada rcnonce done 
a J'armement nucleaire tactique ameri<.'ain dont 
clisposent actuellement ses forces en Europe, mais 
garde les armes nucJeaires destinees a la defensc 
aericnnc de son propre territoire. 
67. Alors que la commission se felicite de la 
decision du Canada de ne pas reduire ses fnrces 
im niveau primitivement envisage de 3.500 horn-
roes, la reduction maintenant proposee est nean-
moins une reduction de 50% et la commission ne 
pent que s'inquieter de la tendance d'un pays 
allie a reduire ses forces d'une maniere aussi spec-
taculaire ou moment ou les forces des pays du 
Pacte de Varsovie sont plus fortes qu'avant l'oc-
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cupation de la Tchecoslovaquie. La commission 
insiste sur !'importance de !'effort de defense, et 
!'importance surtout de maintenir les niveaux des 
forces classiques sur le continent europeen. Toute 
negociation avec les pays du Pacte de Varsovie 
sur l'organisation de la securite europeenne ou la 
reduction mutuelle des forces est vouee a l'echec 
si les niveaux des forces occidentales sont reduits 
par decision individuelle et unilaterale en !'ab-
sence de toute reduction equivalente de la part 
des pays du Pacte de V arsovie. 
Les forces strategiques et l'Europe 
68. Au cours de 1969, de nouvelles propositions 
ont ete formulees pouT la constitution d'une force 
curopeenne nucJeaire strategique. M. Heath, chef 
du parti conservateur britannique, a notamment 
ecritl: 
«Ma conception (d'une force de dissuasion 
nucleaire anglo-fraw;aise commune) est que 
les pays non nucleaires de l'Europe se joi-
gnent a l'Angleterre et a la France au 
sein d'un comite consultatif qui serait a la 
force de dissuasion anglo-rranc;aise com-
mune ce que le comite 'McNamara' est a la 
force de dissuasion americaine. Il ne serait 
done pas question de violer le traite de non-
proliferation, ou d'accorder aux pays non 
nucleaires un degre de controle inaccep-
table - ce qu'on appelle couramment un 
doigt sur la gachette. Un projet de ce genre 
ne serait pas anti-americain; en effet, 
compte tenu des clauses des divers accords 
conclus entre l'Angleterre et les Etats-Unis 
dans ce domaine, il ne pourrait pas etre 
realise sans le soutien americain. Je crois 
que ce soutien serait compatible avec :ies 
principes generaux de la politique ameri-
cane a l'egard de !'Europe au cours des der-
nieres annees.» 
69. La constitution evcntuelle d'une force euro-
peenne nucleaire strategique a ete examinee dans 
le rapport precedent 2, mais la commission n'en 
a pas approuve le principe. En effet, 'les milieux 
gouvernementaux britanniques et fran<;ais n'ont 
manifeste jusqu'iei aucun interet pour ce projet. 
M. Wilson l'a evoque a la Chambrc des com-
munes a plusieurs reprises et a declare, le 
17 juillet 1969, qu'une force de dissuasion nucle-
aire europeenne susciterait «deR tendanccs sepa-
1. Foreign Affairs, octobre 1969. 
2. Adopte le 16 juin 1969, Document 481, paragraphes 
69 a. 84. 
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stances which I mentioned ... , a breach of the 
non-proliferation treaty, which this country has 
ratified". 
70. Your Rapporteur does not intend to propose 
that the Committee change its position. However, 
he wonders whether more detailed consideration 
should not be given to future possibilities. At the 
present time, there is no doubt about the credi-
bility of the American deterrent which depends 
largely on the presence of a large number of 
American troops on the continent of Europe. 
71. It is possible, however, that sooner or later 
the position will change. There are two possi-
bilities. 
72. First, there is the possibility of a limitation 
followed by a reduction of strategic weapons as 
a result of the strategic arms limitation talks 
(SALT), mentioned below. 
73. Second, it is not out of the question that 
in the long run American troops in Europe will 
be reduced and that the credibility of the 
American deterrent will diminish for this reason 
or because of technological innovations should 
SALT be unsuccessful. 
74. It would therefore be wise to maintain a 
core of nuclear forces in Europe on which a 
truly European strategic force could be built 
and incorporated into a European federation. As 
stated by Mr. Housiaux in his report 1, this 
European nuclear force, coming under a fede-
rated Europe, would not be contrary to the 
non-proliferation treaty. From this point of view, 
the British and French forces must be considered 
so to speak as "in reserve for Europe". The 
nuclear policy of these countries should not 
therefore be changed except after consultation 
in the European grouping in NATO. In partic-
ular, it would be rather unwise for a WEU 
country's nuclear force to be abandoned in the 
future without the consent of the other Euro-
pean partners. Such a decision should take into 
account the worldwide nuclear balance. 
75. In the meantime, it should be noted that 
the British and French contributions to the 
1. Document 454. 
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western deterrent, however small they may be, 
are not negligible. The United Kingdom has three 
Polaris submarines and will have four next year. 
France is in the process of setting up an identical 
force which will become operational between 1970 
and 1975. In isolation, these forces of four 
submarines each allow only one submarine to be 
maintained in an operational position at a time. 
The efficiency of these forces would be consi-
derably increased if the two countries' opera-
tional plans could be co-ordinated so as to limit 
the number of submarines being overhauled at 
the same time. Even in the absence of a political 
agreement on the principles for the use of French 
and British forces, the mere co-ordination of 
maintenance programmes would allow at least 
three submarines to be in position at any given 
time instead of the minimum of one per country 
under the two unco-ordinated national plans. 
IV. East-West relations 
(the prospects of arms control) 
76. From the standpoint of real and potential 
prospects for arms control, the European mem-
bers of NATO are between the two super powers, 
the United States and the Soviet Union. From 
the security point of view, the European mem-
bers of NATO have to count on United States 
protection (both conventional and nuclear), 
whereas from the political point of view they 
are seeking a modus vivendi (Ausgleich) with 
the East. This political aim, i.e. detente, is being 
pursued through a policy of arms control. By 
modifying the military factors, the objective is 
to pave the way for subsequent solution of 
political problems. 
77. In no event must there be any question 
of an automatic system in which measures for 
limiting or reducing armaments would neces-
sarily imply political consequences. It is r~t?er 
a question of a long-term process of insp1nng 
confidence, linked with military measures to 
provide security at all times. These military 
measures require United States and Canadian 
participation in NATO. In this respect, all the 
European members of NATO, including Britain 
and France as limited nuclear powers, are in a 
position of dependence on the United States, 
whatever may be suggested to the contrary. 
ratistes au sein de l'O.T.A.N. et, sauf dans les 
conditions indiquees, impliquerait une infraction 
au traite de non-proliferation que notre pays a 
deja ratifie». 
70. Votre rapporteur n'a pas !'intention de pro-
poser que la commission modifie sa position. Ii se 
demande cependant s'il n'y •a pas lieu de prevoir, 
d'une maniere plus detaillee, les diverses possi-
bilites qui s'offrent pour favenir. A l'heure 
actuelle, la credibilite de la force de dissuasion 
americaine n'est pas en cause; elle est fonction, 
surtout, de la presence sur le continent euro-
peen d'importants effectifs americains. 
71. I1 est cependant possible qu'a longue eche-
ance, la situation actuelle se modifie. Deux even-
tua1ites sont a prevoir. 
72. Premierement, une limitation suivie d'une 
reduction des armements strategiques, a la suite 
des conversations sur la limitation des armes 
strategiques (SALT) qui sont examinees plus 
loin. 
73. Deuxiemement, on ne peut exclure la J>ossi-
bilite qu~a longue echeance, les effectifs ameri-
cains en Europe soient reduits et que la credi-
bilite de la force de dissuasion •americaine soit 
diminuee de ce fait on par suite d'innovations 
technologiques au cas ou les negociations (SALT) 
n'aboutiraient pas. 
74. ]1 serait prudent, pour cette raison, de main-
tenir en Europe les noyaux de forces nucleaires a 
partir desquels une force strategique proprement 
europeenne pourrait etre creee et incorporee dans 
une federation europeenne. Comme l'a indique 
M. Housiaux dans son rapport 1, cette foroe nuele-
aire europeenne, dependant d'une Europe federee, 
ne serait pas contraire au traite de non-prolifera-
tion. C'est dans cette optique que les forces britan-
nique et franc;aise doivent etre considerees en 
quelque sorte comme maintenues «en reserve pour 
l'Europe». Dans ces conditions, il est a souhaiter 
que la politique nucleaire de ces pays ne soit mo-
difiee qu'apres consultation du groupement euro-
peen au sein de l'O.T.A.N. Il serait notamment 
pen prudent qu'un pays de l'U.E.O. abandonne 
sa force nuclt~aire sans l'assentiment de ses parte-
naires europeens. Une telle decision •deVTait tenir 
compte de l'equilibre nucleaire dans le monde en 
general. 
75. Entre-temps, on peut constater que la con-
tribution de 1'Angleterre et de la France a la force 
1. Document 454. 
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de dissuasion occidentale, quelque minime qu'elle 
soit, n'est pas negligeable. Le Royaume-Uni dis-
pose de trois sous-marins Polaris et en aura quatre 
l'annee prochaine. La France est en train de se 
doter d'une force identique qui sera operationnelle 
entre 1970 et 1975. Prises isoHiment, ces forces 
de quatre sous-marins chacune ne permoettent de 
maintenir en situation operationnelle qu'un sous-
marin a la fois. Leur efficacite serait considera-
blement augmentee si les plans d'operations des 
deux pays pouvaient etre coordonnes de maniere a 
limiter le nombre de sous-marins immobi•lises en 
meme temps pour entretien. Meme en !'absence 
d'un acoord politique sur les principes de )'utilisa-
tion des forces franc;aise et britannique, la simple 
coordination des programmes d'entretien permet-
trait de maintenir a tout moment a leur poste un 
minimum de trois sous-marins, au lieu d'un seul 
par pays comme le permettent, a l'heure actuelle, 
les deux plans nationaux non coordonnes. 
IV. Les relations Est-Ouest 
(Les perspectives de controle des armements) 
76. Quand on oonsidere les relations Est-Ouest 
du point de vue des possibilites effectives et poten-
tieUes en matiere de controle des armements, les 
pays europeens membres de l'O.T.A:N. se tr~u­
vent places entre les deux superpmssances, 1es 
Etats-Unis et l'Union Sovietique. Du point de vue 
de la securite, les pays europeens mem~res de 
l'O.T.A.N. doivent compter sur la protectiOn des 
Etats-Unis (a la fois classique et nucleaire), tan-
dis que, du point de vue politique, ils s'efforcent 
de realiser une entente (Ausgleich) avec ·J'Est. Cet 
objectif politique qu'est la detente est recherche 
par le moyen d'une politique de contrOle des arme-
ments. Il s'agit de realiser, par la modification 
des facteurs militaires, les conditions d'un climat 
qui, plus tard, permettra la solution des problemrs 
politiques. 
77. En aucun cas, il ne pourra etre question 
d'un systeme automatique dans lcquel certaines 
mesures en vue de la limitation des armements on 
de leur reduction impliqneraient necessairement 
des consequences politiques. I1 s'agit plutot d'un 
processus a long terme d'instanration de la con-
fiance lie a des mesures militaires assurant cons-
tamment la securite. Ces mesures militaires ne 
sont possibles que grace a la participation des 
Etats-Unis et du Canada a .PO.T.A.N. Sur ce 
point, tons les pays europeens membres de 
l'O.T.A.N., y compris la Grande-Bretagne et la 
France en tant •que puissances nucleaires limitees, 
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Strategic arms limitation talks (SALT) 
78. Because of the significance of the American 
nuclear shield for Europe, particular importance 
must therefore be attached to the strategic arms 
limitation talks (SALT). These bilateral Soviet-
American talks on the limitation of offensive 
and defensive weapons systems can affect the 
politico-military situation and therefore the 
political position of European States. The two-
fold aim of the European members of NATO 
-security and detente- thus emerges in these 
talks. 
79. The problem for both the United States 
and the Soviet Union is to affirm their leadership 
in the alliances. This was already apparent 
before the start of the SALT talks when the 
United States demonstrated its readiness, without 
reservation, to consult in the NATO framework. 
These consultations began with the first United 
States declarations demonstrating that the United 
States, as in the past, is prepared to intervene 
to ensure the strategic security of Europe. From 
the American point of view, a shift in the balance 
of forces as a whole is therefore out of the ques-
tion. This view was expressed in the American 
statement on the maintenance of nuclear suf-
ficiency which is necessary to counterbalance 
the conventional forces. 
80. Preliminary suggestions for limiting stra-
tegic weapons go back to the time of American 
superiority. In 1964, the United States had 
already proposed freezing offensive strategic 
weapons at the levels then reached. In 1962, 
Mr. Gromyko had made his "umbrella" proposal 
for reducing the nuclear forces of each super 
power to a small number of missiles. Only when 
the Soviet Union reached a degree of equality 
in the number of ICBMs did it express interest 
in holding more general talks on limiting both 
defensive and offensive strategic weapons. 
President Johnson had already proposed to 
Moscow in January 1967 that negotiations be 
held on limiting anti-ballistic missiles. In a letter 
to President Johnson in March 1967, Mr. Kosy-
gin replied that the negotiations should cover the 
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limitation of both offensive and defensive mis-
siles. 
81. The opening of the talks nevertheless hung 
fire. President J ohnson made concrete proposals 
in June 1968 and the two countries agreed in 
July 1968 to hold negotiations in the near future. 
Following the occupation of Czechoslovakia by 
the Soviet Union, however, the United States 
postponed its participation. When the Nixon 
Administration took office in the United States, 
it waited until June 1969 before stating its 
willingness to open negotiations between 31st 
July and 15th August. It was not until 26th 
October that a joint United States-Soviet Union 
announcement stated that "preliminary discus-
sions of the questions involved" would begin in 
Helsinki on 17th November. 
82. It has been seen that the technological 
arguments of the experts are as divergent as they 
are complex. It is theoretically possible that the 
introduction of a MIRV system, the increased 
accuracy of missiles, or the deployment of an 
effective anti-missile defence of cities might 
allow the nuclear powers to consider a strategic 
first strike in the hope of destroying practically 
all of the enemy's nuclear forces without incur-
ring unacceptable losses in return. 
83. On the other hand, it is unlikely that 
political leaders in the Soviet Union or the 
United States see the problem in this way. 
According to Mr. McGeorge Bundy, technological 
analysts: 
" ... are in an unreal world. In the real 
world of real political leaders - whether 
here or in the Soviet Union - a decision 
that would bring even one hydrogen bomb 
on one city of one's own country would 
be recognised in advance as a catastrophic 
blunder ; ten bombs on ten cities would be 
a disaster beyond history ; and a hundred 
bombs on a hundred cities are unthinkable. 
Yet this unthinkable level of human incine-
ration is the least that could be expected by 
either side in response to any first strike 
in the next ten years, no matter what hap-
pens to weapons systems in the meantime'11• 
I. "Foreign Affairs", October 1969, page 10. 
se trouvent dans un etat de dependance vis-a-vis 
des Etats-Unis, meme si certaines manifestations 
verbales rendent un son un peu different. 
Les conversations sur la limitation des annes stra-
tegiques (SALT) 
78. C'est pourquoi, en raison de la signification 
du bouclier americain pour l'Europe, il faut atta-
cher une importance particu1iere aux conversa-
tions sur la limitation des armes strategiques 
(SALT). Ces conversations bilatera:es sovieto-
americaines sur la limitation des systemes d'armcs 
offensives et defensi'ves peuvent influer sui" la 
situation politico-militaire et, par la, sur la situa-
tion politique des Etats europeens. Elles per-
mettent ainsi au double objectif des Etats euro-
peens membres de 1'0.T.A.N., qui est de recher-
cher a la rois la securite et la detente, de se 
degager. 
79. Le probleme qui se pose pour les Etats-
Unis comme pour l'Union Sovietique est celui de 
]'affirmation de leur leadership dans les alliances. 
Il en etait deja ainsi avant l'ouverture des con-
versations (SALT), si l'on considere que les Etats-
Unis se sont montres disposes, sans aucune 
resel"Ve •a tenir des ·Consultations d.ans le cadre de 
' , l'O.T.A.N. Ces consultations ont commence par 
les premieres declarations americaines indiquant 
que les Etats-Unis etaient prets, comme par le 
passe, a intel"Venir pour as~urer la securi!e. st:a-
tegique de l'Europe. Du pomt de vue ameriCam, 
toute modification du rapport des forces, dans son 
ensemble, est, de ce fait, ex:clue. Ce point de vue 
a ete exprime dans la declaration americaine sur 
le maintien de la sufficiency nucleaire (suffisance 
nucleaire) qui est indispensable pour compenser 
le desequilibre en matiere de forces classiques. 
80. Les premieres propositions sur la limi-
tation des armes strategiques remontent a l'epo-
que de la superiorite americaine. lJes Etats-Unis 
a:vaient deja propose, en 1964, un «gel» aux 
niveaux existants des armements strategiques 
offensifs. M. Gromyko, pour sa part, avait fait, 
en 1962, sa proposition de «paraplluie» qui aurait 
reduit les forces nucleaires de chaque superpuis~ 
sauce a un petit nombre d'engins. Ce n'est qu'au 
moment ou l'Union Sovietique eut atteint une 
certaine parite dans le domaine des I.C.B.M. qu'il 
fit savoir qu'elle s'interessait a des conversations 
plus generales sur la limitation des armes strate-
giques tant defensives qu'offensives. Le President 
J·ohnson proposa a Moscou, des janvier 1967, de 
tenir des negociations sur la limitation des mis-
siles anti-missiles (A.B.M.). M. Kossyguine, dans 
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une lettre au President Johnson, en mars 1967, 
repondit que les negociations devaient po:ter sur 
la limitation des missiles «tant offens1fs que 
defensifs». 
81. L'ouverture des conversations s'est, cepen-
dant, fait attendre. Le President Johnson fit des 
propositions concretes, en juin 1968, et les deux 
pays se mirent d'accord en juillet pour ouv:ir 
immediatement les negociations. Mais, par SUite 
de ]'occupation de la Tchecoslovaquie par l'Union 
Sovietique les Etats-Unis ajournerent leur parti-
cipation, :t c'est seulement au mois de juin 1969 
que la nouvelle administration Nixon s'est decla-
ree prete a engager les negociations entre le 
31 juillet et le 15 aout. Ce n'est que le 26 octobre 
qu'une declaration conjointe americano-sovie-
tique a indique que «la discussion pre:imi~air~ 
des questions qui se posent» commencera1t a 
Helsinki, le 17 novembre. 
82. Nous avons vu que, sur le plan technolo-
O'ique les arguments des experts sont aussi diver-
c ' , . gents que complexes. Tl est theor1quement pos-
sible que !'introduction d'un systeme M.I.R.V., 
!'augmentation de la precision des missiles et 
l'etablissement d'une defense anti-missiles effi-
ca.ce autour des centres urbains permette a tout 
detenteur d'un armement strategique d'envisager 
de !'utiliser le premier dans l'espoir de detruire 
la quasi-totalite des forces nuc1eaires ennemies 
sans subir en retour des pertes inacceptables. 
83. En revanche, il est peu probable que les 
dirigeants politiques, en Union Sovietique aussi 
bien qu'aux Etats-Unis, envisagent le probleme 
de cette maniere. Comme l'a ecrit M. McGeorge 
Bundy, les analystes technologiques: 
« ... vivent dans un monde irreel. Dans le 
monde veritable des dirigeants politiques 
reels - que ce soit ici ou en Union Sovit~­
tigue - une decision qui pourrait entrai-
ner la chute d'une seu1e bombe a hydrogene 
sur une ville de son propre pays serait 
consideree a l'avance comme une erreur 
catastrophique, dix bombes sur dix villes 
comme un desastre sans equivalent dans 
l'histoire et cent bombes sur cent villes 
comrp.e impensable. Mais ce degre ill!pen-
sable d'incineration humaine est le momdre 
auque1 l'un ou l'autre des adversaires 
puisse s'attendre en reponse a une pre-
miere attaque au cours des dix annees a 
venir, quelle que soit l'evolution des sys-
temes d'annes entre-temps.» 1 
I. Foreign Affairs, ootobre 1969, page 10. 
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84. Mr. Bundy sees the Soviet Union and the 
United States as "scorpions in a bottle, able to 
sting each other only at the price of death". 
This situation will persist in the minds of 
politicians whatever financial effort may be made 
to improve strategic weapons. This is why the 
two capitals are turning to negotiations. 
85. The fact that the two super powers have 
reason to negotiate does not mean that the nego-
tiations will succeed in the near future. In 
theory, there could be two levels of agreement : 
(i) a simple freeze of weapons at their 
present level, with a ban on tech-
nological innovation (ABM, MIRV, 
etc.) ; 
(ii) a mutual reduction of existing forces 
to a lower level considered sufficient 
to maintain the balance. 
86. But even a freeze means that agreement 
must be reached on the number of existing mis-
siles and their technical performance - range, 
accuracy, power of their warheads - and the 
possibility of verifying these figures. 
87. Both sides have approached the preliminary 
talks with the greatest caution, the United States 
reportedly having eschewed imposing a voluntary 
moratorium on further development firings of 
its MIRVs as an opening gesture. No explicit 
results can be expected in the near future ; 
perhaps a purely tacit agreement to suspend 
further development of MIRVs will be the first 
result. The most important result of the talks 
will in fact be the political effects of their very 
existence. They could well continue, in sessions 
of varying length, for many years ; East-West 
relations will inevitably be affected when the 
junior partners of both alliances are aware that 
the superpowers are in continuous secret talks 
on a subject so vital to the security of all 
partners. 
88. For the WEU countries it is vital to know 
precisely what weapons may be covered in the 
talks. In Washington it was pointed out to your 
Rapporteur that the talks were on the limitation 
of offensive and defensive strategic arms, and 
that the 700 Soviet medium range missiles 
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capable of reaching Western Europe were part 
of the strategic rocket forces in the Soviet 
military structure. As such, in the United States 
view, they would naturally fall within the scope 
of the talks, whereas the United States warheads 
stockpiled in Europe for its tactical weapons 
and those of its allies did not form part of any 
strategic command, and would therefore clearly 
be excluded from the talks. 
89. The talks are bilateral, on the limitation 
and subsequ~nt reduction of strategic arms. Your 
Rapporteur was given to understand that the 
talks could hope to deal with little but limita-
tion in the earlier phases at least, and for this 
purpose they will obviously remain bilateral. 
If in a late stage they were to deal with actual 
reductions, the question of involving the other 
nuclear powers of NATO in the talks more 
directly than through consultation would then 
arise. 
90. The April 1969 communique of the North 
Atlantic Council welcomed SALT provided that 
there was full and continuing consultation with 
the allies: 
"[The political solidarity of the Alliance] 
can best be maintained by strict adherence 
to the principle of full consultation in the 
Council both before and during any nego-
tiations that might affect the interests of 
the Alliance or any of its members. On this 
understanding, the allied governments wel-
come the intention of the United States to 
engage the USSR in discussion of limita-
tions on offensive and defensive strategic 
arms". 
91. In the light of the foregoing assurances the 
Committee has no hesitation in welcoming SALT 
as a constructive step which can lead to a real 
measure of arms control and to a reduction of 
tension. 
Evolution of the Warsaw Pact 
92. Your Rapporteur devoted a previous 
report 1 to the Warsaw Pact. Since then there 
I. "The present situation in the Warsaw Pact", Docu. 
ment 387, 19th October 1966. 
84. Pour M. Bundy, l'Union Sovietique et les 
Etats-Unis sont comme deux scorpions enfer-
mes dans une meme bouteille: l'un ne peut piquer 
l'autre qn'au prix de sa propre mort. Cette situa-
tion persistera, dans l'esprit des hommes poli-
tiques, ·quel que soit !'effort financier consacre 
a l'ameli<>ration des armements strategiques. 
C'est pourquoi les deux capitales ont maintenant 
recours a la negociation. 
85. Le fait qu'il existe des raisons qui incitent 
les deux superpuissances a w~gocier ne signifie 
pas que les negociations aboutiront dans un 
proche avenir. L'accord est theoriquement pre-
visible a plusieurs niveaux: 
(i) un simple «gel» des armes a leur niveau 
actuel, assorti d'une interdiction en 
matiere d'innovation technologique 
(A.B.M., M.I.R.V., etc.); 
(ii) la reduction mutuelle des forces exis-
bantes a un niveau inferieur juge suf-
fisant pour maintenir l'equilibre. 
86. Toutefois, le «gel» suppose une possibilite 
d 'accord sur le nombre de missiles existants et 
leurs cara·cteristiques techniques - portee, preci-
sion, puissance des ogives - et la possibi;ite de 
verifier ces parametres. 
87. Les deux camps ont aborde les conversa-
tions preliminaires avec une prudence extreme, 
les Etats-Unis ayant, semble-t-il, renonce a faire 
le premier geste en suspendant volontairement 
les lancements dans le cadre de la mise au point 
de leurs M.I.R.V. On ne peut s'attendre a aucun 
resultat precis dans un proche avenir, sinon, 
peut-etre, a la conclusion d'un accord purement 
tacite sur la suspension de la mise au point de 
ce type d'armes. Les resultats les plus impor-
tants de ces conversations seront, en fait, les con-
sequences politiques qui decou:leront de leur exis-
tence meme. Elles peuvent fort bien se pour-
suivre pendant des annees, mais les re}ations 
Est-Ouest en seront inevitablement affectees 
quand les autres membres ·des deux alliances se 
rendront compte que les deux superpuissances 
poursuivent des entretiens secrets sur un pro-
bleme aussi essentiel pour la securite de tous les 
partenaires. 
88. Pour les pays de l'U.E.O. il est capital de 
savoir sur quelles armes porteront les conversa-
tions. A Washington, on a precise a votre rap-
porteur qu'elles porteraient sur la limitation des 
armes strategiques offensives et defensives et 
que les 700 missiles sovietiques a moyenne portee 
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capables d'atteindre !'Europe occidentale fai-
saient partie des forces de {ttsees strategiques 
dans !'organisation militaire sovietique. Ils entre-
raient done naturellement, de l'avis des Ameri-
cains, dans le cadre des conversations, tandis que 
les ogives stockees par les Etats-Unis en Europe 
et destinees a leurs armes tactiques et a celles de 
leurs allies, qui ne sont rattachees a aucun com-
mandement strategique, en seraient sans aucun 
doute exclues. 
89. Les conversations sont bilaterales et portent 
sur la limitation et la reduction ulterieure des 
armes strategiques. On a lai~se entendre a votre 
rapporteur qu'elles ne p~mrraient vraisemblable-
ment porter, du moins aux premiers stades, que 
sur la limitation, et que, de ce fait, elles reste-
raient naturellement bilaterales. Si, par la suite, 
elles devaient aborder le probleme des reductions 
effectives, il s'agirait a:lors de savoir comment les 
autres puissances nucleaires de l'O.T.A.N. pour-
raient y participer plus directement que par le 
biais de la consultation. 
90. Le communlque du Conseil de l'.Atlantique 
nord d'avril 1969 se felicitait des conversations 
sur la limitation des armes strategiques (SALT), 
a condition que les Allies demeurent en consulta-
tion etroite et continue: 
«Le meilleur moyen de maintenir [la soli-
darite politique de !'Alliance] est !'adhe-
sion sans reserve au principe de la consul-
tation pleine et entiere au sein du Conseil, 
aussi bien avant que pendant toute negocia-
tion qui pourrait affecter les interets de 
!'Alliance ou de l'un de ses membres. Dans 
cet esprit, les gouvernements allies accueil-
lent avec interet !'intention des Etats-Unis 
d'engager avec l'U.R.S.S. des discussions sur 
les limitations d'armes strategiques offen-
sives et defensives.» 
91. Compte tenu des assurances qui precedent, 
la commission n':hesite pas a se feliciter des con-
versations sur la limitation des armes strategiques 
(SALT), car elle considere qu'il s'agit d'une 
initiative constructive susceptible de conduire, 
dans une certaine mesure, a un veritable controle 
des armements et a une reduction de la tension. 
Evolution au sein du Pacte de V arsovie 
92. V:otre rapporteur a consacre Ull precedent 
rapport 1 au Pacte de Varsovie. Des evenements 
1. «La situation actuelle au sein du Pacte de Varsovie •, 
Document 387, 19 octobre 1966. 
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have been significant changes. The most dramatic 
event confronting members of the Pact in that 
time was of course the occupation of Czechoslova-
kia which has been fully documented in the 
reports by the Chairman, Mr. Robert Edwards 1 
and by Mr. Wingfield Digby 2• This aspect is not 
considered here. 
93. East Germany has steadily been increasing 
in importance among pact members (GNP in 1968 
$30 billion), having reached a position of virtual 
parity with Poland ($38 billion). In 1967 most 
of the bilateral treaties of friendship, co-operation 
and mutual· assistance which had not previously 
been renewed were renewed for a further 20 
years. These 20 treaties had originally been con-
cluded for 20 years in 1948 and 1949 between 
all the countries which were subsequently to 
sign the Warsaw Pact (except Rumania-East 
Germany). Rumania however is a notable excep-
tion - its treaty with the Soviet Union was 
prolonged for 5 years from 1968, and it is 
negotiating a renewal with Bulgaria, but its 
treaties with all other pact members have 
expired, as have the three between Hungary and 
Czechoslovakia, Poland and Bulgaria. 
94. Two meetings of the Political Consultative 
Committee - the highest organ of the pact, 
normally attended by first secretaries of the 
communist party, heads of government and 
ministers for foreign affairs and of defence -
officially the 9th and lOth meetings, were held 
in Sophia in March 1968 and in Budapest in 
March 1969. The latter meeting was significant 
in that it was preceded by strenuous efforts by 
the Soviet Union to strengthen the political and 
military structure of the pact. 'J'he Budapest 
communique declared : 
"The Political Consultative Committee 
heard the report of the Commander-in-
Chief of the armed iorces of the Warsaw 
Pact on measures prepared by defence 
ministers of the countries governments ... the 
representatives of the member countries of 
the pact discussed in dt"tail and unani-
1. Document 455. 
2. Document 461. 
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mously approved the statutes of a com-
mittee of defence ministers of the member 
countries, and the new organisation of the 
allied armed forces intended to perfect 
the structure and command of the defensive 
organisation of the Warsaw Pact." 
95. Precisely what reorganisation of the formal 
pact structure was agreed remains, as usual, 
quite unclear, since very little information is 
published at any time about the functioning of 
the pact organs which at the first meeting of the 
Political Consultative Committee in January. 
1956 were declared to be a joint secretariat, 
headed by the chief-of-staff of the Warsaw Pact 
forces, and a permanent commission intended to 
make recommendations on foreign policy. Accord-
ing to Mr. Dubcek who spoke to the press after 
the Budapest meeting : 
"The establishment of the committee of 
ministers and the setting up of the joint 
staff of the combined armed forces and 
combined command will make it possible 
to settle the affairs of our defence com-
munity more purposefully, to improve the 
system of equipment of our armies and to 
achieve a higher efficiency in spending on 
defence in our countries." 1 
However, a "unified command" was stated to 
have been established following the first meeting 
of the Political Consultative Committee in 
January 1956. Prior to the Budapest meeting, 
Rumania was known to have been pressing for 
the post of commander-in-chief to rotate among 
nationals of the various Warsaw Pact countries. 
The Soviet Union was successful in resisting this 
change; reports vary as to whether the establish-
ment of a "joint staff" and "combined com-
mand" agreed at Budapest were a concession to 
Soviet demands to ensure closer control of the 
pact, or whether they were a concession to other 
pact countries who sought a greater say in the 
councils of the pact. According to information 
available to your Rapporteur, one implication of 
the Budapest decision was that an international 
political staff would be established in Moscow 
(the so-called permanent commission, if it really 
existed, had been composed essentially of Russian 
officials). Mr. Firyubin, a Soviet Deputy Foreign 
1. International Herald Tribune, 20th March 1969. 
importants sont intervenus depuis lors. Le plus 
spectaculaire d'entre eux a ete naturellement 
!'occupation de la Tchecoslovaquie, qui a ete 
abondamment traitee dans les rapports du presi-
dent, M. Robert Edwards 1, et de M. Wingfield 
Digby 2, et qui ne sera done pas reprise dans le 
present rapport. 
93. L'A11emagne ol'ientale a vu croitre progres-
sivement son importance parmi les membres du 
Pacte (son P.N.B. a ete, en 1968, de 30 milliards 
de dollars) et elle se trouve maintenant a peu 
pres au meme rang que la Pologne (38 mil-
liards de dollars). En 1967, la plupart des traites 
bilateraux d'amitie, de cooperation et d'assistance 
mutuelle, qui n'avaient pas encore ete renouveles, 
l'ont ete pour une nouvelle periode de vingt ans. 
Ces vingt traites avaient ete conclus a l'origine 
pour vingt ans, en 1948 et 1949, par tous les 
pays qui devaient, par la suite, signer le Pacte de 
Varsovie (seul un traite entre la Roumanie et 
l'Al:emagne de l'est n'avait pas ete conclu). La 
Roumanie constitue cependant une exception 
notable : son traite avec l'Union Sovietique a ete 
proroge de cinq ans en 1968 et elle negocie actu-
ellement le renouvellement de son accovd avec la 
Bulgarie, mais ceux qui a vaient ete passes avec 
tous les autres membres du Pacte sont arrives a 
expiration. Il en est de meme pour ceux qui 
ava.ient ete conclus entre la Hongrie, d'une part, 
et la Tchecoslovaquie, la Pologne et la Bulgarie, 
de l'autre. 
94. Deux reunions du Comite consultatif poli-
tique -l'organe le plus important du Pacte, com-
pose normalement des premiers secretaires des 
partis communistes, des chefs de gouvernement 
et des ministres des affaires etrangeres et de la 
defense - officiellement les neuvieme et dixieme, 
ont eu lieu a Sofia en mars 1968 et a Budapest, 
en mars 1969. La derniere etait importante en ce 
qu'elle avait ete precedee de vigoureux efforts de 
1 'Union Sovietique pour renforcer la structure 
politique et militaire du Pacte. Le communique 
declarait: 
«Le commandant en chef des forces armees 
unifiees du Pacte de Varsovie a presente au 
Oomite consultatif politique un rapport sur 
les mesures elaborees par les ministres de la 
defense des pays interesses avec !'approba-
tion de l0urs gouvernements respectifs ... Les 
representants des Etats membres du Pacte 
1. Document 455. 
2. Document 461. 
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ont examine en detail et ratifie a l'unani-
mite les statuts du Comite des ministres de 
la defense des Etats membres et la nou-
velle organisation des forces alliees visant 
au perfectionnement de la structure et de la 
direction de !'organisation de la defense du 
Pacte de Varsovie.» 
95. Il est, comme d'habitude, difficile de dire 
avec precision quelle reorganisation de la struc-
ture offi,cielle du Pacte a ete decidee; en effet, 
on ne dispose jamais de beaucoup d'inforrnations 
sur le fonctionnement des organes du Pacte, qm, 
d'apres les declarations faites lors de la premiere 
reunion du Comite consultatif politique, en jan-
vier 1956, consistaient en un secretariwt commun, 
preside par le chef d'etat-ma.ior des forces du 
Pacte de V arsovie, et une commission perma-
nente chargee de formuler des recommandations 
en matiere de politique etrangere. D'apres les 
declarations faites par M. Dubcek a la presse a 
!'issue de la reunion de Budapest: 
«La creation d'un comite des ministres et 
l'etab:issement d'un etJat-major commun de& 
forces armees unifiees et d'un commande-
ment unifie permettront de mieux regler 
les affaires de notre com11mnaute de 
defense, d'ameliorer le systeme d'equipe-
ment de nos armees et d'obtenir une meil-
leure rentabilite des credits consacres a la 
defense dans nos pays.» 1 
Cependant, la creation d'un «Commandement uni-
fie» avait deja ete signalee apres la premiere 
reunion du Comite consultatif politique, en jan-
vier 1956. Avant la reunion de Budapest, on 
savait que la Roumanie avait insiste pour que le 
poste de commandant en chef soit confie a tour 
de role a des ressortissants des divers pays 
membres du Pacte de Varsovie. L'Union Sovi«:'i-
tique s'etait opposee avec succes ace changcment, 
et !'on ne peut dire exactement si la creation d'un 
«etat-major commun» et d'un «commandement 
unifie », decidee a Budapest, a ete une concession 
a !'Union Sovietique qui voulait exercer un con-
trole plus severe sur le Pacte, ou bien une conces-
sion aux aurtres pays membres qui souhaitaient 
intervenir davantage dans les conseils de !'orga-
nisation. Selon le~> informations recuei:'lies par 
votre rapporteur, la decision de Budapest a en, 
entre autres consequences, !'installation a Moscou 
d'un secretariat politique international (la « com-
mission permanente», si elle a jamais existe, 
1. International Herald Tribune, 20 mars 1969. 
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Minister, has been appointed Secretary-General 
of the Warsaw Pact - a post previously com-
bined with that of chief-of-staff - but appar-
ently officials of the Warsaw Pact foreign 
ministries who were designated to form the 
political staff have not yet left their national 
capitals. 
96. It is clear that the Soviet Union got no 
commitment from the Budapest meeting con-
cerning the possible provision of military support 
in its conflict with China. 
Military changes 
97. Following Marshal Grechko's appointment 
as Minister of Defence the post of commander-
in-chief of the Warsaw Pact forces was filled by 
Marshal Yakubovski in July 1967. General 
Shtemenko was appointed chief-of-staff in 
August 1968. The actual occupation of Czechoslo-
vakia on the night of 20th-21st August 1968 was 
directed by General Shtemenko, but not in his 
capacity as chief-of-staff of the Warsaw Pact 
forces, since the official Warsaw Pact military 
command was not involved. Instead a high level 
Russian operational staff controlled directly by 
the Soviet Ministry of Defence was responsible 
for this operation. 
98. In the period following the occupation of 
Czechoslovakia, the holding of Warsaw Pact 
military exercises assumed great political signi-
ficance as an indication of pact members' 
solidarity. It will be recalled that Rumanian 
troops had not participated in the occupation of 
Czechoslovakia, and that the small Bulgarian 
detachment which had participated had appar-
ently to make part of its journey by sea and then 
through Soviet territory as Rumania had vetoed 
passage through its territory. Rumania continued 
to resist pressure for its forces to participate in 
\Varsaw Pact exercises, or for such exercises to 
be held on its territory. A law was passed in 
August 1968 whereby all decisions concerning 
the presence of foreign troops on Rumanian ter-
ritory, or the movement of Rumanian troops 
abroad, were reserved to the Rumanian parlia-
ment, leaving no discretion with the government. 
This device enabled Rumanian leaders to employ 
delaying tactics most successfully in their nego-
tiations with their Warsaw Pact partners. The 
military exercises "Spring 1969" held in Poland, 
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East Germany and Czechoslovakia from 30th 
March to 4th April 1969 included forces from 
these three countries and from the Soviet Union 
only. Subsequent manoeuvres from 14th-17th 
April in Eastern Europe were stated to have 
included forces from the Soviet Union, Poland, 
Czechoslovakia, Hungary "and other countries". 
Your Rapporteur understands that these man-
oeuvres did not take place on Rumanian ter-
ritory ; they were attended by a few Rumanian 
liaison officers but no Rumanian troops. 
99. Since the occupation of Czechoslovakia 
there has been a change in the stationing oi 
Soviet divisions in the Warsaw Pact countries. 
Present numbers are reported to be : East 
Germany 20 ; Poland 3 ; Czechoslovakia 5 ; 
Hungary 4. None are stationed in Bulgaria or 
Rumania. 
Divergencies 
100. Since 1963 Rumania had adopted an in-
creasingly independent attitude among members 
of the Warsaw Pact, an attitude which it has 
not hesitated to reveal in public. In January 
1967 Rumania became the first Warsaw Pact 
country, apart from the Soviet Union, to establish 
diplomatic relations with Germany. During 
negotiations on the non-proliferation treaty in 
1967-1968, Rumania was critical of the draft 
which had been jointly agreed between the Soviet 
Union and the United States ; its attitude, 
expressed in many amendments, was closer to 
that of the non-aligned countries ; all other 
members of the Warsaw Pact strongly supported 
the Soviet Union. In February 1968 the Ruma-
nian representatives walked out of a meeting of 
communist party representatives in Budapest 
which was preparing for the conference of world 
communist parties, and in May of that year 
Rumania was excluded from talks in Moscow 
between East Germany, Poland, Hungary, Bul-
garia and the Soviet Union - the countries 
which subsequently occupied Czechoslovakia. It 
has been obvious to official observers for some 
time that Rumania had been deleted from the 
Soviet Union mailing list for essential guidance 
and information on foreign policy ; officials of 
the Rumanian foreign service have had to do 
their own research and foreign policy formula-
tion, whereas other communist countries have 
continued to rely heavily on material from 
Moscow. 
se · composait essentiellement de fonctionnaires 
russes). M. Firyoubine, Ministre sovietique 
adjoint des affaires ~trangeres, a ete nomme 
secretairo general du Pa:cte de Varsovie - fonc-
tion qui etait associee auparavant, a ceHe de 
chef d'etat-major - mais il semble que les 
fonctionnaires des ministeres des affaires etran-
geres des pays membres, appeles a former le secre-
tariat politique, n'Qnt pas enoore quibte Ieurs 
e-a pi tales. 
96. L'Union Sovietique n'a manifestement re~u, 
a la reunion de Budapest, aucune a:ssurance quant 
a un eventuel appui militaire dans son conflit 
avec la Chine. 
L'evolution sur le plan militaire 
97. Apres la nomination du marechal Gretchko 
aux fonctions de ministre de la defense, le poste 
de commandant en chef des foroes du Pacte de 
Vli!.rsovie a ete confie, en juillet 1967, au mare-
chat Yakoubovski. Le general Chtemenko a ete 
promu chef d'etat-major en aout 1968. C'est lui 
qui a dirige !'invasion de 1a Tehecoslovaquie dans 
la nuit du 20 au 21 aout 1968, mais pas en qua-
lite de chef d'etat-major des forces du Paete de 
Varsovie, puisque le commandement militaire 
officiel du Pacte n'etait pas implique dans l'af-
faire. En fait, c'est un etat-major russe de haut 
rang, dependant directement du ministere sovie-
tique de la defense, qui a ete responsable de !'ope-
ration. 
98. Dans la periode qui a suivi l'occupwtion de 
la Tchecoslovaquie, les manamvres militaires des 
forces du Pacte de Varsovie ont revetu une grande 
importance politique, car elies temoignaient de la 
soHdarite des membres du Paete. On se rappellera 
que les troupes roumaines n'ont pas participe a 
!'occupation et que le petit detachement bulgare 
qui y a pris part, a du, semble-t-il, emprunter la 
voie maritime pour une partie du trajet, puis 
traverser le territoire sovietique, la Roumanie 
ayant refuse d'accorder le droit de passage sur 
son rterritoire. La Roumanie a continue de resister 
a la pression exercee sur elle pour que ses forces 
participent ·aux manreuvres du Pacte de Varsovie 
et pour que ces manreuvres se deroulent sur son 
territoire. Une loi a ete V'Otee en 1968 qui dispose 
q].le toutes les decisions relatives a la presence de 
troupes etrangeres sur le territoire roumain on 
aux mouvements de troupes roumaines a l'etran-
ger, sont exclusivement de la competence du par-
lement sans que le gouvernement puisse inter-
venir. Les dirigeants roumains s'en sont habile-
ment servi pour adopter une tactique dilatoire 
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dans leurs negociations avec leurs partenaires du 
Pacte de Varsovie. Les manreuvres «Printemps 
1969» qui se sont deroulees en Pologne, en Alle-
magne de l'est et en Tchecoslovaquie, du 30 mars 
au 4 avril 1969, n'ont mis en jeu que des troupes 
appartenant a ces trois pays et a l'Union Sovieti-
que. Celles qui ont suivi, du 14 an 17 avril, en 
Europe orientale, auraient inclus des forces de 
l'Union Sovietique, de la Pologne, de la Tcheco-
slovaquie, de la Hongrie et «d'autres pays». Votre 
rapporteur croit savoir qu'elles ne se sont pas 
deroulees en territoire roumain; quelques officiers 
de liaison roumains y ont assiste, mais les forces 
roumaines n'y ont pas participe. 
99. Depuis !'occupation de la Tchecoslovaquie, le 
stationnement des divisions sovietiques dans les 
pays du Pacte de v;arsovie a subi des modifica-
tions. ll y en aurait actuellement 20 en Allema-
gne de l'est, 3 en Pologne, 5 en Tchecoslovaquie, 
4 en Hongrie, mais aucune en Bulgarie ni en 
Roumanie. 
Divergences 
100. Depuis 1963, la Roumanie a adopte une atti-
tude de plus en plus independante au sein du 
Pacte de Varsovie et elle n'a pas hesite a le faire 
au grand jour. En janvier 1967, elle est devenue 
le premier pays du Pacte de Varsovie, a !'excep-
tion de l'Union Sovietique, a nouer des relations 
diplomatiques avec l'Allemagne. Pendant les ne-
gociations sur le traite de non-proliferation des 
armes nucleaires, en 1967-1968, elle a critique le 
projet sur lequel s'etaient mis d'a:ccord l'Union 
Sovietique et les Etats-Unis, elle a formule de 
nombreux amendements et sa position s'est rap-
prochee de celle des pays non alignes. En re-
vanche, tousles autres membres du Pacte de Var-
sovie ont fermement soutenu l'Union Sovietique. 
En fevrier 1968, les representants de la Roumanie 
ont quitte la reunion des representants des partis 
communistes qui preparaient, a Budapest, la con-
ference mondiale des partis communistes et, en 
mai de la meme annee, elle a ete exclue des entre-
tiens de 1\Ioscou entre l'Allemagne de I'est, la Po-
logne, la Hongrie, la Bulgarie et l'Union Sovie-
tique, pays qui occuperent par la suite la Tche-
coslovaquie. Les observateurs officiels se sont. 
rendu compte, depuis un certain temps, que la 
Roumanie ne figurait plus sur la .Jiste des pays 
auxquels !'Union Sovietique adresse ses princi-
pales direetives et informations en matiere de 
politique etrangere; les fonctionnaires des affai-
res etrangeres de Roumanie ont du effectuer 
leurs propres recherches et formuler eux-memes 
une politique etrangere, tandis que les autres pays 
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101. In strong contrast to the situation in 
Czechoslovakia however, the communist party in 
Rumania has continued to exercise monopoly 
control over political activities in that country ; 
press censorship is still rigorous and Rumanian 
nationals are unable to travel abroad except on 
official business. It is interesting to note that 
the Dubcek regime, at the peak of its liberalism, 
did not depart from Warsaw Pact orthodoxy in 
its foreign policy. The Soviet Union it seems can 
manage to live with criticism of its foreign 
policy, but dare not risk internal liberalism in 
an adjoining communist country for fear of the 
possible effects on the internal situation in Rus-
sia and in other Warsaw Pact countries. 
102. In the economic field the Council for 
Mutual Economic Aid (previously known as 
Comecon) met officially in January and April 
1969. While Bulgaria declared at the first 
meeting that its economy was now to be fully 
integrated with that of the Soviet Union, and 
that the process would be completed in 1975, 
there was no similar enthusiasm for integration 
from any other pact member. Hungary has con-
tinued to stress its need of supplies ; Czecho-
slovakia in particular has long been demanding 
hard currency loans from the Soviet Union to 
permit it to increase its imports from the West. 
103. Divergencies are also apparent in attitudes 
to the new German Government. The German 
Federal Republic had, in the past, made several 
proposals for renouncing the use of force to the 
Soviet Union and certain members of the War-
saw Pact. The Soviet Union in turn in September 
1969 proposed a bilateral agreement with Ger-
many to renounce the use of force. The new 
German Chancellor, Mr. Brandt, having aclmow-
ledged "the existence of two German States" on 
28th October, offered to negotiate bilateral agree-
ments with the Soviet Union, Poland and East 
Germany. Bilateral talks on such an agreement 
are now to begin with the Soviet Union, and 
Poland has also requested talks with Germany. 
104. East Germany however was reportedly the 
instigator of the hurriedly-convened meeting of 
the foreign ministers of the Warsaw Pact heJrl 
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in Prague on 30th-31st October 1969 to consider 
the new German proposals. In an article in 
Neues Deutschland, of 4th November, Mr. Win-
zer, the East German Foreign Minister, wrote 
"This Bonn attitude raises some doubts. In any 
case it would be false to view bilateral treaties 
as a necessary stage on the way to a security 
conference". East Germany now considers that 
the proposed all-European security conference 
should precede any bilateral agreements. 
Warsaw Pact proposals for a conference on 
European security 
105. The previous report 1 examined the pro-
posals for an all-European security conference 
formulated in the Bucharest communique on 
9th July 1966. The theme has been repeated with 
significant differences in the Budapest appeal 
of 17th March 1969 2 and again in the com-
munique from the Prague meeting of 31st 
October 3• 
106. The Bucharest communique demanded that 
the Federal German authorities "take as their 
point of departure the existence of two German 
States, abandon their claims for the frontiers 
of Europe to be carved up again, abandon their 
claims to the right exclusively to represent the 
whole of Germany and their attempts to bring 
pressure to bear on States that recognise the 
German Democratic Republic, renounce the 
criminal Munich diktat, and acknowledge that 
it has been null and void from the very begin-
ning." 4 The communique stated that "the 
governments of our States have more than once 
pointed out that in case of the discontinuance 
of the operation of the North Atlantic Alliance, 
the Warsaw Treaty would become invalid, and 
that their place ought to be taken by a European 
security system. They now solemnly reaffirm 
their readiness for the simultaneous abolition of 
these alliances. If however, the member States 
of the North Atlantic Treaty are still not ready 
to accept the complete dissolution of both align-
ments, the States that have signed this Declara-
tion consider that it is already now expedient to 
reach an understanding on the abolition of the 
military organisations, both of the North Atlantic 
Pact and the Warsaw Treaty". Great importance 
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communistes continuaient de s'en remettre largc-
ment aux documents en provenance de Moscou. 
101. Contrairement a cc qui s'est passe en Tcheco-
slovaquie, le parti communiste de Roumanie a 
cependant continue de controler lui-meme les 
activites politiques du pays; la censure est tou-
jours rigoureuse et les citoyens roumains ne 
peuvent 'llller a l'etranger qu'en voyage officiel. 
Il est interessant de noter que le regime Dubcek, 
a son stade le plus liberal, est reste fidele a ~a 
doctrine du Bacte de Varsovie en matiere de poli-
tique etrangere. L'Union Sovietique pent suppor-
ter, semble-t-il, d'etre critiquee sur sa politique 
etrangere, mais ne pent courir le risque de voir 
nn regime liberal s'installer dans un pays com-
muniste voisin, par crainte dn retentissement que 
cela pourrait avoir sur sa propre situation inte-
rieure et sur celle des autres pays du Pacte de 
Varsovie. 
102. Sur le plan economique, le Conseil d'aide 
mutuelle economique (connu auparavant sous le 
nom de Comecon) s'est reuni officiellement en 
janvier et en avril 1969. La Bulgarie a declare, 
lors de la premiere reunion, que son economic de-
vait diisorm'llis s'integrer completement a celle de 
!'Union Sovietique et que cette integration serait 
achevee en 1975, mais aucun autre membre du 
Pacte n'a fait prem··e du meme enthousiasme. La 
Hongrie continue de rappeler ses besoins en ma-
tiere d'approvisionnements, et la Tchecoslovaquie, 
en particulier, reclame depuis des annees a 
!'Union Sovietique des prets en devises fortes 
pour lui permettre d'augmenter ses importations 
en provenance de l'Occident. 
103. Des divergences se manifestent egalement 
dans !'attitude adoptee a l'egard du nouveau 
gouvernement ouest-allemand. A plusieurs re-
prises, la Republique federale a fait a l'U.R.S.S. 
et a certains membres du Pacte de Varsovie des 
propositions visant le renoncement au recours 
a la force. En septembre 1969, !'Union Sovie-
tique a propose, a son tour, a l'Allemagne occi-
dentale un a·0eord bilateml sur le renoncement 
au recours a la force. Le nouveau chancelier alle-
mand, 1\L Brandt, apres avoir reconnu «!'exis-
tence de deux Etats allemands», le 28 octobre, a 
offert de negocier des accords biJ.ateraux avec 
!'Union Sovietique, la Po~ogne, et l'Allemagne 
de l'est. Les negociations bilaterales sont sur le 
point de commencer avec l'Union Sovietique, et la 
Pologne demande elle aussi, a engager des con-
versations avec l'Allemagne. 
104. L'Allemagne de l'est aurait ete, cependant 
l'instigatrice de la reunion des ministres des affai: 
res etrangeres du Pacte de V arsovie, convoquee 
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a la hate a Prague, les 30 et 31 octobre 1969, pour 
etudier les nouvelles propositions ouest-alleman-
des. Dans un article publie par la N eues Deutsch-
land, le 4 novembre, M. Winzer, Ministre des 
affaires etrangeres de I'Allemagne de l'est, decla-
rait: «Cette attitude de Bonn est sujette a cau-
tion. En tout cas, il serait errone de considerer les 
traites bilateraux comme une etape necessaire sur 
la voie d'une conference sur la securite.» L'Alle-
magne orientale estime maintenant que la con-
ference paneuropeenne sur la securite qui a ete 
prQposee doit preceder la conclusion de tout ac-
cord bBateral. 
Les propositions du Pacte de V arsovie en vue 
d'une conference sur la securite europeenne 
105. Le rapport precedent 1 examinait les pro-
positions formu~ees dans le communique de Bu-
carest du 9 juillet 1966, en vue d'une conference 
paneuropeenne sur la securite. Le theme a ete 
repris avec des variantes importantes clans l'appel 
de Budapest du 17 mars 1962 2, puis dans le com-
munique de la reunion de Prague du 31 octobre 3 . 
106. Le communique de Bucarest stipulait que 
les milieux dirigeants de la R.F.A. devaient «par-
tir de l'existence de deux Etats aJllemands, renon-
cer aux pretentions de modifier les frontieres en 
Europe, renoncer aux pretentious de representer 
exclusivement toute l'Allemagne, aux tentatives 
de pression sur les Etats qui reconnaissent la 
R.D.A., renoncer au dikt•at criminel de Munich et 
reconnaitre des le debut sa caducite » 4 • Le com-
munique poursuivait: «Les gouvernements de nos 
Etats ont maintes fois souligne qu'au cas ou !'Al-
liance nord-atlantique cesserait toute activite, le 
Traite de Varsovie deviendrait caduc et qu'iis 
devraient etre remplaces par un systeme de seen-
rite europeenne. Aujourd'hui, ils reaffirment so-
lennel:ement •qu'ils sont prets a liquider simul-
tanement ces deux alliances. Mais si les Etats 
signataires du Pacte nord-atlantique ne sont pas 
encore prets a supprimer completement ces deux 
blocs militaires, les Etats signataires de da pre-
sente declaration considerent qu'il est rationnel 
de parvenir des maintenant a un accord au sujet 
de la liquidation des org·anismes militaires, tant 
du Traite nord-atlantique que du Pacte de Var-
sovie.» I! at-ta·chait egalement une grande impor-
tance aux mesures partielles telles que «lla liqui-
dation des bases militaires etrangeres; le retrait de 
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was also attached to partial measures such as 
"the abolition of foreign war bases ; the with-
drawal of all forces from foreign territories to 
within their national frontiers ; the reduction, 
on an agreed scale and at agreed deadlines, of 
the numerical strength of the armed forces of 
both German States." 
107. While Rumania continued to call for the 
mutual abolition of both military alliances, this 
theme has largely disappeared from other Soviet 
bloc statements since the ·occupation· of Czecho-
slovakia. The Budapest appeal of March 1969 
states merely that "The States members of the 
Warsaw Pact confirm their proposals against the 
divisions of the world into military blocs". What 
are termed "the basic preconditions for safe-
guarding the security of Europe" are less far-
reaching than the Bucharest preconditions -
they are "the inviolability of the existing Euro-
pean frontiers, including the Oder-Neisse fron-
tiers and those between the German Democratic 
Republic and the Federal Republic of Germany, 
recognition of the fact of the existence of those 
two countries, renunciation by the latter of its 
claims to represent the whole of the German 
people, and renunciation of possession in any 
form of nuclear weapons. West Berlin has a 
special status and does not belong to Western 
Germany". Recalling the Bucharest proposals 
for "a general European conference to consider 
questions of European security and peaceful co-
operation", the Budapest document concludes 
that "a practical step towards strengthening 
European security would be a meeting in the 
immediate future between representatives of all 
the European States concerned in order to 
establish by mutual agreement the procedure for 
convening the Conference and to determine the 
items on its agenda. We are prepared to consider 
at the same time any other proposals regarding 
the method for preparing and convening the 
Conference". 
108. The communique issued on 31st October 
1969 following the hurriedly-convened Warsaw 
Pact Foreign Ministers' Conference in Prague 
omits any reference to the abolition of the 
military blocs or to preconditions for a con-
ference. It refers to the Finnish initiative of 
5th May 1969 (to hold a conference in Helsinki). 
It proposes the following items for the agenda 
of the all-European conference: 
185 
"1. The creation of security in Europe, 
renunciation of the use of force and 
the threat of force in relations between 
European States. 
2. Widening commercial, economic, tech-
nical and scientific relations between 
European States, serving the develop-
ment of political co-operation, based on 
the equality of rights." 
109. The communique proposes that bilateral or 
multilateral meetings between interested States 
could prepare the way for a conference, and the 
signatories declared their readiness to examine 
any other proposals to prepare for it. "In their 
opinion the conference could be held in Helsinki 
in the first half of 1970". Draft agreements on 
"the renunciation of force or the threat of its use 
in mutual relations among the States of Europe", 
and on "the expansion of trade, economic, 
scientific and technical relations based on the 
principles of equality, aimed at a promotion of 
political co-operation among the States of 
Europe" are annexed to the Prague communi-
que 1• The former, ironically enough, after the 
occupation of Czechoslovakia, proceeds "from the 
respect for the principles of sovereignty, ter-
ritorial integrity and independence of all States 
and also the principles of non-interference in 
their internal matters", but concludes with a 
waiver to preserve the Brezhnev doctrine "in no 
case shall this apply to the obligations that the 
States participants of the all-European con-
ference had undertaken in virtue of valid 
bilateral and multilateral treaties and agree-
ments". 
110. Clearly the motives of the Warsaw Pact 
countries in formulating these proposals in their 
different guises no longer coincide ; indeed in 
some respects they are completely divergent. The 
Soviet Union above all is seeking a guarantee 
that the status qtto will be preserved in Europe. 
Rumania at least is urgently seeking the mutual 
abolition of the military pacts, in the over-
simplified hope that the Russian forces perhaps 
will then return within their mvn frontiers. 
Together with Poland, Hungary and Czecho-
slovakia, Rumania seeks further detente in 
Europe hoping that this will improve East-West 
trade and scientific and technological exchanges 
1. Appendix IV. 
toutes les troupes etrangeres a l'interieur de leurs 
frontieres nationales; la reduction, dans des pro-
portions et dans des delais convenus, des effectifs 
des forces armees des deux Etats allemands». 
107. Si la Roumanie a continue de demander la 
liquidation des deux alliances militaires, ce theme 
a presque completement disparu des autres decla-
rations du bloc sovietique depuis roocupation de 
la Tchecoslovaquie. L'appel de Budapest de mars 
1969 indique simplement que: «Les Etats mem-
bres du Pacte de Varsovie confirm·ent leurs pro· 
positions visant a eviter la division du monde en 
blocs militaires.» Les «conditions fondamentales 
de la securite des pays europeens» qui y sonL 
mentionnees: «le 11espect des frontieres qui exis-
tent actueblement en Europe, notamment de la 
frontiere Oder-Neisse et des frontieres entre la 
Republique Democl'latique Allemande et la Repu-
blique Federale d'Allemagne, la reconnaissance 
du fait qu'il existe une R.D.A. et une R.F'.A., le 
renoncement de la R.F.A. a pretendre representer 
la totalite du peuple allemand, et son refus de pos-
seder, sous quelque forme que ce soit, l'arme 
nucleaire. Bei'lin-Ouest a un statut specialise et 
n'appartient P'RS a l'Allemagne occid~mta:le», ont 
une portee bien inferieure a celle des prealables 
de Bucarest. Rappelant les propositions de Buca-
rest «de convoquer une conference paneuro-
peenne qui examinerait les questions touchant a 
la securite du continent et a la cooperation paci-
fique», le document de Budapest conclut: «Une 
mesure pratique favorab1e au renforcement de la 
securite en Europe serait 1la reunion, le plus tot 
possible, des representants de tous les Etats euro-
peens interesses pour determiner d'un commun 
accord et les modalites selon lesquelles cette con-
ference serait reunie et les questions a inscrire a 
son ordre du jour. Nous sommes prets a examiner 
en meme temps toute autre proposition relative a 
la preparation et a la convocation de cette confe-
rence:.. 
108. Le communique publie le 31·octobre 1969 a 
!'issue de la conference-des ministres des affaires 
etrangeres du Pacte de V arsovie, convoquee en 
hate a Prague, omet toute reference a la liquida-
tion des blocs militaires et aux conditions posees a 
la convocation d'une conference. H mentionne 
!'initiative de la Finlande du 5 mai 1969 (de tenir 
une conference a Helsinki) et propose de porter 
a l'ordre du jour de la conference paneuropeenne 
les questions suivantes: 
185 
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«1. L'organisation de la securite en Europe, 
la renonciation a l'usage de la force et 
aux menaces d'usage de la force dans 
les relations entre Etats europeens. 
2. L'elargissement des re1ations commer-
ciales, economiques, techniques et scien-
tifiques entre Etats europeens, en vue du 
developpement de la cooperation politi-
que, sur la base· de l'egalite des droits.» 
109·. "Le "communique propose que des reunions 
bilaterales et multilaterales entre les Etats inte-
·resses preparent la voie de la future conference 
et q_ue Jes signat,aires affirment leur volonte d'exa-
miner toute autre proposition de nature a en favo-
riser la preparation. A leur avis, la conference 
«pourrait se tenir a Helsinki dans la premiere 
moitie de 1970». Des projets d'accords sur «la 
renonciation a !'usage de la force ou aux menaces 
d'usage de la force dans les relations entre Etats 
europeens» et sur «le deve'loppement des rela-
tions commerciales, economiques, scientifiques et 
techniques fonde sur les principes d'egaJlite et vi-
sant a encourager la cooperation politique entre 
Etats europeens» sont annexes au communique de 
Prague 1• Le premier- ce qui est assez ironique 
apres l'occupation de la Tchecoslovaquie - s'ins-
pire «du respect des principes de souverainete, 
d'integrite territoriale et d'independance de tous 
les Etats, ainsi que du principe de non-ingerence 
dans leurs affaires interieures», mais deroge a ces 
principes pour maintenir la doctrine Brejnev en 
concluant qu'«en aucun cas, ces dispositions ne 
s'appliqueront aux obligations que 'les Etats par-
ticipant a la conference paneuropeenne ont con-
tractees en vertu des traites et accol'lds bilateraux 
et multilateraux en vigueur». 
l 10. 1\fanifestement, les pays du Pacte de Varso-
vie, en formulant ces propositions sous des for-
mes differentes, ont ete inspires par des motifs 
qui ne sont plus les memes et qui, a certains 
egards, different meme completement. L'Union 
Sov.ietique cherche surtout A garantir le main-
tien du statu quo en Europe. La Roumanie insiste, 
de fac;on pressante, sur }a necessite de liquider les 
aJ!1iances militaires dans l'espoir un pen simpliste 
que les forces russes rentreront peut-etre a l'inte-
rieur de ~eurs propres frontieres. Elle recherche 
egalement avec la Pologne, la Hongrie et la 
Tchecoslovaquie, la poursuite de la detente en 
Europe, en esperant que eelle-ci ameliorera les 
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and promote polycentrism within the Warsaw 
Pact. 
Western reactions 
111. From the western point of view, there are 
dubious features about the Warsaw Pact propos-
als for a European security conference as now 
formulated. None of the documents state that 
the United States and Canada could participate. 
If the only objective of the Warsaw Pact 
countries is to maintain the status quo and to 
seek increased recognition for East Germany, 
these proposals could have little interest for the 
West. The emphasis in the Prague communique 
on developing trade and technological exchanges 
must also have a strong propaganda element, 
because such exchanges can be arranged in 
practice only through bilateral agreements 
between particular pairs of countries. 
112. As far as United States and Canadian 
participation is concerned, there have been 
various assurances by communist officials in 
private conversations with their western counter-
parts that there would be no objection to such 
participation if the Europeans so wish. The 
implication of this proviso would appear to be 
that a preliminary conference without the United 
States and Canada would be held to discuss 
questions of participation. There is no reference 
in any of the three principal documents to 
concrete arms control measures such as balanced 
force reductions which also can make a genuine 
contribution to improving European security. 
113. At the ministerial meeting of the North 
Atlantic Council in April 1969 it was decided, 
after some discussion not to refer directly to the 
Budapest appeal, but by way of indirect reply 
to reiterate the NATO interest in negotiations 
on concrete measures. The official communique 
of lOth April 1969 said 1 : 
" ... The allies propose, while remaining in 
close consultation, to explore with the 
Soviet Union and the other countries of 
Eastern Europe which concrete issues best 
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lend themselves to fruitful negotiation and 
an early resolution. Consequently, they 
instructed the Council to draft a list of 
these issues and to study how a useful 
process of negotiation could best be 
initiated, in due course, and to draw up 
a report for the next meeting of Ministers. 
It is clear that any negotiations must be 
well prepared in advance, and that all 
governments whose participation would be 
necessary to achieve a political settlement 
in Europe should take part. 
The allie!il will also pursue their efforts 
and studies in the field of disarmament and 
practical arms control including balanced 
force reductions and the initiatives already 
undertaken for the renunciation of the use 
of force. 
The allies participating in the NATO 
integrated defence programme agreed that 
it was extremely important that during an 
era of negotiation the defence posture of 
the Alliance should not be relaxed and 
that premature expectations of solutions to 
outstanding questions should not be gener-
ated. The maintenance of effective defence 
is a stabilising factor and a necessary 
condition for effective detente policies." 
114. Following the special "reinforced" meeting 
of the North Atlantic Council held in Brussels 
on 5th November, mostly at the level of Deputy 
Foreign Ministers, the North Atlantic Council 
is now studying the position to be adopted at the 
Ministerial Meeting to be held from 3rd-
5th December, concentrating on some twenty 
topics which would offer prospects for agree-
ment in discussions with the East. These range 
from balanced force reductions to improved trade 
relations, and consideration includes various 
forums for East-West discussion which would be 
appropriate to each topic. 
115. For balanced force reductions the Commit-
tee considers that the following principles must 
be respected : 
- Troop reductions must be made on both 
sides of the iron curtain on comparable 
echanges commerciaux, scientifiques et technolo-
giques entre l'Est et l'Ouest et favorisera les ten-
dances polycentristes au sein du Pacte de Varso-
vie. 
Les reactions occidentales 
111. Du point de vue occidental, les propositions 
de conference sur la securite europeenne formu-
lees par le Pacte de V arsovie renferment, dans leur 
forme actuelle, uncertain nombre d'imprecisions. 
Aucun de ces documents ne par:e de l'eventue:le 
participation des Etats-Unis et du Canada. Si les 
pays du Pacte de Varsovie ont pour seul objectif 
de maintenir le statu quo et de faire reconnaitre 
l'Allemagne de l'est par un p:us grand nombre de 
pays, ces propositions ne sauraient avoir aucun 
interet pour l'Occident. L'accent mis par le com-
munique de Prague sur le developpement des 
echanges commerciaux et technologiques doit etre 
considere en partie comme un theme de propa-
gande, puisque ces echanges ne peuvent etre orga-
nises en fait que par des accords bilateraux entre 
pays donnes. 
112. En ce qui concerne la participation des 
Etats-Unis et du Canada, certains dirigeants 
communistes ont assure, a diverses reprises, au 
cours de conversations privees avec leurs homo-
logues occidentaux, qu'elle ne rencontrerait pas 
d'objection si tel etait le souhait des Europeens. 
Cette condition semble impliquer qu'une confe-
rence preparatoire serait organisee, en l'absence 
des Etats-Unis et du Canada, pour examiner ia 
question de la participation. Les trois principaux 
documents ne contiennent >aucune reference a des 
mesures concretes de controle des armements telles 
que des reductions equilibrees de forces, qui, seu-
les, pourraient veritab:ement contribuer a !'ame-
lioration de la securite en Europe. 
113. Au cours de 'la reunion ministerielle du 
Conseil de l'Atlantique nord d'avri:l 1969, il a ete 
decide, ·apres quelque discussion, de ne pas faire 
directement reference a l'appel de Budapest, mais 
d'y repondre indirectement en rappelant l'interet 
que porte l'O.T.A.N. a des negociations sur des 
mesures concretes. Le communique officiel du 
10 avril1969 declarait 1 : 
12 
« ... Les Al1ies se proposent, en demeurant 
en etroite consultation, de rechercher avec 
l'Union Sovietique et ries autres pays d'Eu-
rope orientale, quelles questions concretes 
1. Annexe V. 
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se pretent le mieux a des negociations fruc-
tueuses et a un reglement rapide. En conse-
quence, ils ont charge le Conseil de dresser 
une liste de ces questions et d'etudier com-
ment pourrait s'engager, le moment venu, 
dans les meilleures ·conditions, un processus 
de negoci.ation, et de faire rapport a la pro-
chaine reunion des ministres. Jil est clair 
que toute negooiation doit etre bien prepa-
ree, qu'il faudrait s'assurer la participatiOn 
de tous les gouvernements dont le concours 
serait necessaire pour parvenir a un regle-
ment politique en Europe. 
Les Allies poursuivront egalement leurs etu-
des et leurs efforts dans le domaine du des-
armement et du controle pratique des arme-
ments, notamment en ce qui concerne les 
reductions equilibrees de forces, ainsi que 
les initiatives deja prises pour la renoncia-
tion a l'emploi de la force. 
Les Allies participant au programme de de-
fense integree de l'O.T.A.N. estiment qu'il 
est extremement important, au cours d'une 
ere de negociations, d'eviter que la position 
de defense de !'Alliance s'aff,aiblisse et que 
naisse l'espoir premature de voir apparaitre 
des solutions aux problemes en suspens. Le 
maintien d'une defense efficace est un fac-
teur de stabilite, et itl constitue la condition 
necessaire de toute politique de detente 
efficace.» 
.114. Comme suite a la reunion speciale «ren-
forcee» du Conseil de l'AtJantique nord qui s'est 
tenue le 5 novembre a Bruxelles, surtout au ni-
veau des ministres adjoints des affaires etrange-
res, le Conseil de l'Atlantique nord etudie main-
tenant !'attitude a adopter lors de la reunion 
ministerielle qui aura lieu du 3 au 5 decembre, 
en considerant specialement une vingtaine de 
questions qui offriraient des perspectives d'ac-
cords dans les negociations avec l'Est. Celles-ci 
vont des reductions equilibrees des forces a 
!'amelioration des relations commerciales et l'on 
examine egalement les divers « forums » qui se 
preteraient le mieux a la discussion de chacune 
de ces questions entre l'Est et l'Ouest. 
115. En matiere de reductions equilibrees des 
forces, la commission estime qu'il importe de res-
pecter les principes suivants: 
- Les reductions de forces doivent inter-
venir de part et d'autre du Rideau de fer 
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bases. They must not change the balance 
of forces and must be verifiable, i.e. 
their implementation must be supervised 
by appropriate means. 
- Neither side must be in a position to 
prepare or carry out surprise military 
action. 
- At every subsequent stage of troop 
reductions, the security of NATO ter-
ritory (i.e. European territory in partic-
ular) must be ensured. 
- Troop reductions can be made only if 
the nuclear deterrent is maintained. 
- Both the United States and the Soviet 
Union must take part in all consulta-
tions on troop reductions so that 
defence capacity and deterrence are 
maintained at every stage of any ensu-
ing reductions. 
116. This does not preclude the European States 
from helping to improve the atmosphere through 
subsidiary measures such as declarations of 
renunciation of recourse to force so that ulti-
mately a European security conference may be 
held. The holding of such a conference, however, 
will depend also on the progress of the Soviet-
American talks which are about to start. SALT, 
which in fact means the stabilisation of relations 
between the two super powers, could prove to 
be the key factor leading to a European security 
conference, with its widespread consequences. 
117. The Committee considers that in relations 
with the countries of Eastern Europe a clear 
distinction must be made between the military 
capabilities of these countries and their supposed 
intentions - intentions, even if we know them, 
can change from one day to the next, especially 
in a dictatorship. In the face of the proposals 
for a European security conference, NATO must 
take great care not to give way to a dangerous 
euphoria which takes no account of the military 
capabilities which now exist. At the same time, 
it is very likely that the intentions of the East 
European countries who are proposing the 
conference are divergent, and that even those of 
the Soviet Union are less clearly defined than 
is often thought. 
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118. In these circumstances it would be in the 
interest of Western Europe to organise prelim-
inary contacts between European countries in 
both blocs and the United States in order to 
explore the possibility of agreeing on the Agenda 
the participants and the procedure for convenin~ 
a real conference - which should be so consti-
tuted as to be able to meet permanently, as does 
the Geneva disarmament conference. 
119. Various forums can be considered for 
discussions. Bodies, such as the Conference of 
Non-Nuclear Countries, held in 1968 with the 
participation of the Federal Republic of Ger-
many, can be of considerable help in bringing 
non-committed States within the scope of the 
forces of the two blocs. This has resulted in a 
gain for the West, as shown for instance by the 
success of the resolution tabled by the Federal 
Republic of Germany and adopted by majority 
vote, on the renunciation of recourse to force. 
Finland's idea of holding a conference in 
Helsinki should not be rejected but it would 
perhaps be easier to organise informal meetings 
in connection with the Geneva Disarmament 
Conference, now enlarged to 26 countries ten 
of which are members of one of the two blocs 
and two are neutral European countries directly 
concerned 1• 
120. Apart from balanced force reductions 
subjects which could be given a prelimina~ 
study are: the possibility of an agreement on 
exchanging observers to prevent surprise attacks, 
or the creation of a European security commis-
sion organised like the existing Economic Com-
mission for Europe 2• 
Other disarmament measures 
121. There are three other topical disarmament 
matters: the non-proliferation treaty the 
denuclearisation of the seabed and the ban on 
chemical and bacteriological warfare. The first 
is being de~lt with by another Rapporteur, 
Mr. Mart. W1th regard to the seabed, the Soviet 
1. Italy, Netherlands, United Kingdom, United Statee, 
Bulgaria, Czechoslovakia, Hungary, Poland, Rumania 
Soviet Union, Sweden, Yugoslavia. France has neve; 
occupied its seat. Germany has an observer in Geneva. 
2. Proposals made by Mr. Galtung, Director of the 
Interna:tion~l Institute for Peace Research in Norway, at 
a meetmg m Bucharest in July. 
sur des bases comparables. Elles ne doi-
vent pas modifier le rapport des forces 
et doivent etre verifiables, c'est-a-dire 
que leur execution doit etre controlee 
par les moyens appropries. 
- Aucun des deux camps ne doit avoir la 
possibtlite de preparer ou d'executer des 
actions militaires par surprise. 
- A chaque phase ulterieure d'eventuelles 
reductions de forces, la securite du terri-
toire de l'O.T.A.N., c'est-a-dire avant 
tout du territoire europeen, doit etre 
assuree. 
- Les reductions de forces ne peuvent etre 
considerees comme rea:isables que grace 
au maintien de la dissuasion nucleaire. 
- Les Etats-Unis et l'Union Sovietique doi-
vent participer a toutes les consultations 
sur les reductions de forces, afin que la 
capacite de defense comme la dissuasion 
soient maintenues a chaque phase de tou-
tes reductions eventuellles. 
116. Cela n'exclut pas que, par des mesures sub-
sidiaires, comme par exemple des declarations de 
renonciation au recours ·a la force, les Etats euro-
peens contribuent a creer des conditions plus favo-
rables permettant ulterieurement de tenir une 
conference sur la securite europeenne. La tenue 
de cette conference dependra egalement des pro-
gres · des conversations sovieto-americaines qui 
vont commencer sous peu. Ces conversations sur 
la limitation des armes strategiques (SALT), 
c'est-A-dire, en fait, la stabilisation des relations 
entre ·les deux superpuissances, pourraient se re-
veler determinantes pour Ja tenue d'une confe-
rence sur Ja securite europeenne et la portee des 
consequences susceptibles d'en decouler. 
117. La commission estime enrfin que, dans les 
rapports oavec Jes pays de l'Est, il faut etablir 
une distinction tres nette entre les capacites mU-
taires de ces pays et les intentions que nous leur 
pretons - les intentions, meme si nous les con-
naissons, peuvent changer du jour au lendemain, 
surtout en regime de dictature. Face aux propo-
sitions de conference sur la securite europeenne, 
il faut que l'O.T.A.N. se garde de succomber a 
une euphorie dangereuse qui ne tiendrait plus 
compte des capacites militaires telles qu'elles 
existent actuellement. En meme temps, il est fort 
probable que les intentions des pays de l'Est, 
qui proposent cette conference, sont divergentes, 
et moins nettement arretees que l'on ne pense. 
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118. Dans ces conditions, il serait de l'interet de 
!'Europe occidentale d'organiser des contacts pre-
liminaires entre pays europeens des deux blocs et 
les Etats-Unis pour explorer la possibilite de se 
mettre d'a·ccord sur l'ordre du jour, les partici-
pants et les modalites de reunion de la conference 
proprement dite, qui devrait etre constituee de 
maniere a pouvoir sieger en permanence, comme 
le fait la Conference sur le desarmement de 
Geneve. 
119. Divers organismes pourraient servir de 
«forum:. pour ces discussions. Des instances telles 
que ~a conference des pays non nucleaires qui 
s'est tenue en 1968 avec la participation de la 
Repub:ique Federale d'Allemagne, p-ar exemple, 
peuvent etre d'un grand secours pour faire entrer 
les Etats non engages dans le champ de forces des 
deux blocs. 11 en est resulte un avantage pour 
l'Occident, comme le montre, par exemple, le 
succes de la resolution, presentee par la Republi-
que Federale d'Allemagne et adoptee a la majo-
rite, sur la renonciation au recours a la force. 
L'initiative de la Finlande de reunir une confe-
rence a Helsinki n'est pas a rejeter, mais il serait 
peut-etre plus facile d'organiser des rencontres 
officieuses a Geneve, en marge de la Conference 
sur le desarmement, maintenant qu'elle est elar-
gie a 26 pays, dont dix sont membres des deux 
blocs et deux sont des pays europeens neutres 
directement interesses 1 • 
120. Outre les reductions equilibrees de forces, 
les sujets qui pourraient faire l'objet d'un examen 
preliminaire sont la possibHite d'un accord sur 
l'echange d'observateurs pour prevenir les atta-
ques p-ar surprise et la proposition de creation 
d'une «commission de securite pour !'Europe» 
organisee sur Je modele de la commission econo-
mique deja existante 2• 
A ut res mesures de desarmement 
121. Trois autres mesures de desarmement sont 
egalement d'actualite: le traite de non-prolifera-
tion, la denuclearisation des fonds marins et !'in-
terdiction de la guerre chimique et bacteriologi-
que. La premiere est traitee par un autre rappor-
teur, M. Mart. Pour ce qui est des fonds marins, 
1. Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Etats-Unis, Bul-
garia, Tchecoslovaquie, Hongrie, Pologne, Roumania, 
U.R.S.S., Suede, Yougoslavie. La France, invitee a par-
ticiper, n'a jamais occupe son siege. L'Allemagne maintient 
un observateur a Geneve. 
2. Proposition faite par M. Galtung, Directeur de l'Ins-
titut international pour les recherches pour la paix de 
Norvege, lors d'un colloque tenu 8. Bucarest au mois de 
juillet. 
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Union and the United States agreed in Geneva 
on a draft treaty banning nuclear weapons 
installed on the seabed, but not passive military 
devices such as instruments for detecting the 
presence of submarines. The draft is under 
discussion in the United Nations General Assem-
bly. An important report has just been issued 
on bacteriological and chemical warfare 1 • The 
United Kingdom has tabled a draft treaty in 
Geneva banning biological weapons only. The 
Soviet Union has tabled a draft treaty in the 
United Nations General Assembly banning both 
biological and chemical weapons. Agreement in 
this field seems less close than in the case of 
the seabed. Your Rapporteur does not intend 
to examine these two draft treaties in detail. 
Although important in themselves, they will have 
little effect on the East-West situation. The Com-
mittee approves the principle of these agreements 
insofar as they will help to increase mutual East-
West confidence and subsequently enable agree-
ment to be reached on more fundamental 
questions. 
Consultations in NATO 
122. It is essential to have continuing detailed 
consultations between the NATO member coun-
tries and liaison within NATO itself. This also 
applies to consultations on the bilateral strategic 
arms limitation talks and the co-ordination of 
the West's position on the question of the Euro-
pean security conference. It would be desirable 
for the Secretary-General of NATO to appoint 
his own observer to follow all these consultations 
on the spot, in Geneva and wherever SALT 
meetings are held, by maintaining close liaison 
with the western delegations. 
Conclusions 
123. The Committee concludes that European 
defence remains integrated in NATO, with that 
of the United States, as long as both sides so 
wish. At the same time, bilateral contacts between 
the United States and the Soviet Union and 
multilateral contacts between the NATO and 
1. Report of the Secretary-General of the United Na-
tions on chemical and bacteriological (biological) weapons 
and the effect of their poBBible use, 1st July 1969 (A/7575). 
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Warsaw Pact countries and neutral European 
countries should be sought with a view to widen-
ing the foundations of European security. 
124. In the long term, either there will be an 
agreement on arms control, which will solve many 
defence problems, or in the event of no agree-
ment being reached and a future United States 
Administration withdrawing its forces from 
Europe, federated Western Europe must retain 
the possibility of creating its own defence force. 
There are no grounds for contemplating this 
course at the present time, but the possibility of 
taking it must be left open. 
125. The operative part of the draft Recom-
mendation has six paragraphs : 
(i) NATO should agree on an exact 
estimate of the relative strength and 
capabilities of the Warsaw Pact and 
NATO forces. The present confusion 
is referred to in paragraphs 23 to 25 
of the Explanatory Memorandum. 
( ii) The effectiveness of the defence effort 
of the WEU countries must be 
improved. The disproportion between 
the United States defence effort and 
that of the European countries is 
discussed in particular in paragraphs 
17 to 51, 59 and 60. 
(iii) The need for an equitable contribu-
tion, from the United States and 
Canada on the one hand, and from the 
European countries on the other, to 
the conventional forces in Europe is 
stressed in Chapter Ill and in para-
graphs 66 and 67. 
(iv) The European countries must seek 
within NATO a common defence 
policy. The European grouping in 
NATO is described in paragraphs 50 
et seq. The establishment of a 
joint force of nuclear-propelled but 
conventionally-armed submarines is 
proposed in paragraphs 44 and 64 et 
seq. 
(v) A nuclear weapons production capac-
ity should be maintained in the 
nuclear European countries. The 
l'Union Sovietique et les Etats-Unis se sent mis 
d'accord a Geneve sur un projet de traite inter-
disant !'installation d'armes nuc:eaires sur les 
fends marins, mais non Jes dispositifs militaires 
passifs tels que les systemes d'ecoute destines a 
deceler la presence des sous-marins. Ce projet est 
actuellement devant l'Assemblee genera1e des Na-
tions Unies. Pour ce qui est de la guerre bacterio-
logique et chimique, le Royaume-Uni a depose a 
Geneve un projet de traite qui interdit les seu!es 
armes biologiques et un rapport important vient 
d'etre publie 1 • L'Union Sovietique a depose, pour 
sa part, devant l'Assemb:ee generale des Nations 
Unies, un projet de traite interdisant a la fois les 
armes biologiques et chimiques. Un accord dans 
ce domaine semble moins proche que dans le cas 
des fonds marins. Votre rapporteur n'a pas ]'in-
tention d'examiner ces deux projets en detail. 
Tmportants par eux-memes, ils ne peuvent cepen-
dant a\·oir qu'une incidence mineure sur la situa-
tion Est-Ouest. La commission approuve le prin-
cipe de ces accords dans la mesure ou ils peuvent 
contribuer a augmenter la confiance mutuellc 
entre l'Est et l'Ouest et permettre, par la suite, 
un accord sur des questions plus fondamentales. 
Les consultations au sein de l'O.T.A.N. 
122. Il est essentiel que les consultations entre 
les pays membres de l'O.T.A.N. et la liaison au 
sein de l'O.T.A.N. elle-meme scient assurers d'une 
maniere permanente et approfondie. Ceci vaut 
tout aussi bien pour les consu:tations sur les con-
versations bilaterales relatives a la limit·ation des 
armes strategiques que pour la coordination des 
positions occidentales sur la question de la con-
ference de securite europeenne. Il serait souhai-
table que le secretaire general de l'O.T.A.N. de-
signe son propre observateur qui pourrait suivre 
toutes ces consultations, a Geneve et dans la vil:e 
ou se derouleront ces conversations, en restant en 
liaison etroite avec les delegations occidentales. 
Conclusions 
123. La commission est parvenue a la conclusion 
que la defense de !'Europe doit rester integree, au 
sein de l'O.T.A.N., a celle des Etats-Unis, aussi 
Jongtemps qu'on le souhaitera de part et d'autrc. 
En meme temps des contacts bilateraux, entre les 
Etats-Unis et !'Union SoviHique, et multilate-
1. Rapport du seoretaire general des Nations Unies 
sur les armes chimiques et bacteriologiques et les effets 
de leur utilisation eventuelle, I•• juillet 1969 (A/7575). 
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raux, entre les pays de l'O.T.A.N. et du Pacte de 
Varsovie et les pays neutres de !'Europe, doivent 
etre rechercbes si l'on veut trouver un jour une 
base plus substantielle pour la securite euro-
peenne. 
124. A plus longue echeance, ou bien un accord 
sera conc:u sur le controle des armements, ce qUI 
resoudra de nombreux prob:emes de defense, ou 
bien, si l'on ne parvient pas a cet accord et si 
une nouvelle ·administration amerieaine est ame-
nee, nn jour, a retirer ses forces d'Europe, !'Eu-
rope occidcntale federee devra se reservPr la pos-
sibilite de creer sa propre force de defense. A 
l'henre actuelle, il n'y a pas lieu de l'envisager, 
mais cette possibilite ne doit pas etre exclue. 
125. Le dispositif du projet de recommandation 
<"'ontient six paragraphes: 
(i) L'O.T.A.N. doit se mettre d'accord sur 
une estimation exacte des niveaux et 
des potentiels relatifs des forces du 
Pacte de Varsovie et de l'O.T.A.N. T1a 
confusion qui regne a l'heure actnelle 
est evoquee aux paragraphes 23 a 25 de 
!'expose des motifs. 
(ii) T/efficacite de !'effort de defense des 
pays de l'U.E.O. doit etre amelioroo. La 
disparite entre !'effort des Etats-Unis 
et celui des pays europeens est evc'qnee 
notamment aux paragraphes 17 a 51, 
59 et 60. 
(iii) !Ja necessite d'une contrihution equi-
table, tant de la part des Etats-Unis et 
du Canada que de celJe des pavs euro-
peens. aux forces cJassif!ues en Europe 
est sou1ipnee au chapitre IIJ et aux 
paragraphes 66 et 67. 
(iv) Les pays europee:ns doivent rechercher 
dans le cadre de l'O.T.A.N. nne politi-
que de dMense commune. r,e gronpe-
ment europeen au sein de l'O.T.A.N. est 
decrit aux paragrRphes 50 et suivants. 
La constitution d'une force commune 
de sous-marins a propu~sion nucJeaire 
mais a armement cJassique est exami-
nee aux paragraphes 44 et 64 et sui-
vants. 
(v) Une capacite de production d'armes 
nucleaires doit etre maintenue dans :Els 
pays nucleaires europeens. Les incon-
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disadvantages of a European nuclear 
force are examined in paragraphs 43 
and 68 et seq. 
(vi) The prospects for East-West talks are 
dealt with in Chapter IV, in particular 
in paragraphs 78 et seq. and 105 et 
seq. 
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126. - There is at present a certain military 
stability but it is a dynamic stability. The 
maintenance of this stability, in constant motion, 
will require constant vigilance in governmental 
and parliamentary circles, and your Committee 
will continue to follow the development of this 
stability in its future reports. 
venients d'une force nucleaire euro-
peenne sont examines aux paragraphes 
43 et 68 et suivants. 
(vi) Les perspectives des negociations Est.. 
Ouest sont traitees au chapitre IV, no-
tamment dans les paragraphes 78 et 
suivants et 105 et suivants. 
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126. Nous jouissons a l'heure actuelle d'une cer-
taine stabilite militaire, mais c'est une stabilite 
dynamique. Le maintien de cette stabilite, en evo-
lution constante, exigera la surveillance continue 
des instances tant gouvernementa:es que parle-
mentaires, et votre commission continuera d'etu-

























Depenses de defense 
millions de $ 
1964 1965 1966 1967 
--
--
(1) (2) (3) (4) 
Belgium ....... 497 501 526 569 
France ........ 4 918 5 124 5 415 5 856 
Federal Republic 
of Germany 4 888 4 979 5 063 5 348 
Italy .......... 1 789 1938 2 146 2175 
Luxembourg ... 9 10 10 8 
Netherlands .... 735 749 771 884 
United Kingdom 5 599 5 854 6 030 6 436 
--
TOTAL WEU ... 18 435 19 155 19 961 21276 
----
Canada ........ 1 677 1 535 1 633 1 817 
Denmark ....... 256 286 301 326 
Greece ••••• 0 •• 188 210 239 313 
Norway ....... 220 266 273 294 
Portugal ....... 224 232 257 333 
Turkey ........ 383 425 444 511 
United States .. 51213 51 827 63 572 75 451 
----
TOTAL NON. WEU 54 161 54 781 66 719 79 045 
--
TOTAL NATO .. 72 596 73 936 86 680 100 321 




616 13 908 
6117 74 387 
5 081 89 615 
2 231 47 029 
8 593 
902 15 618 
5 672a 82194 
20 627 323 344 
1 789 37 793 
339a 7 881 
367 4 638 
330 5 655 
361 3 121 
582 6 849 
79 605 585 362 
83 373 651 299 
104 000 974 643 
A. FINANCIAL EFFORT 
GNP 
at factor cost 
$ million Population 
PNB millions 
au oout des facteurs 
millions de $ 
1965 1966 I 1967 1968e 19641 1965 1966 1967 H 
----1- -
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) I~ (1 
15 2111 16 190 17 1601 18 361 9.4 9.5i 9.5 9.6 
79 6501 85 548 92 2441 100 546 48.4 48.9 49.4 49.9 5 
98 1281 104 238 104 3131 115 046 56.1 56.8 57.4 57.71 5 50 670 54 736 59 2181 63 718 51.21 51.5 52.0 "·l· 617 646 6721 713 0.3 0.3 0.3 0.3 
17 356i 18 660 20 4501 21 780 12.1' 12.3 12.5 12.6 1 
87 8081 92 249 96 342 90 425a 54.2154.6154.91 55.21~ 
349 440 372 267 390 399 410 589 231.7 233.9 236.0 237.6 23 
=i=l='='= 
414961 45 997 49 0991 53 371 19.31 19.7120.1120.4 2 
8 817 9 600 10 4741 10 543a 4. 7i 4.8 4.8, 4.8 
5 2101 5 734 61221 6464 8.51 8.61 8.6; 8.7 
6 295. 6 764 7 404 7 960 3. 7 3. 71 3.8[ 3.81 
3 453i 3 7621 4 223' 4 709 9.1 9.21 9.31 9.4 
7 347 8 580 9 45ol 10 272 30.6! 31.4 32.2, 33.0, 3 
636 369 698 8081 737 347 803 708 192.2194.6196.9199.220 
I 
--'--1--:--:-
708 987 779 2451 824 119 897 027 268.1272.0275.7 279.3 28 
1 151 51211 214 51811 307 616 
__ , __ 1 __ / __ ,_ 
--,--~--~--,-
1 058 427 !99.81505.91511. y16.9152 
GNP (f.c.) : Gross national product at factor cost, current prices. (The decimal point is used throughout this table.) 
a = Figures affected by change in exchange rate. 
Source: Defence expenditure to NATO definition from NATO press release M1 (69) l. 
Note8: GNP and defence expenditures are calculated in national currency and converted to United States dollars at t' 
official rates shown below, which do not always reflect the purchasing power of the currency. Figures in columns 1 
10 and 21 to 30 are not therefore always comparable between countries, whereas figures of defence expenditure as 
of GNP in columns 16 to 20 do not involve currency conversion. 
The following rates of exchange have been applied : 
Country Unit Unite 
Belgium and Luxembourg 
Canada (from April 1962) 
Denmark up to 1967 
from 1968 
France 
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ANNEXE I 
A. EFFORT FINANCIER 
Defence expenditures 
as % of GNP (f. c.) 
Depenses de defense 
en% du PNB 
(ooiit des facteurs) 
64 1965 1966 1967 1968e 
- -- ------
~ (17) (18) ~ (20) 
6 3.3 3.3 3.3 3.4 
6 6.4 6.3 6.3 6.1 
5 5.1 4.9 5.1 4.4 
8 3.8 3.9 3.7 3.5 
6 1.5 1.5 1.2 1.1 
7 4.3 4.1 4.3 4.1 
8 6.7 6.5 6.7 6.3 
- --------
7 5.5 5.4 5.4 5.0 
--- -- ----
4 3.7 3.tJ 3.7 3.4 
2 3.2 3.1 3.1 3.2 
1 4.0 4.2 5.1 5.7 
9 4.2 4.0 4.0 4.1 
2 6.7 6.8 7.9 7.7 
6 5.8 5.2 5.4 5.7 
7 8.1 9.1 10.2 9.9 
- --------
3 7.7 8.6 9.6 9.3 
- --------
4 7.0 7.5 8.3 8.0 
== Estimation provisoire 
== Prevision 
Defence expenditures per 
head of population $ 
Depenses de defense par 
Ute d'habitant $ 
1964 1965 1966 1967 19686 
----------
~ (22) (23) ~ (26) 
53 53 55 59 64 
102 105 110 117 122 
87 88 88 93 87 
35 38 41 42 42 
28 29 30 25 22 
61 61 62 70 71 
103 107 110 117 102a 
--
--------




87 78 81 89 86 
54 60 63 67 69a 
22 25 28 36 42 
60 71 73 78 86 
24 25 28 35 38 
13 14 14 15 17 




202 201 242 283 29/i 
--------
145 146 169 194 199 
Defence expenditures 
as % of total WEU 
Pays 
Depenses de defense 
en % du total U.E.O. 
1964 1965 1966 1967 1968 
(26) (27) (28) (29) (30) 
2.70 2.62 2.64 2.67 2.99 .......... Belgique 
26.67 26.75 27.13 27.52 29.65 ........... France 
Republique Fed. 
26.51 25.99 25.36 25.14 24.63 ...... d'Allemagne 
9.70 10.12 10.75 10.22 10.82 ............ Ita lie 
0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 ...... Luxembourg 
4.00 3.91 3.86 4.16 4.37 ......... Pays-Bas 
30.37 30.56 30.21 30.25 27.50 ..... Royauroe-Uni 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 .... TOTAL U.E.O. 
9.10 8.01 8.18 8.54 8.67 ........... Canada 
1.39 1.49 1.51 1.53 1.64 00 •••••• Danemark 
1.02 1.10 1.20 1.47 1.78 ............ Grece 
1.19 1.39 1.37 1.38 1.60 ......... Norvege 
1.21 1.21 1.29 1.57 1.75 ......... Portugal 
2.08 2.22 2.22 2.40 2.82 .......... Turquie 
277.80 270.57 318.48 354.63 385.93 ....... Etats-Unis 
293.79 285.99 334.25 371.52 404.19 Total non U.E.O. 
393.79 385.99 434.25 471.52 504.19 .. TOTAL O.T.A.N. 
m (c.f.): Produit national brut au c01it des facteurs, prix courants. (Le point, et non la virgule, est utilise dans ce tableau 
pour indiquer les decimales.) 
= Chiff'res affectes par des modifications de taux de change. 
•urce: Depenses de defense : definition O.T.A.N., communique de presse Ml (69) 1. 
~tu : Le PNB et les depenses de defense sont calcules en monnaies nationales et convertis en dollars aux taux officials qui 
ne representant pas toujours la valeur reelle de ces monnaies. Les chiffres cites aux colonnes 1 a 10 et 21 a 30 
ne sont done pas toujours comparables pour les divers pays, alors que les chiffres relatifs aux depenses de defense en 
% du PNB, cites aux colounes 16 a 20 n'impliquent pas de conversion des monnaies. 
lB taux de change suivants ont ete adoptes : 
































Belgique et Luxembourg 
Canada (a partir d'avril 1962) 
Danemark jusqu'en ·1967 
depuis 1968 
France 


































COMPARATIVE 'tABLE OF DEFENCE EFFORT 1964-68 
B. MANPOWER CONTRIBUTION 
Period of Compulsory Military Service Total in Armed Forces 
-Months- (thousands) 
Country 
Duree du service militaire actif obligatoire Nombre total dans les forces armees 
- Mois- (en milliers) 
1964 1968 1968 
(1) (2) (S) 
. 
1 Belgium ••• 0 •••••••••• 0 •• 12 12 99 
2 France • 0 •••••• 0 ... 0 ....... 18 12-15 7 505 
3 Germany •••••••••••• 0 ••• 18 18 456 
4 Italy •••••• 0 •• 0 ••••• 0. 0. 15 1 15 8 365 12 
5 Luxembourg •••• 0. 0 0 •••• 0 9 nil 0.56 
6 Netherlands .............. 20 2 16-18 SI 129 
7 United Kingdom • 0 ••••••• nil nil 427 13 
8 TOTAL WEU ············. 1,981 
9 Canada .................. nil nil 102 
10 Denmark ••••• 0 •• 0. 0 ••••• 16 8 12-14 46 
11 Greece 0 ••••• 0 ••• 0 •••••• 21 4 30 10 161 
12 Norway •••••••••••••••• 0 16 6 12-15 35 
13 Portugal ................. 18 18-48 11 183 
14 Turkey •••••••••••• 0 •• 0. 26 6 24 6 514 
15 United States ........... 24 7 24 7 3,500 
16 TOTAL NON WEU ........ 4,537 
17 TOTAL NATO ........... 6,521 
1. Navy 24, Those called up in Army and Navy before 1964 completed 17 months. 
2. Navy and air force 21. 
3. Navy 14. 
4. Navy 27. Air foroe 26. 
5. Air foroe and navy 18. 
6. Navy 36. 
7. Selective. 
8. Navy 24. 
9. Navy and air foroe 18-21 months. 
10. Air foroe 23. 
11. Navy 48. 
12. Excluding oarabinieri. 
13. Including forces enlisted outside of Britain. 
Sourcu: Numbers in Armed Forces: Institute for Strategic Studies "'rhe Military Balance, 1963-64 ". :November 1963, and 
"The Military Balance 1968-69", November 1968. 
Labour Force: ILO Yearbook of Labour Statistics, 1968. Total economically active population. 
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TABLEAU COMPARATIF DE VEFFORT DE DEFENSE 1964-68 
B. EFFORT EN EFFECTIFS 
Total Labour Force Total in Armed Forces 
Main-d'ceuvre totale 
as % of Labour Force 
Nombre total dans les forces armees 























•••••••••• 0 ••••• Belgique 1 
• 0 •••• 0. 0 0. 0 •••••• France 2 
•••• 0 •••••• 0. 0 0 Allemagne 3 
••••• 0 0 0 •••• 0 0 •••• Italie 4 
............. Luxembourg 5 
••••• 0 •• 0 0 0. 0 ••• Pays-Bas 6 
••••••••• 0 •• Royaume-Uni 7 
o 0 0 0 0 I o o o o TOT AT" U.E.O. 8 
•• 0 •• 0. 0. 0 ••••••• Canada 9 
••••••• 0 ••••••• Danemark 10 
0 0 •••• 0 ••• 0 •• 0 0 •••• Grece 11 
•• 0 0 ••• 0 ••• 0 •••• Norvege 12 
••• 0 •••• 0 ••••• Portugal 13 
•• 0 ••••••••• 0 0 ••• Turquie 14 
••••••••••• 0 •• Etats-UniE~ 15 
....... TOTAL NON U.E.O. 16 
......... TOTAL O.T.A.N. 17 
1. Marine 24. Les appeles dans l'Armee de terre et dans la Marine avant 1964 ont fait 17 mois de service . 
.2. Marine et Armee de l'air 21. 
3. Marine 14. 
4. Marine 27. Armee de l'air 26. 
5. Armee de l'air et Marine 18. 
6. Marine 36. 
7. Selectif. 
8. Marine 24. 
9. Marine et Armee de l'air 18-21 mois. 
10. Armee de l'air 23. 
11. Marine 48. 
1.2. Les carabinieri non compris. 
13. Y compris les engages recrutes hors de Grande-Bretagne. 
Sources: Effectifs des forces armees: Institute for Strategic Studies • L'equilibre militaire 1963-64 », novembre 1963, et 
• L'equilibre militaire 1968-69 », novembre 1968. 
Main-d'ceuvre: B.I.T., Annuaire des Statistiques du Travail, 1968. Total de la population economiquement active. 
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APPENDIX II 
Resolution tabled in the United States Senate 
on 19th January 1967 by Senator Mansfield 
(sponsored by 33 Democrats and 11 Republicans) 
Whereas the foreign policy and military 
strength of the United States are dedicated to 
the protection of our national security, the 
preservation of the liberties of the American 
people, and the maintenance of world peace ; 
and 
Whereas the United States, in implementing 
these principles, has maintained large contingents 
of American Armed Forces in Europe, together 
with air and naval units, for twenty years ; and 
Whereas the security of the United States 
and its citizens remains interwoven with the 
security of other nations signatory to the North 
Atlantic Treaty as it was when the treaty was 
signed, but the condition of our European allies, 
both economically and militarily, has appreciably 
improved since large contingents of forces were 
deployed ; and 
Whereas the means and capacity of all 
members of the North Atlantic Treaty Organisa-
tion to provide forces to resist aggression has 
significantly improved since the original United 
States deployment ; and 
Whereas the commitment by all members 
of the North Atlantic Treaty is based upon the 
full co-operation of all treaty partners in con-
tributing materials and men on a fair and 
equitable basis, but such contributions have not 
been forthcoming from all other members of 
the organisation; and 
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Whereas relations between Eastern Europe 
and Western Europe were tense when the large 
contingents of United States forces were deployed 
in Europe but this situation has now undergone 
substantial change and relations between the two 
parts of Europe are now characterised by an 
increasing two-way flow of trade, people and 
other peaceful exchange ; and 
Whereas the present policy of maintaining 
large contingents of United States forces and 
their dependents on the European continent also 
contributes further to the fiscal and monetary 
problems of the United States : Now, therefore, 
be it 
RESOLVED, THAT 
1. It is in the sense of the Senate that, with 
changes and improvements in the techniques of 
modern warfare and because of the vast increase 
in the capacity of the United States to wage war 
and to move military forces and equipment by 
air, a substantial reduction of United States 
forces permanently stationed in Europe can be 
made without adversely affecting either our 
resolve or ability to meet our commitment under 
the North Atlantic Treaty ; 
2. S. Res. 99, adopted in the Senate 4th April 
1951, is amended to contain the provisions of this 
resolution and, where the resolutions may con-
flict, the present resolution is controlling as to 
the sense of the Senate. 
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ANNEXE II 
Resolution deposee devant le Senat americain le 19 janvier 1961 
par le Senateur Mansfield 
(et appuyee par 33 democrates et 11 republicains) 
Attendu que la politique etrangere et la puis-
sance militaire des Etats-Unis sont vouees a la 
protection de notre securite nationale, a la pre-
servation des libertes du peuple americain, et au 
maintien de la paix mondiale; 
Attendu que les Etats-Unis, en app:ication 
de ces principes, maintiennent depuis vingt ans 
en Europe d'importants contingents des forces 
armees americaines, ainsi que des unites aerien-
nes et navales; 
Attendu que la securite des Etats-Unis et de 
leurs citoyens reste etroitem~mt liee a la securite 
des autres pays signataires du Traite de l'Atlan-
tique nord comme a l'epoque ou ce traite fut 
signe, mais que la situation de nos allies euro-
peens, tant economique que militaire, s'est ame-
lioree de fac;on appreciable depuis le deploiement 
de ces importants contingents; 
Attendu que 'les moyens et la capacite de tons 
les membres de !'Organisation du Traite de l'At-
lantique Nord de fournir les forces necessaires 
pour resister a l'agression se sont notablement 
ameliores depuis le deploiement des premieres 
forces americaines; 
Attendu que !'engagement pris par !'ensemble 
des membres du Traite de l'Atlantique nord re-
pose sur la cooperation pleine et entiere de tons 
les signataires du traite a la fourniture d'hommes 
et de materiel sur une base juste et equitable, 
mais que tons les autres membres de !'organisa-
tion n'ont pas apporte leur contribution; 
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Vu la tension des relations entre !'Europe 
orientale et l'Europe occidentale au moment oil 
ces importants contingents des forces americai-
nes ont ete deployes en Europe, mais attendu que 
la situation ·a beaucoup evo:ue depuis lors et que 
les relations entre les deux parties de !'Europe se 
caracterisent maintenant par une augmentation, 
de part et d'autre, des relations commerciales, 
de mouvements de personnes et d'autres echanges 
pacifiques; 
Attendu que 1la politique actueUe de maintien 
d'importants contingents des forces armees ame-
ricaines et de leurs families sur le continent euro-
peen contribue a augmenter les problemes finan-
ciers et monetaires des Etats-Unis, 
IL EST DECIDE CE QUI SUIT : 
1. Le Senat estime qu'etant donne !'evolution 
et !'amelioration des techniques de la guerre mo-
derne et le pouvoir largement accru des Etats-
Unis de faire la guerre et de deplacer des forces 
armees et du materiol par voie aerienne, il peut 
etre procede a une reduction substantielle des 
forces americaines stationnees en permanence en 
Europe sans porter atteinte a notre resolution 
ni a notre capacite de remplir !'engagement que 
nous avons pris en vertu du Traite de l'Atlanti-
que nord; 
2. La resolution no 99, adoptee par le Senat le 
4 avril 1951, est amendee de fac;on a inc:ure les 
dispositions de la presente resolution et, lorsque 
les deux texfus sont contradictoires, la presente 
resolution, de l'avis du Senat, est decisive. 
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APPENDIX Ill 
Appeal to all European countries adopted by the Political Consultative Committee of the 
Warsaw Pact countries, Budapest 
17th Dlarch 1969 
The People's Republic of Bulgaria, the 
Hungarian People's Republic, the German Demo-
cratic Republic, the Polish People's Republic, 
the Socialist Republic of Rumania, the Union 
of Soviet Socialist Republics and the Czecho-
slovak Socialist Republic - the States members 
of the Warsaw Pact - participants in the 
Conference of the Political Consultative Com-
mittee, expressing the aspirations of their peoples 
to live in peace and good-neighbourliness with the 
rest of the European peoples, as well as their 
firm resolve to assist in establishing an atmos-
phere of security and co-operation on our 
continent, address to all European States the 
following appeal for the redoubling of efforts 
aimed at strengthening peace and security in 
Europe. 
The present and the future of the peoples 
of Europe are indissolubly linked with the 
maintenance and consolidation of peace on our 
continent. Genuine security and reliable peace 
can be ensured, if the thoughts, pursuits and 
energy of the European States are directed 
towards the aim of relaxing tension, solving with 
due regard to realities international problems 
that are ripe for solution and arranging for all-
round co-operation on an all-European basis. 
The way to good-neighbourliness, confidence 
and mutual understanding depends on the will 
and efforts of the peoples and governments of 
all European countries. The Europe of today, 
as it came out of the second world war, is made 
up of more than thirty States, large and small, 
differing according to their social system, loca-
tion and interests. By the will of history they 
are destined to live side by side, and no one can 
change this fact. 
More and more governments, parliaments, 
parties, political and social leaders are imbued 
with understanding of the responsibility that lies 
upon them before present and future generations 
for the prevention of a new military conflict in 
Europe. However, there are still active in Europe 
forces which put on the credit side of European 
development, not the settlement of disputes and 
peaceful agreements, but additional divisions and 
missiles, and new military programmes calculated 
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for decades in a.dvance. Also active together with 
them are those who have not drawn the proper 
lessons from the outcome of the second world 
war, as a result of which German militarism and 
nazism were crushed. Their intrigues are a 
source of tension and bring complications into 
international relations. 
The States participating in the Conference 
consider it their duty, in future also, to do all 
that lies in their power to shield Europe from 
the danger of new military conflicts, to clear the 
way for the development of co-operation among 
all European countries irrespective of their social 
system, on the basis of the principles of peaceful 
coexistence. 
However complex unsolved problems may 
be, their solution must be achieved by peaceful 
means through negotiation and not through the 
use, or threat of the use, of force. 
In analysing the situation in Europe, the 
States members of the Warsaw Pact consider 
that there is a real possibility of ensuring Euro-
pean security through common efforts, taking 
into account the interests of all European States 
and peoples. 
Almost three years ago States members of 
the Warsaw Pact put forward at Bucharest a 
proposal to convoke a general European confer-
ence to consider questions of European security 
and peaceful co-operation. The contacts which 
have taken place since then have shown that not 
a single European government expressed opposi-
tion to the idea of a general European conference 
and that there are real possibilities of holding 
one. Not once since the second world war have 
all the States of Europe come together, although 
there are numerous questions which await con-
sideration at the conference table. From the 
standpoint of the interests of consolidating peace, 
there are no serious reasons for putting off the 
convening of a general European conference. 
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ANNEXE III 
Appel d tous les pays europeens, adopte par le 
Comite consultatif poUtique des pays du Pacte de Varsovie d Budapest 
11 mars 1969 
La Republique populaire d~ Bulgarie, la Re-
publique Democratique Allemande, la Republi-
que populaire de Hongrie, la Republique popu-
laire de Pologne, la Republique socialiste de Rou-
manie, la Republique socialiste tchecoslovaque et 
l'Union des Republiques Socialistes Sovietiques, 
Etats membres du Traite de Varsovie et partici-
pant a la Conference du Comite consultatif poli-
tique, exprimant les aspirations de leurs peuples 
a vivre en paix et en bon voisinage avec les autres 
peuples europeens, ·ainsi que leur ferme reso1u-
tion de collaborer a etablir un climat de securite 
et de cooperation sur notre continent, s'adressent 
a tous 1es Etats europeens avec l'appel qui suit 
en vue de mu'ltip!ier les efforts tendant a renfor-
cer la paix et la securite en Europe. 
Le present et l'avenir des peupiles de !'Europe 
sont lies indissolublement au maintien et a la 
consolidation de la paix sur notre continent. Une 
securite veritable et une paix sure peuvent etre 
garanties si les industries, les affaires et ['ener-
gie des Etats europeens sont diriges vers une 
detente, vers la solution des problemes internatio-
naux venus a maturite, en tenant compte des rea-
lites et en realisant une collaboration harmonieusc 
sur une base paneuropeenne. 
La voie vers le ·bon voisinage, la confiance et 
la comprehension mutuelle dependent de la vo-
1onte et des efforts des peuples et des gouverne-
ments et de tous 1es pays europeens. L'Europe a:_c-
tuelle, telle qu 'ellle est sortie de la deuxieme 
guerre mondiale, comprend plus de 30 Etats pe-
tits et grands differents d'apres leur regime so-
cial, leur situation geographique et leurs inten~ts. 
Mais, du fait de I 'histoire, ills sont tenus de vivre 
cote a cote et personne n'y pourra rien changer. 
De p1us en plus de gouvernements, de parle-
ments, de partis, de dirigeants politiques et pu-
blics sont penetres de la comprehension des res-
ponsabilites qui leur incombent devant les gene-
rations actuelles et futures, afin de ne pas per-
mettre ·que l'Europe connaisse un nouveau con-
flit militaire. Cependant, en Europe, continuent 
a agir des forces qui tendent a mettre a l'actif du 
developpement europeen non pas le reglement des 
differends et des accords pacifiques mais des 
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divisions et des fusees supplementaires, de nou-
veaux programmes mi[itaires con(,lus pour de& 
dizaines d'annees a venir. Avec eux agissent cettx 
qui n'ont pas retire les le(,lons neeessaires d<>s 
resuJtats de la deuxieme guerre mondiale par la-
quelle ont ete demante!es le militarisme et le 
nazisme allemands. lieurs tentatives sont une 
source de tension et occasionnent des complica-
tions dans les relations internationales. 
Les pays participant a la Conference esti-
ment de leur devoir de faire a Pavenir tout ce QUI 
est en leur pouvoir pour mettre J'Europe a l'abri 
de nouveaux conflits militaires, pour que la co-
operation entre tous les pays europeens, indc-
pendamment de leur structure socide, puisse se 
developper dans toute son ampleur sur la base 
des principes de la coexistence pacifique. 
Si complexe que soient ces problemes en sus-
pens, ils doivent etre resolus pacifiquement, par 
voie de negociations, et non pas en utilisant la 
force ou en mena(,lant de lte faire. 
Ayant analyse la situation europeenne, les 
Etats parties au Traite de Varsovie estiment que 
la securite europeenne peut etre reellement assu-
ree grace aux efforts conjugues de tous, comptl' 
tenu des interets de tous les Etats et peuples de 
!'Europe. 
Voici trois ans bi:entot que les Etats parties 
~nl Traite de Varsovie ont propose a Bucarest de 
convoquer une Conference paneuropeenne qui 
examinerait les questions touchant a la securite 
du continent et a la cooperation pacifique. Les 
contacts qui ont ete etablis depuis lors ont montre 
que pas un seul gouvernement europeen ne s'e!Jt 
eleve contre l'idee d'une tene conference et qu'i1 
etait reellement possible d'en envisager la 
reunion. Apres la deuxieme guerre mondiale, pas 
une seule fois les pays europeens ne se sont 
reunis tous ensemble bien qu'il existat un tres 
grand nombre de questions qui attendent d'etrc 
examinees autour d'une table de negociation. Si 
l'on considere qu'il y va de l'interet de la consoli-
dation de la paix, il n'y a aucune raison serieuse 
pour differer la convocati()n d'une conference 
paneuropeenne. 
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Such a conference would meet the interests 
of all European States. It would make it possible 
together to find ways and means of doing away 
with the division of Europe into military group-
ings and achieving peaceful co-operation among 
European States and peoples. 
However, there are forces in the world 
which, because they seek to maintain the division 
of our continent, conduct a policy of fomenting 
tension, and refuse to facilitate peaceful co-
operation among States and peoples, openly 
oppose the holding of such a conference and 
other measures to strengthen European security. 
The States participating in the present Con-
ference are convinced that the development of 
general European co-operation has been and 
continues to be the only real alternative to 
dangerous military confrontation, the armaments 
race and the dissensions which a~gressive forces, 
seeking to undo the results of the second world 
war and remake the map of Europe, are trying 
and will continue to try to impose on Europe. 
The States members of the Warsaw Pact 
confirm their proposals against the division of 
the world into military blocs, against the arma-
ments race and the resultant threat to the cause 
of international peace and security, and the 
other measures and proposals contained in the 
Declaration on the strengthening of peace and 
security in Europe adopted at Bucharest in 1966. 
It is a vital necessitv, for the European 
peoples, to avert new military conflicts, and to 
strengthen the political, economic and cultural 
links between all States on the basis of equal 
rights and respect for the independence and 
sovereignty of States. A durable s:vstem of EHro-
pean security will create the objective possihility 
and necessity of carrying out, b:v combined 
efforts, large-scale projects in the fields of power 
production, of transport, of the hydrospheric and 
atmospheric environment and of health, which 
have a direct bearing on the well-being of the 
population of the entire continent. It is precisely 
this common interest which can and should 




One of the basic preconditions for safeguard-
ing the security of Europe is the inviolability 
of the existing European frontiers, including 
the Oder-Neisse frontiers and those between the 
German Democratic Republic and the Federal 
Republic of Germany, recognition of the fact 
of the existence of those two countries, renuncia-
tion by the latter of its claims to represent the 
whole of the German people, and renunciation 
of possession in any form of nuclear weapons. 
West Berlin has a special status and does not 
belong to Western Germany. 
A practical step towards strengthening 
European security would be a meeting in the 
immediate future between representatives of all 
the European States concerned in order to 
establish by mutual agreement the procedure for 
convening the Conference and to determine the 
items on its agenda. We are prepared to consider 
at the same time any other proposal regarding 
the method for preparing and convening the 
Conference. 
The States participating in the Conference 
of the Political Consultative Committee address 
to all the countries of Europe an appeal for co-
operation in convening a general European con-
ference and in creating the necessary precondi-
tions for ensuring that the Conference is suc-
cessful and that it justifies the hopes which the 
peoples connect with it. 
In order to bring about this important 
action, which would constitute an historical 
moment in the life of the continent, the States 
participating in the Conference make a solemn 
appeal to all European countries to strengthen 
the climate of confidence, and to that end to 
refrain from any action liable to poison the 
atmosphere in relations between States. They 
call upon them to go beyond general statements 
about peace to concrete acts and measures for 
the relaxation of tension and disarmament, for 
the development of co-operation and peace 
between the peoples. They appeal to all Euro-
pean governments to unite their efforts so that 
Europe may become a continent of fruitful col-
laboration between nations possessing equal 
rights, and a factor for stability, peace and 
mutual understanding throughout the world. 
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Une telle conference serait conforme aux in-
terets de tous les Etats europeens. Elle leur per-
mettrait a tous de trouver ensemble la voie et ~es 
moyens qui mettraient fin a la division de !'Eu-
rope en groupements militaires, et d'ins1Jaurer 
une cooperation pacifique entre les pays et les 
peuplles europeens. 
Toutefois, il existe dans le monde des forces 
qui s'emp1oient a maintenir la division sur notre 
continent, qui menent une politique tendant a 
surexciter les tensions, qui refusent une coope-
ration pacifique entre les pays et les peuples, qui 
s'opposent a la reunion d'une telle conference 
et a toutes les autres mesures visant a renforcer 
la securite europeenne. 
l.;es pays participant ·a !<a presente conference 
sont convaincus qu'une cooperation paneuro-
peenne ·etait et demeure la seule alternative pos-
sible contre une confrontation militaire dange-
reuse, la course aux armements, les dissensions 
que les forces agressives s'emploient a deve:opper 
en Europe afin de reduire a neant les resultats 
de la deuxieme guerre mondiale et de retailler la 
carte de !'Europe. 
Les Etats parties au Traite de Varsovie 
confirment leurs propositions qui s'opposent a la 
division du monde en blocs militaires, a la course 
aux armements et a la m€nace qu'elle rait peser 
sur la paix et la securite des peuples; et ils con-
firment egalement les autres mesures et disposi-
tions <>ontenues dans la Declaration de Bucarest 
de 1966 sur la sauvegarde de la paix et de la 
securite en Europe. 
Il est d'une necessite vitale pour les pays 
europeens de prevenir tout nouveau conflit mi:i-
taire, de renforcer }es liens politiqUleS, economi-
ques et culturels entre tous les gouvernements, 
sur la base de l'egalite des droits, du :respect de 
l'independance et de la souverainete des Etats. 
Une securite europeenne qui serait fondee sur un 
systeme solide creerait la possibi.lite objective, 
voire l<a necessite d'entreprendre d'un commun 
effort de grands projets dans le domaine de 
l'energie, des transports, de l'h)"drologie, de 
l'aeronautique et de la sante publique, dont le 
bien-etre de la population du continent tout en-
tier est directement tributaire. C'est precisement 
tout cet ensemble qui peut et doit etre le fonde-
men de la cooperation europeenne. 
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L'une des conditions fondamentales de la 
securite des pays europeens est le respect des 
frontieres qui existent actuellement en Europe, 
no1Jamment de la frontiere Oder-Neisse et des 
frontieres entre la Republique Democratique 
Allemande et la Republique Federale d'Alhema-
gne, la reconnaissance dn fait qu'il existe une 
Repub:ique Democratique A:lemande et une Re-
publique Federale d'Allemagne, le renoncement 
de la Republique Federale d'Allemagne a pre-
tendre representer la to1Jalite du peuple al:emand 
et son refus de posseder, sous quelque forme que 
ce soit, l'arme nuc:eaire. Berlin-ouest a un statut 
specialise et n'appartient pas a l'Allemagne occi-
dentale. 
Une mesure pratique favorable au renforce-
ment de la securite en Europe scrait :a reunion, 
le plus tot possible, des representants de tous les 
Etats europeens interesses pour determiner d'un 
commun accord et les modaliMs sel·on 1esquelles 
cette conference serait reunie et les questions a 
inscrire a son ordre du jour. Nous sommes prets 
a examiner en meme temps toute autre proposi-
tion relative a la preparation et a la convocation 
de cette conference. 
Les Etats participant a la conference du Co-
mite consultatif politique appellent tons les pays 
d'Europe a cooperer en vue de la reunion d'une 
conference paneuropeenne et de Ja creation des 
conditions indispensabl1es pour que cette confe-
rence soit couronnee de succes et reponde aux 
espoirs qu'elle suscite parmi les peuples. 
Pour que cette entreprise majeure qui 
constituerait un evenement historique de la vie 
du continent - devienne realite, les Etats mern-
bres de la conference adressent a tous les peuples 
europeens un appel solennel en vue de renforcer 
le climat de confiance et refuser dans ce but toute 
action pouvant envenimer !'atmosphere dans les 
rapports entre les Ebats. Ils leur demandent de 
passer des declarations generales sur la paix a 
des actes et a des mesures concretes en vue de la 
detente et du desarmement, de la cooperation et 
de la paix. Ils appellent tous les gouvernements 
europeens a mettre en commun leurs efforts pour 
que !'Europe devienne un continent de coopera-
tion fructueuse entre nations ega1es en droit et 
un fucteur de stabilite et de comprehension mu-
tuelle pour le monde entier. 
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Communique issued by the Conference of Foreign Ministers of the 
Warsaw Pact countries, Prague, 31st October 1969, and annexes 
The Foreign Ministers of the Warsaw Pact 
States held a conference in Prague on 30th and 
31st October 1969. The conference was attended 
by the following : 
on behalf of the Bulgarian People's Repub-
lic, I van Bashev, Minister ; 
on behalf of the Czechoslovak Socialist 
Republic, Jan Marko, Minister; 
on behalf of the Polish People's Republic, 
Stefan J edrychowski, Minister ; 
on behalf of the Hungarian People's Repub-
lic, Karoly Erdelyi, Deputy Minister; 
on behalf of the German Democratic Repub-
lic, Otto Winzer, Minister ; 
on behalf of the Rumanian Socialist Repub-
lic, Corneliu Manescu, Minister ; 
on behalf of the USSR, Andrey Gromyko, 
Minister. 
The governments represented at the con-
ference expressed the desire and readiness to 
take further steps, independently and in co-
operation with other States, to ease tension in 
Europe, to consolidate security, and to develop 
peaceful co-operation. They confirmed the state-
ments, justified by life, addressed to all Euro-
pean countries by the States of the Warsaw Pact 
on 17th March 1969. 
The conference participants paid special 
attention to the preparation of calling an all-
European conference which is to deal with the 
questions of European security and co-operation. 
They noted with satisfaction that their 
proposal for holding an all-European conference 
had a wide and positive reception on the part 
of the. majority of European States. This 
proposal has become the subject of active and 
thorough discussion in Europe, in the course of 
which concrete suggestions are being made on 
r~ertain questions in connection with preparations 
for the conference. 
All this creates realistic possibilities for 
holding the conference for establishing security 
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in Europe through common efforts in the 
interests of all European States and peoples. 
The Finnish Government's initiative of 
5th May 1969 was also favourably received; it 
stated its readiness to co-operate in preparing 
and holding the all-European conference. All 
countries signing the Budapest appeal gave a 
positive reply to this initiative. 
On behalf of their governments, the Foreign 
Ministers of the Warsaw Pact States propose 
that the following questions be placed on the 
agenda of the all-European conference: 
1. The creation of security in Europe, 
renunciation of the use of force and the 
threat of force in relations between Euro-
pean States; 
2. Widening commercial, economic, techni-
cal, and scientific relations between Euro-
pean States, serving the development of 
political co-operation, based on the 
equality of rights. 
It is the firm conviction of the socialist 
States signing the present declaration that the 
fruitful discussion of the abovementioned ques-
tions, as well as agreement on these questions, 
will, in addition to reducing tension in Europe, 
serve mutual understanding between States, the 
development of peaceful, friendly relations, and, 
through this, the realisation of security in 
accordance with the vital interests of all Euro-
pean peoples. 
The success of an all-European conference 
would be an historic event in the life of the 
peoples of our continent and the whole world. 
It would make possible the future examination 
of such other problems of European States whose 
solution would contribute to consolidating peace 
in Europe, promoting the development of wide 
and mutually advantageous co-operation of all 
European States, safeguarding security based on 
the collective foundations of today's Europe, 
formed by history, and on the joint efforts of 
ANNEXE IV DOCUMENT 498 
ANNEXE IV 
Communique publie d l'issue de la Conference des ministres des 
affaires etrangeres des Etats membres du Pacte de Varsovie 
d Prague, le 31 octobre 1969, et annexes 
Les ministres des affaires etrangeres des 
Etats du Pacte de Varsovie ont tenu une confe-
rence a Prague les 30 et 31 octobre 1969. Parti-
cipaient a cette conference : 
Ivan Bachev, 1\tlinistre, au nom de la Repu-
blique populaire de Bulgarie ; 
Jan Marko, Ministre, au nom de la Repu-
blique socialiste de Tchecoslovaquie ; 
Stefan J edrychowski, Ministre, au nom de 
la Republique populaire de Pologne ; 
Karoly Erdelyi, Ministre delegue, an nom 
de la Republique populaire de Hongrie ; 
Otto Winzer, Ministre, au nom de la Repu-
blique Democratique Allemande ; 
Corneliu Manescu, Ministre, au nom de la 
Republique socialiste de Roumanie ; 
Andrei Gromyko, Ministre, au nom de 
l'U.R.S.S. 
Les gouvernements representes a la confe-
rence ont exprime leur desir et leur volonte de 
prendre d'autres mesures, unilateralement et con-
jointement avec d'autres Etats, pour favoriser la 
detente en Europe, affermir la securite et mettre 
en reuvre une cooperation pacifique. Ils ont con-
firme les appels, justifies par les evenements, 
que les Etats du Pacte de Varsovie avaient 
adresses a tons les Etats europeens le 17 mars 
1969. 
Les participants a la conference ont porte 
une attention particuliere aux preparatifs de la 
convocation d'une conference paneuropeenne qui 
portera sur les questions de securite et de coope-
ration en Europe. 
Ils ont note avec satisfaction que leur propo-
sition de reunir une conference paneuropeenne 
avait trouve un echo favorable dans la majorite 
des Etats europeens. Cette proposition a fait 
l'dbjet en Europe de discusSions animees et ap-
profondies au cours desquelles ont ete formullees 
des suggestions concretes sur certaines questions 
ayant trait aux preparatifs de la conf·erence. 
Tout ·ceci permet d'envisager de fac;on con-
crete le' deroulement d'une conference destinee 
195 
a assurer la securite en Europe par le biais d'ef-
forts communs dans l'interet de tous les Etats et 
de tous les peuples europeens. 
L'initi·ative du gouV'ernement finlandais, en 
date du 5 mai 1969, a ete aussi favorablement 
accueillie; sa dedlaration indiquait qu'il etait dis-
pose a cooperer a la preparation et au deroule-
ment de la conference paneuropeenne. Tous les 
pays signataires de l'appel de Budapest ont 
donne une reponse positive a cette initiative. 
Au nom de leurs gouvernements, [es minis-
tres des mffaires etrangeres des Etats membres 
du Pacte de Varsovie proposent de porter les 
questions suivantes a l'ordre du jour de la confe-
rence paneuropeenne: 
[1. Organisation de la securite europeenne 
basee sur la renonciation a !'usage de la 
force et aux menaces d'usage de la force 
dans les relations entre Etats europeens. 
2. Elargissement des relations commer-
c]ales, economiques et teehnico-scienti-
fiques sur la base de l'egalite des droits 
dans un esprit de cooperation politique 
entre pays europeens. 
Les pays socialistes signataires du present 
document ont la ferme conviction que l'e:x:amen 
des sujets suggeres, !'accord qui pourrait etre 
conclu sur ces problemes et la reduction de la 
tension qui en resulterait serviraient la cause de 
la comprehension mutuelle entre Qes Etats, le 
developpement des relations amicales et paci-
fiques, et par consequent, favoriseraient l'ins-
bauration de la securite en Europe en accord avec 
:es interets vitaux de tons les peuples de notre 
continent. 
Le succes de la conference paneuropeenne 
semit un evenement de porHie historique dans la 
vie de notre continent et dans la V'ie des peuples 
du monde entier. Ulterieurement, rl permettrait 
:'exam en des aut res problemes qui retiennent 
l1attention des Etats europeens et dont la solu-
tion contribuerait an renforcement de la paix 
Pll Europe. Le succes de 1a conference favoriserait 
:e developpement sur une grande echelle d'unc 
cooperation mutuellement avantageuse pour tons 
les Etats europeens et contribuerait a garantir 
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States participating in the all-European con-
ference. 
The governments of the countries taking 
part in the present conference propose that, as a 
preparation for the all-European conference, the 
interested States should discuss these suggestions 
at bilateral or multilateral meetings. They are, 
naturally, ready to examine any other proposals 
which serve the preparation for and the success 
of the all-European conference. 
' On behalf of their governments, the Foreign 
Ministers express their conviction that, despite 
certain difficulties, not yet eliminated, all 
questions connected with the preparation and 
holding of an all-European conference- whether 
they concern the agenda, the participants or the 
convening of the conference - can be solved if 
goodwill and sincere efforts for mutual under-
standing are manifest. 
The governments of the Bulgarian People's 
Republic, the Czechoslovak Socialist Republic, 
the Polish People's Republic, the Hungarian 
People's Republic, the GDR, the Rumanian 
Socialist Republic, and the USSR ask that all 
European States, in the interests of the con-
tinent's peaceful future, should make efforts for 
calling the all-European conference as soon as 
possible. In their opinion, the conference could 
be held in Helsinki in the first half of 1970. 
Document on the expansion of trade, economic, 
scientific and technical relations based on the 
principles of equality, aimed at a promotion of 
political co-operation among the States of Europe 1 
(annexed to the Prague Communique of 31st 
October 1969) 
(Draft) 
The States participants of the all-European 
Conference (enumeration of States follows), 
1. UnoftioiaJ translation. 
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being convinced that the development of relations 
on an equal footing among States without any 
discrimination in the field of trade, economic, 
scientific and technical relations facilitates 
the attainment of a relaxation of tensions, 
normalisation of relations among all European 
States and the consolidation of peace and security 
in Europe, 
Proceeding from the fact that the differ-
ences in economic and social systems are no 
obstacle for an expansion of trade, economic, 
scientific and technical international relations, 
relying on full equality of rights and mutual 
benefits, 
Realising that important changes in the 
economic relations among European countries 
and the current scientific and technical revolu-
tion, which affects all spheres of social life, 
necessitate promotion and perfection of the trade, 
economic, scientific and technical co-operation 
among European States on which the growth of 
prosperity of the population of the European 
continent as well as the preservation of the role 
of Europe as one of the most important centres 
of world civilisation depend in considerable 
measure, 
Sharing the views that expansion of trade, 
economic, scientific and technical relations among 
European States would be beneficial for all 
participants and would likewise facilitate the 
advance of economies and raising the living 
standards of the peoples of those countries, 
Taking into account that the state of trade, 
economic, scientific and technical relations among 
European countries considerably affects the 
economic situation in the other parts of the 
world, and 
Taking into account decisions taken by the 
United Nations General Assembly, the United 
Nations Conference on Trade and Development 
and by the Economic Commission for Europe, 
urging the governments of European States to 
pursue constructive efforts aimed at an improve-
ment of their mutual relations and a further 
development of mutually beneficial co-operation 
on the basis of the renunciation of discrimination 
in their trade policies, 
Declare that they are resolved to exert 
further efforts aimed at a promotion of a broader 
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la securite de l'Europe actuelle, issue d'une rea-
lite historique, securite qui reposerait sur les 
efforts communs des Etats participant a la con-
ference paneurapeenne. 
Les gouvernements des pays qui ont parti-
cipe a la conference de Pregue suggerent qu'au 
titre de preparatifs a la future conference de la 
securite europeenne, des consu:taDions s'engagent 
entre tons les Etats interesses, soit sur une base 
bilaterale, soit sur une base multilaterale. Les 
gouvernements signataires du present document 
restent disposes, nraturellement, a examiner toute 
autre proposition de nature a favoriser 'la prepa-
ration et le succes ·de la conference europeenne. 
Au nom de leurs gouvernements respectifs, 
les ministres expriment la conviction qu'en depit 
de certaines difficultes qui n'ont pas encore ete 
surmontees, tons les prob:emes relatifs a la pre-
paration et a la convocation d'une conference 
paneuropeenne, qu'il s'agisse de l'ordre du jour, 
de la liste des pays participants on de la maniere 
dont sera convoquee la conference, pourront etre 
reso!us par des efforts sinceres et avec suffisam-
ment de bonne volonte et de comprehension 
mutuelle.] 1 
Les gouvernements de la Republique popu-
laire de Bulgarie, de la Repub:ique socialiste de 
Tchecoslovaquie, de la Republique populaire de 
Pologne, de la Republique populaire de Hongrie, 
de la R.D.A., de la Republique socialiste de Rou-
manie et de l'U.R.S.S. demandent a tons les 
Etats europeens, dans ?interet de la paix future 
du continent, de s'efforcer de reunir la confe-
rence paneuropeenne des que possible. A leur 
avis, elle pourrait se tenir a Helsinki dans la 
premiere moitie de 1970. 
Document sur le developpement des relations 
commerciales, economiques, scientifiques et 
techniques, fonde sur les principes de l'egalite et 
visant cl encourager la cooperation entre Etats 
europeens 1 
(annexe au communique de Prague 
du 31 octobre 1969) 
(Pro jet) 
Les Etats participant a ~a conference paneu-
ropeenne [dont la liste suit], convaincus que le 
1. Le Monde, 2-3 novembre 1969. 
2. Traduction non offioielle. 
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developpement sur un pied d'egalite ·des relations 
entre les Etats sans aucune discrimination, dans 
le domaine commercial, economique, scientifique 
et technique, facilite la detente, la normalisation 
des relations entre tons les Etats europeens et 
la consol:idation de la paix et de la securite en 
Europe; 
S'inspirant du fait que les differences entre 
les systemes economiques et sociaux ne s'opp<>-
sent pas a un developpement des relations com-
merciales, economiques, scientifiques et tech-
niques sur le plan international sur la base de 
l'egalite des droits et des avantages reciproques; 
Conscients de l'importante evolution des rela-
tions economiques entre pays europeens et de la 
revoilution scientifique et technique, qui affecte 
actuellement toutes les spheres de la vie sociale, 
et de ce qu'elles imposent un e:argissement et un 
perfectionnement de la cooperation commerciale, 
economique, scientifique et technique entre les 
Etats europeens qui commande, dans une large 
mesure, l'accroissement de la prosperite des popu-
lations du continent europeen, ainsi que le main-
tien du r~e de !'Europe, en tant que l'un des 
centre les plus importants de la civilisation 
mondiale; 
Partageant !'opinion se:on laquelle le deve-
loppement des re:ations commerciales, econo-
miques, scientifiques et techniques entre les Etats 
europeens beneficierait a tons les participants et 
faciliterait ega!ement le progres des economies 
et !'augmentation du niveau de vie des popula-
tions de ces pays; 
Considerant que l'etat des relations commer-
ciales, economiques, scientifiques et techniques 
entre les Etats europeens affecte de fagon con-
siderable la securite economique dans les autres 
parties du monde; et 
Considerant que les decisions prises par 
l'Assemblee genera1e des Nations Unies, J•a Con-
ference des Nations Unies pour le commerce et le 
developpement et la Commission economique pour 
!'Europe, qui invitent instamment les gouverne-
ments des Etats europeens a poursuivre des 
efforts constructifs pour ameliorer leurs relations 
reciproques et augmenter une cooperation mutu-
ellement avantageuse sur la base de [a renoncia-
tion a la discrimination dans leur politique com-
merciale, 
Declarent qu'ils sont resolus a poursuivre 
leurs efforts pour favoriser une plus large coope-
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economic, trade, scientific and technical co-
operation among all European States and to take 
all necessary measures so that the existing 
obstacles standing in the way of translating such 
a co-operation into practice be eliminated, which 
will facilitate the strengthening of mutual con-
fidence and the development of good neighbourly 
relations among all States of Europe. 
Document on the renunciation of force 
or the threat of its use in mutual relations 
among the States of Europe 1 
(annexed to the Prague Communique of 31st 
October 1969) 
(Draft) 
The States (enumeration of participating 
States follows) that met at the all-European 
Conference on questions of the security and co-
operation in Europe held in Helsinki, 
Submitted in the course of a free discussion 
their views on the ways leading towards a relaxa-
tion of tensions, the strengthening of peace and 
security and the promotion of co-operation in 
Europe. 
The participants of the Conference, 
Being resolved to eliminate forever war from 
the life of peoples of the continent of Europe, 
bearing in mind that the situation in Europe is 
of primary importance for the fate of world 
peace as well, 
Being deeply aware that in any field of 
peaceful co-operation European States might 
I. Unofficial translation. 
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find possibilities for new bilaterally beneficial 
steps, that nations are confronted by the objective 
to strengthen mutual peaceful and friendly rela-
tions, continually to develop all-round co-
operation and understanding among all Euro-
pean States, irrespective of the differences in 
their socio-political systems and in their 
approaches to the existing international problems, 
Proceeding from the respect for the prin-
ciples of sovereignty, territorial integrity and 
independence of all States and also the principle 
of non-interference in their internal matters, 
Pursuing the principles of the United 
Nations Charter, particularly the provisions of 
Article 2 and Chapter VIII, 
Solemnly declare on behalf of their States 
and nations that in their mutual relations they 
shall renounce the use of force or the threat of 
its use ; that in the settlement of any dispute and 
disagreement among them exclusively peaceful 
means shall be used, 
Declare that they shall recognise and 
unconditionally respect the territorial integrity 
of all European States within their existing 
borders. 
In no case shall this apply to the obligations 
that the States - participants of the all-
European Conference - had undertaken in 
virtue of valid bilateral and multilateral treaties 
and agreements. 
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ration economique, commerciale, scientifique et 
technique entre tous les Etats europeens et a 
prendre toutes les mesures necessaires pour eH-
miner les obstacles qui s'opposent a la mise en 
pratique de cette cooperation, facilitant ainsi le 
renforcement de la confiance reciproque et l'eta-
blissement de relations de bon voisinage entre 
tousles Etats d'Europe. 
Document sur la renonciation ci l'usage de la force 
ou aux menaces d'usage de la force 
dans lea relations entre Etats europe~tns 1 
(annexe au communique de Prague 
du 31 octobre 1969) 
(Pro jet) 
Les Etats [dont lra liste suit] participant a 
la conference paneuropeenne sur la securite et 
la cooperation en Europe qui s'est tenue a Hel-
sinki, 
Ont presente au cours de libres debats leurs 
vues sur les voies qui m(ment a la detente, le ren-
forcement de la paix et de la securite et l'etabli&-
sement de la cooperation en Europe. 
Les participants a la conference, 
Resolus a eliminer a jramais la guerre de la 
vie des peup:les du continent europeen, conside-
rant que la situation en Europe est egalement 
d'une importance primordirale pour le destin de 
la paix mondiale, 
Profondement conscients de ce que, dans tous 
les domaines de la cooperation pacifique, les 
I. Traduction non offioielle. 
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Etats europeens pourraient trouver le moyen de 
prendre de nouvelles mesures fructueuses pour 
les deux parties, que les nations se trouvent pla-
cees devant l'objectif de renforcer [es relations 
mutuelles pacifiques et amiooles, de developper 
sans cesse la cooperation et la comprehension 
generales entre tous les Etats d'Europe, queUes 
que soient les differences entre leurs systemes 
socio-politiques et leurs manieres d'aborder les 
prob1emes internationaux, 
S'inspirant du respect des principes de sou-
vevainete, d'integrite territoriale et d'indepen-
dance de tous les Etats, ainsi que du principe 
de non-ingerence drans leurs affaires interieures, 
Observant les principes de la Charte des 
Nations Unies et, notamment, les dispositions de 
!'article 2 et du chapitre VIII, 
Declarent solennellement au nom de leurs 
Etats et de leurs peuples que, dans leurs re1ations 
mutuelles, ils renonceront a !'utilisation de la 
force ou a la menace de son utilisation; que dans 
le reglement de tout litige ou desaccord qui inter-
viendrait entre eux, ils utiliseront uniquement 
des moyens paeifiques, 
Declarent qu'ils reconnaitront et respecte-
ront inconditionnellement l'integrite territoriale 
de tous les Etats europeens a l'interieur de leurs 
frontieres actuelles. 
En aucun cas, ces 'dispositions ne s'appli-
queront aux obligations que les Etats participant 
a la conference paneuropeenne ont contractees 
en vertu des trraites et accords rbilateraux et multi-
lateraux en vigueur. 
bOOUMENT 498 APl>ENDIX V 
APPENDIX V 
Final Communique issued after 
the Ministerial Session of the North Atlantic Council, Washington 
10th April 1969 
1. The North Atlantic Council met in Minis-
terial Session in Washington on lOth April1969. 
The Council commemorated the twentieth anni-
versary of the Treaty creating the Alliance and 
was addressed by the President of the United 
States. Ministers expressed their deep satisfac-
tion at the decisive contribution the Alliance had 
made to the maintenance of peace in Europe and 
to the security of all its members. 
2. The Alliance was established to safeguard 
the freedom, common heritage and civilisation 
of its peoples, founded on the principles of 
democracy, individual liberty and the rule of 
law, and in response to a common fear that 
without an effective security system, another war 
might erupt in a divided Europe. The Alliance 
continues as the expression of common purposes 
and aspirations. 
3. In 1967 the report on the future tasks of the 
Alliance emphasised the dual task of the latter: 
the defence of the West and the search for a 
stable peace with the East. In June 1968, allied 
Ministers declared their readiness to seek, with 
the other States concerned, specific practical 
measures for disarmament and arms control, 
including possible measures for mutual and 
balanced force reductions. Notwithstanding the 
serious setback to hopes for improvement in East-
West relations as a result of Soviet intervention 
in Czechoslovakia, Ministers in November 1968 
stated that secure, peaceful and mutually bene-
ficial relations between East and West remained 
the political goal of the allies. They reaffirmed 
at this session that the intention of their govern-
ments was to continue the search for real pro-
gress towards this objective by contacts and to 
explore all appropriate openings for negotiations. 
4:. Bearing especially in mind the situation in 
Eastern Europe, member governments recall that 
any lasting improvement in international rela-
tions presupposes full respect for the principles 
of the independence and territorial integrity of 
States, non-interference in their domestic affairs, 
the rights of each people to shape its own future, 
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and the obligation to refrain from the threat or 
use of force. 
5. Ministers recalled that one of the essential 
aims of the Alliance is the establishment of a 
just and lasting peace in Europe, based on sta-
bility, security and mutual confidence. The allies 
propose, while remaining in close consultation, to 
explore with the Soviet Union and the other 
countries of Eastern Europe which concrete 
issues best lend themselves to fruitful negotiation 
and an early resolution. Consequently, they 
instructed the Council to draft a list of these 
issues and to study how a useful process of nego-
tiation could best be initiated, in due course, and 
to draw up a report for the next meeting of Min-
isters. It is clear that any negotiations must be 
well prepared in advance, and that all govern-
ments whose participation would be necessary to 
achieve a political settlement in Europe should 
take part. 
6. The allies will also pursue their efforts and 
studies in the field of disarmament and practical 
arms control, including balanced force reductions 
and the initiatives already undertaken for the 
renunciation of the use of force. 
7. The political solidarity of the Alliance 
constitutes an essential element while approach-
ing a period of expanding East-West contacts 
and possible negotiations. This solidarity can 
best be maintained by strict adherence to the 
principle of full consultation in the Council both 
before and during any negotiations that might 
affect the interests of the Alliance or any of its 
members. On this understanding, the allied gov-
ernments welcome the intention of the United 
States to engage the USSR in discussion of limi-
tations on offensive and defensive strategic arms. 
8. The allies participating in the NATO inte-
grated defence programme agreed that it was 
extremely important that during an era of nego-
tiation the defence posture of the Alliance should 
not be relaxed and that premature expectations 
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ANNEXE V 
Communique final publie d l'issue de la session 
ministerielle du Conseil de l'Atlantique nord, d Washington 
10 avril 1969 
1. Le Conse11 de l'Atlantique nord s'est reuni 
en session ministerielle a Washington les 10 et 
11 avril 1969. 11 a celebre le vingtieme anniver-
saire du tl"aite qui a sce11e !'Alliance et a entendu 
une dec~aration du President des Etats-Unis. Les 
ministres se sont £e;icites de la contribution deci-
sive que l'A:uiance av,ait apportee au maintien de 
la paix en Europe et a la securite de tous ses 
membres. 
2. L'Alliance a ete etablie pour sauve~rder la 
liberte de ses peuples, leur heritage et leur civili-
sation, £ondes sur les principes de la democratic, 
les libertes individue'lles et le regne du droit, et 
pour apaiser la Cl'lainte que chacun eprouvait de 
voir, dans une Europe divisee, eclater a nouveau 
la guerre faute d'un systeme de securite e££icace. 
I./Alliance demeure !'expression d'aspirations et 
de buts communs. 
3. En 1967, le rapport sur les taches futures 
de !'Alliance a souligne la double fonction de 
celle-ci: la defense de I'Ouest, la recherche d'une 
paix stable avec !'Est. En juin 1968, les gouver-
nements des pays allies s'etaient declares prets 
a rechercher avec les autres Etats interesses des 
mesures specifiques et pratiques en matiere de 
desarmement et de controle des armements, y 
compris d'eventuelles mesures de reductions mu-
tuelles et equilibrees de forces. Bien que les 
espoirs mis dans !'amelioration des re1<ations Est-
Ouest aient ete gravement contraries par !'inter-
vention sovietique en Tchecos}ovaquie, les minis-
tres ont declare en novembre 1968 que l'objectif 
politique des Allies demeurait l'etablissement de 
relations sures, pacifiques et mutuellement avan-
tageuses entre l'Est et a'Ouest. Ils ont reaffirme, 
au cours de Ja presente session, que !'intention de 
leurs gouvernements etait de poursuivre la recher-
che de progres reels dans cette voie par des 
contacts et d'explorer toutes les possibilites appro-
priees de negociation. 
4. Ayant notamment a !'esprit la situation en 
Europe de l'est, les gouvernements des pays 
membres rappellent que toute amelioration du-
rable des relations internationales suppose le 
respect strict des principes de l'independance 
et de l'integrite territoriale des Etats, ainsi que 
de la non-ingerence dans les a££aires infkrieures 
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d'un autre Etat, du droit de chaque peuple de 
forger son propre avenir et de l'ob;igation a~ 
renoncer a la menace ou a l'emploi de la force. 
5. Les ministres rappellent que l'un des prin-
cipaux objectifs de l'AUiance est l'etablissement 
d'une paix juste et durable en Europe, fondec 
sur la stabilite, la securite et la confiance mu-
tuelle. Les Allies se proposent, en demeurant en 
etroite consultation, de rechercher avec !'Union 
Sovietique et les autres pays d'Europe orientale, 
quelles questions concretes se pretent ~e mieux a 
des negociations fructueuses et a un reglcment 
rapide. En consequence, ils ont charge le Conseil 
de dresser une liste de ces questions et d'etudier 
comment pourrait s'engager, le moment venu, 
dans les meilleures conditions un processus de 
negociation, et de £aire rapport a la prochaine 
reunion des ministres. I1 est clair que toute nego-
eiation doit etre bien preparee, qu'il faudrait 
s',assurer la participation de tous ~es gouverne-
ments dont le concours serait necessaire pour par-
venir a un reglement politique en Europe. 
6. Les Allies poursuivront egalement leurs 
etudes et leurs efforts dans le domaine du des-
armement et du controle pratique des armements, 
notamment en ce qui concerne les reductions 
equil·ibrees de forces, ainsi que les initiatives deja 
prises pour la renonciation a l'emp~oi de la force. 
7. La solidarite politique des Allies constitue 
nn e:ement capital a l'approche d'une periode dr 
developpement des contacts et d'eventuelle nego-
ciation entre !'Est et l'Ouest. Le mei]eur moyen 
de rra maintenir est !'adhesion sans reserve au prin-
cipe de la consultation pleine et entiere an seir1 
du Conseil, aussi bien avant que pendant toutr 
negociation qui pourrait affecter les intercts 
de !'Alliance ou de l'un de ses membres. Dans cet 
esprit, les gouvernements ai:ies accueillent avec 
interet !'intention des Etats-Unis d'engager ave.:l 
l'U.R.S.S. des discussions sur les limitations 
d'armes strategiques offensives et defensives. 
8. Les Allies participant au programme de 
defense integree de l'O.T.A.N. estiment qu'il est 
extremement important, au cours d'une ere de 
negociations, d'eviter que la position de defense 
de !'Alliance s'a££aiblisse et que naisse l'espoir 
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of solutions to outstanding questions should not 
be generated. The maintenance of effective 
defence is a stabilising factor and a necessary 
condition for effective detente policies. 
9. Accordingly these members of the Alliance 
reaffirmed their continuing determination to 
make appropriate contributions to joint efforts 
for defence and deterrence at all levels both 
nuclear and conventional. They accepted the con-
tinuing need for the current NATO strategy 
based on a forward defence and appropriate 
response to any aggression, and for a credible 
conventional and nuclear deterrent including 
adequate overall and local force levels. The neces-
sary military posture of the Alliance consists of 
the strategic nuclear deterrent forces, the pre-
sence of sufficient substantial and effective 
North American and European conventional 
forces as well as supporting tactical nuclear 
forces in the European area and adequate ready 
reinforcements. 
10. Defence Ministers will meet on 28th May 
1969 and will examine the more specific elements 
in the defence posture necessary to fulfil the 
above requirements. They will also examine the 
possibility of improving the efficiency of the 
defence effort by intensifying mutual and co-
operative approaches to, for example, the prob-
lems of arms production and arms standardisa-
tion either among all allied nations or between 
some of them. 
11. Reviewing the situation in Berlin, the Min-
isters noted that obstacles have recently been 
placed to freedom of access to Berlin. Such 
obstructions cannot be accepted. The Ministers 
supported the determination of the three powers 
to maintain free access to the city and recalled 
the declaration of the North Atlantic Council of 
16th December 1958, and the responsibilities 
which each member State assumed with regard 
to the security and welfare of Berlin. 
12. The Ministers consider that the achievement 
of a peaceful European settlement presupposes, 
among other things, progress towards eliminating 
existing sources of tension in the centre of 
Europe. They consider that concrete measures 
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aimed at improving the situation in Berlin, safe-
guarding free access to the city, and removing 
restrictions which affect traffic and communica-
tions between the two parts of Germany would 
be a substantial contribution toward this objec-
tive. They expressed their support for continued 
efforts by the three powers to explore, in the 
framework of their special responsibilities for 
Berlin and Germany as a whole, possibilities for 
ordered and negotiated progress in these impor-
tant questions. 
13. A peaceful solution must be found for the 
German question based on the free decision of 
the German people and on the interests of Euro-
pean security. 
14. The members of the AJiiance are conscious 
that they share common environmental problems 
which, unless squarely faced, could imperil the 
welfare and progress of their societies. The Min-
isters recognise that important work on these 
problems is already being carried out within 
other international organisations. The Ministers 
instructed the Council in Permanent Session to 
examine how to improve, in every practical way, 
the exchange of views and experience among the 
allied countries, whether bv a('tion in thP annro-
priate international organisations or otherwise, 
in the task of creating a better environment for 
their societies. 
15. While concerned with these problems, Min-
isters are also mindful that the alJiPd countries 
are entering an era in which scientific, technical 
and economic resources should contribute to the 
peaceful progress and development of all nations. 
16. Apart from regular meetings at Ministerial 
level, Ministers agreed that the Council in Per-
manent Ression should consider the proposal that 
high offiflials of their foreiP,'ll ministries meet 
periodically for a review of major long-range 
problems before the Alliance. 
17. The next Ministerial Session of the North 
Atlantic Council will be held in Brussels in 
December 1969. 
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premature de voir apparaitre des solutions aux 
problemes en suspens. Le maintien d'une defense 
efficace est un facteur de stabilite, et ii constitue 
la condition necessaire de toute politique de 
detente efficace. 
9. En consequence, ces pays membres de !'Al-
liance ont reaffirme leur determination constant(IJ 
d'apporter les contributions appropriees a !'effort 
commun de defense et de dissuasion a tous les 
niveaux aussi bien nucleaires que classiques. Ils 
ont reconnu qu'il demeurait necessaire de main-
tenir la strategie actuelle de l'O.T.A.N., fondee 
sur une defense vers l'avant et une riposte appro-
priee A toute agression, ainsi que des mo:vens de 
dissuasion classiques et nucleaires credibles, y 
compris les niveaux de forces generaux et locaux 
appropries. Le dispositif de defense necessaire 
a !'Alliance comprend les forces strategiques de 
dissuasion nucleaire, la presence de forces clas-
siques nord-americaines et europeennes substan-
tielles, efficaces et suffisantes et des forces 
nuc!eaires d'appui tactique dans la zone euro-
peenne, ainsi que des renforts suffisants p~ts a 
intervenir. 
10. Les ministres de la defense se reuniront le 
28 mai 1969 pour examiner chacun des elements 
particuliers du dispositif de defense necessaire 
pour repondre aux exigences ci-dessus. Ils exa-
mineront e~lement la possibilite d'accroitre 
l'efficacite de !'effort de defense, grace a !'inten-
sification de la recherche commune de solutions, 
par exemple aux problemes de production et de 
standardisation des armements, soit entre toutes 
les nations a11iees, soit entre quelques-unes de 
celles-ci. 
11. En examinant la situation a Berlin, les minis-
tres ont note que des entraves avaient recemment 
ete mises A la liberte d'acces a Berlin. De telles 
entraves sont inadmissibles. Les ministres ont 
donne leur soutien a la volonte dec1aree des trois 
puissances de maintenir le libre acces de la ville, 
et ils ont rappele la declaration du 16 decembre 
1958 du Conseil de I'Atlantique nord et les res-
ponsabilites assumees par tous les Etats membrcs 
en ce qui concerne la securite et le bien-etre de 
Berlin. 
12. Les ministres considerent que la rea1isation 
d'un reglement pacifique en Europe presuppose, 
entre autres, des progres vers !'elimination des 
sources de tension qui existent au centre de !'Eu-
rope. Ils considerent que des mesures concretes 
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visant a ameliorer aa situation a Berlin, a pre-
server le libre acces de cette ville et a e:iminer 
les entraves a la circulation et aux communica-
tions entre les deux parties de l'Allemagne repre-
senteraient une importante contribution a la 
realisation de cet objectif. Ils ont exprime •leur 
soutien ·aux trois puissances pour qu'elles pour-
suivent leurs efforts en vue ·d'exploiter dans le 
cadre de leurs responsabilites speciales pour 
Berlin et !'ensemble de I'Allemagne, 1es possibi-
lites de progres methodiques et negocies dans le 
reglement de ces importantes questions. 
13. La question allemande doit trouver une solu-
tion pacifique fondee sur la libre decision du 
peuple al1emand et sur les interets de la securite 
europeenne. 
14. Les pays membres de !'Alliance savent que 
certains problemes qui affectent les conditions 
de vie dans les societes modernes leurs sont com-
muns. Ils savent aussi que ces difficultes, si elles 
ne sont pas affrontees avec un esprit resolu, sont 
de nature a compromettre leur prosperite et leur 
avenir. Les ministres ont reconnu que d'autres 
organisations internationa1es accomplissent deja 
un travail important dans ce domaine. Ils ont 
charge le Conseil permanent d'etudier comment, 
dans la pratique, les echang-es de vues et d'expe-
riences entre les nations alliees pourraient etre 
ame!iores, soit ·par une ·action menee au sein des 
institutions internationales competentes, soit par 
tout autre moyen, dans le but de creer dans leurs 
pays respectifs un cadre de vie mieux adapte an 
monde moderne. 
15. Tout en se preoccupant de ces prob!emes, 
les ministres n'oublient pas que :Ies pays de !'Al-
liance sont entres dans une epoque ou les moyens 
scientifiques et techniques et les ressources erono-
miques doivent contribuer au progres pacifique 
et au developpement de toutes les nations. 
16. Outre leurs reunions ordinaires a !'echelon 
ministeriel, les ministres ont estime que le Conseil 
permanent devrait examiner la proposition selon 
laquelle les personnalites de haut niveau de leurs 
ministeres des affaires etrangeres se reuniraient 
periodiquement pour proceder a un examen des 
grands problemes a long terme qui se posent a 
l'Alliance. 
17. La prochaine reunion ministerielle du Con-
seil de I'Atlantique nord se tiendra a Bruxelles 
en decembre 1969. 
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Communique issued after the 
summit meeting of the Warsaw Pact, Moscow 
4th December 1969 
.A meeting of party and State leaders of the 
People's Republic of Bulgaria, the Hungarian 
People's Republic, the German Democratic 
Republic, the Polish People's Republic, the 
Socialist Republic of Rumania, the Union of 
Soviet Socialist Republics and the Czechoslovak 
Socialist Republic, took place in Moscow on 
3rd-4th December 1969. 
The participants in the meeting exchanged 
views on a wide range of problems connected 
with the consolidation of peace and international 
security. Special attention was given to questions 
of ensuring security in Europe. 
Satisfaction was expressed with the fact 
that extensive international support is being 
given to the proposals collectively drafted by 
socialist countries on preparing and holding an 
all-European conference of States. 
Socialist countries will insistently press fur-
ther for good neighbourhood to replace tension 
on European soil, for peaceful coexistence to 
become a universal norm of mutual relations of 
European States with different socialist systems, 
for the striving of the peoples for security and 
progress to be embodied in concrete deeds, in the 
solution of topical problems of that part of the 
world. 
The socialist countries taking part in the 
meeting came out for the expansion and develop-
ment of relations between all States on the prin-
ciples of equality, non-interference in internal 
affairs, respect of sovereignty, territorial integ-
rity and inviolability of existing borders. 
They are fully resolved to develop relations 
with other European States, wishing to co-operate 
on the basis of these principles. 
They confirmed their opinion that the inter-
ests of peace and security demand that all States 
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establish equal relations with the GDR on the 
basis of international law and recognise the 
existing European borders, including the border 
along the Oder and Neisse as final and un-
changeable. 
It was stated during the exchange of views 
on topical international questions that the 
election returns in the Federal Republic of Ger-
many and the forming of the new Government 
are an expression of changes taking- place among 
a part of the West German public, the growth 
among it of tendencies directed at a realistic 
policy of co-operation and mutual understand-
ing among States. 
The signing by the Federal Republic of 
Germany of the nuclear non-proliferation treaty 
should be noted as a positive feature. 
At the same time, the participants in the 
meetin~ expressed the unanimous view that the 
unceasing dangerous manifestations of revan-
chism and the activisation of neo-Nazi forces· in 
the Federal Republic of Germany must be kept 
constantly in mind and sober vigilance must be 
constantly maintained in respect of them. 
If the new West German Government draws 
the lessons of history, rids itself of the ballast 
of the past and, acting in accordance with the 
spirit of the time, displavs a realistic approach 
to problems creatin~ tension in relations between 
Euronean States this will be welcomed both by 
socialist countries and by all peace-loving peo-
ples. 
Believing it to be verv important for the 
treaty on nuclear non-proliferation to serve in 
full measure the cause of strengthening peace, 
the People's Rennblic of Bul(!'aria, the Hungarian 
People's Republic, the German Democratic 
Republic, the Polish People's Republic, the 
Socialist Republic of Rumania, the Union of 
Soviet Socialist Republics, the Czechoslovak 
Socialist Republic come out for the accession to 
it of the big~est number of States, for the 
treaty's speediest ratification and entry into 
force. 
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Communique publie d l'issue de la reunion au sommet 
du Pacte de Varsovie d Moscou 
4 decembre 1969 
Les dirigeants des Etats et des partis de la 
Republique Populaire de Bulgarie, de la Repu-
blique Popuiaire de Hongrie, de la Repub:ique 
Democ:rntique Allemande, de la Republique Popu-
laire de Pologne, de la Republique Socialiste de 
Roumanie, de l'Union des Republiques Socialistes 
Sovietiques et de la Repub:ique Socialiste de 
Tchecos:ovaquie se sont rencontres a Moscou les 
3 et 4 decembre 1969. 
Les participants a la rencontre ont precede 
a un echange de vues sur une large gamme de 
problemes concernant le renforcement de la paix 
et de 1-a securite internationale. Ce faisant, ils 
ont accorde une attention particuliere aux pro-
blemes de la garantie de la securite europeenne. 
Les interlocuteurs ont exprime leur satisfac-
tion du fait que la proposition concernant la pre-
paration puis la tenue de 1a conference des Etats 
curopeens, eiaboree en commun par les pays 
socialistes trouve un large appui international. 
Les pays socialistes reuvreront a l'avenir ega-
lement avec esprit de suite afin que, sur le sol 
europeen, le bon voisinage supp:ante la tension, 
afin que la coexistence pacifique devienne une 
norme universelle dans les relations mutuelles des 
Etats europeens a systemes sociaux differents, 
afin que !'aspiration des peup:es a la securite et 
au progres trouve son incarnation dans des initia-
tives concretes, dans l·a solution des problemes 
majeurs de cette region du globe. 
Les pays socialistes participant a la ren-
contre preconisent l'elargissement et le developpe-
ment des relations entre les Etats sur la base 
des principes de l'egalite, de la non-ingerence 
dans les affaires interieures, du respect de la 
~ouvel'ainete, de l'integrite territoriale et de l'in-
tangibi:ite des frontieres existantes. 
Les pays socialistes sont fermement resolus 
a developper leurs relations avec les autres Etats 
curopeens qui desirent cooperer sur la base de 
ces principes. 
Ils confirment leurs vues selon lesquelles les 
interets de la paix et de la securite exigent que 
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tons les Etats etablissent avec la R.D.A. des rela-
tions egalitaires sur la base du droit international, 
qu'ils reconnaissent comme definitives et immu-
ables les frontieres actuelles de !'Europe, dont la 
frontiere Oder-Neisse. 
Il a ete constate au cours de l'echange de 
vues sur les problemes d'actualite internationale, 
que les resultats des elections dans la Republique 
Federale d'Allemagne et la formation du nouveau 
gouvernement traduisent les changements qui ont 
lieu parmi une partie de l'opinion de la R.F.A., 
la croissance dans son sein des tendances favo-
rables a une politique realiste de cooperation et 
de comprehension entre les Etats. 
La signature par la R.F.A. du traite sur la 
non-proliferation des armes nuc1eaires a ete con-
sideree comme un acte positif. 
Dans le meme temps, les participants a la 
rencontre ont exprime !'opinion unanime qu'il ne 
faut pas perdre de vue les manifestations dange-
reuses de revanchisme qui se poursuivent en 
R.F.A., !'intensification des forces neo-nazies, a 
l'egard desquelles il faut garder toujours unc 
attitude de vigilance lucide. 
Si le nouveau gouvernement ouest-allemand 
tire les le<;ons de I 'his to ire, s'il rcjette le fardeau 
du passe, s'il agit en conformite avec !'esprit dr 
l'epoque et fait preuve d'une attitude realistc 
cnvers les problemes creant une tension dans lcs 
rapports entre les Etats europeens, les pays 
sociaJistes, ainsi que tous les peuples attaches a la 
paix, s'en feliciteront. 
Accol'dant une grande importance a ce qur 
le traite de non-proliferation des armes nuc:eaires 
serve d-ans une mesure complete la cause du ren-
forcement de la paix, la Republique Populaire 
de Bulgarie, la Republique Populaire Hongroise. 
la Republiqnc Democratiquc A1lemande, la Repu-
blique Populaire Polonaise, la Republique Socia-
liste de Roumanie, l'Union des Republiques Socia-
listes Sovietiques et la Republique Socialiste 
Tchecos:ovaque se prononcent pour !'adhesion a 
ce traite du plus grand nombre possible d'Etats, 
pour la ratification et !'entree en vigueur la plus 
rapide de ce traite. 
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The conviction was unanimously expressed 
that to ensure a sound and stable peace it is 
necessary to advance along the road of ending 
the arms race and of general and complete dis-
armament, including nuclear disarmament. 
Socialist countries, which have repeatedly 
made concrete proposals in this field, call on all 
States to display goodwill and readiness to com-
mence in practice genuine disarmament. 
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The countries participating in the meeting 
again confirmed their desire to go on consulting 
each other on the most important problems of 
international life with the aim of carrying out 
concerted joint actions in the struggle for peace 
and the security of the peoples, including Euro-
pean security. 
The Moscow meeting, which confirmed the 
identity of views of its participants, passed in 
an atmosphere of friendship, accord ~;~.nd com-
radely co-operation. 
ANNEXE \11: 
La conviction unanime a ete exprimee que 
pour garantir une paix solide et st·ahle, il faut 
s'engager dans la voie tendant a mettre fin a la 
course aux armements, et a conduire au desarme-
ment complet, et not'amment au desarmement 
nucleaire. 
Les pays socialistes qui ont fait a maintes 
reprises des propositions concretes dans ce 
domaine, appellent tous les pays a faire preuve 
de bonne volonte et d'empressement a aborder 
pratiquement le desarmement authentique. 
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Les pays participant a la rencontre ont con-
firme une fois de p~us leur volonte de proceder 
a des consu:tations sur les grands prob:emes de 
la vie internationale afin d'appliquer de concert 
des actions conjointes dans la lutte pour la puix 
et la securite des peuples, et notamment pour la 
securite europeenne. 
La rencontre de Moscou, qui a confirme 
l'unite de vues de ses membres. s'est deroulee 
dans une ambiance d'amitie, d'entente et de coope-
ration fraternelle. 
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APPENDIX VII 
Final communique and declaration issued after the Ministerial Meeting of the 
North Atlantic Council, Brussels 
6th December 1969 
1. The North Atlantic Council met in Minis-
terial Session at Brussels on 4th and 5th Decem-
ber 1969. The meeting was attended by Foreign, 
Defence and Finance Ministers. 
2. Since the signing of the North Atlantic 
Treaty twenty years ago, the members of the 
Alliance have dedicated their efforts to the pre-
servation of their freedom and security and to 
the improvement of East-West relations in the 
aim of reaching an ultimate peaceful solution of 
outstanding problems in Europe. They will con-
tinue to do so. 
3. By approving in December 1967 the report 
on the future tasks of the Alliance, the allied 
governments resolved to maintain adequate mili-
tary strength and political solidarity to deter 
aggression and other forms of pressure and to 
defend the territory of member countries if 
aggression should occur; and to examine suitable 
policies designed to achieve a just and stable 
order in Europe, to overcome the division of 
Germany and to foster European security. 
4. On the basis of these two concepts of defence 
and the relaxation of tensions, the Ministers 
issued the declaration attached to this communi-
que in which they set forth their views on the 
future development of relations between eastern 
and western countries. 
5. Ministers welcomed the opening of strategic 
arms limitation talks. They acknowledged the 
work in progress with regard to arms control on 
the sea bed, as well as the interest shown both by 
the Conference of the Committee on Disarma-
ment and the United Nations in measures to deal 
with chemical and biological warfare. On all these 
questions the Council held detailed consultations 
which proved most useful in preparing the 
ground for the negotiations taking place else-
where. The Ministers invited the Council in Per-
manent Session to continue to examine these 
problems, and reaffirmed the importance of any 
genuine disarmament measure, consistent with 
the security of all States and guaranteed by ade-
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quate international control, for the reduction of 
tension and the consolidation of peace in Europe 
and the world. 
6. The Ministers also studied a report by the 
Secretary General on the situation in the Medi-
terranean. Recalling the communiques issued on 
27th June 1968 and 16th November 1968, they 
expressed the concern of their governments with 
regard to the situation in that area. The Min-
isters reaffirmed the value of full consultations 
among the allies on this question. Accordingly, 
they requested the Council in Permanent Session 
to pursue with the greatest attention its examin-
ation of the situation in the Mediterranean and 
to report to Ministers at their Spring meeting. 
7. In April 1969, Ministers called attention to 
the role the Alliance might play in tackling com-
mon environmental problems that could imperil 
the welfare and progress of modern societies. 
Consequently, the Council in Permanent Session 
established a Committee on the Challenges of 
Modern Society. The new Committee, beginning 
with its first meeting on 8th December, will 
address these urgent problems with the aim of 
stimulating action by members of the Alliance, 
either singly, jointly or in international organi-
sations. The Ministers at their Spring meeting 
will receive the Committee's first report on the 
newest task of the Alliance. 
8. Ministers of countries participating in 
NATO's integrated defence programme met as 
the Defence Planning Committee on 3rd Decem-
ber 1969. As an introduction to their discussions 
the Secretary General and the Chairman of the 
Military Committee gave overall appraisals of 
the state of defence planning within the Alliance. 
Ministers thereafter reviewed the work accom-
plished since their previous meeting on 28th May 
1969 and gave directions for future work. 
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ANNEXE VII 
Communique et declaration publies d l'issue de la 
session du Conseil de l'Atlantique nord d Bruxelles 
6 decembre 1.969 
1. Le Conseil de l'Atlantique nord s'est reuni 
en session ministerielle a Bruxelles les 4 et 
5 decembre 1969. Les ministres des affaires etran-
geres et un certain nombre de ministres de la 
defense et des finances participaient a cette 
reunion. 
2. Depuis la signature du Traite de l'Atlan-
tique nord, il y a vingt ans, les pays membres 
de !'Alliance ont voue leurs efforts a la sauve-
garde de leur liberte et au maintien de leur seen-
rite ainsi qu'a !'amelioration des relations Est-
Quest, en vue de parvenir finalement a une 
solution pacifique des problemes qui se posent 
en Europe. Ils persevereront dans cette voie. 
3. En approuvant le rapport sur les taches 
futures de !'Alliance, en decembre 1967, les gou-
vernements allies se sont declares resolus a main-
tenir une puissance militaire et une solidarite 
politique suffisantes pour decourager l'agression 
et les autres formes de pression et pour defendre 
le territoire des pays membres en 0as d'agression, 
ainsi qu'a examiner les mesures politiques propres 
a instaurer un ordre juste et stable en Europe, 
a mettre fin a la division de l'Allemagne et a 
favoriser la securite europeenne. 
4. Se fondant sur ce double concept de defense 
et de detente, les ministres ont adopte la declara-
tion dont le texte est joint au present communique 
et qui exprime leurs vues sur !'evolution future 
des relations entre les pays de l'Est et de l'Ouest. 
5. Les ministres ont accueilli avec faveur l'ou-
verture des conversations sur la limitation des 
armements strategiques. Ils ont pris note des 
travaux en cours en ce qui concerne le controle 
des armements sur les fonds marins, ainsi que de 
l'interet manifeste a la fois par la Conference de 
la Commission du desarmement et par les Nations 
Unies pour !'adoption de mesures concernant la 
guerre chimique et biologique. L'ensemble de ces 
questions a fait l'objet au Conseil de consultations 
approfondies, d'une grande utilite pour la pre-
paration des negociations qui se deroulent ail-
leurs. Les ministres ont invite le Conseil en session 
permanente a poursuivre l'examen de ces pro-
blemes et ont reaffirme !'importance pour la 
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reduction des tensions et le renforcement de la 
paix en Europe et dans le monde, de toutes me-
sures de desarmement veritables, compatibles avec 
la securite de tous les Etats, et dont le respect 
serait garanti par un controle international 
adequat. 
6. Les ministres ont egalement etudie un rap-
port du Secretaire general sur la situation en 
Mediterranee. Rappelant les communiques des 
27 juin et 16 ·novembre 1968, ils ont exprime les 
preoccupations de leurs gouvernements quant a 
1a situation dans cette region. Ils ont reaffirme 
le prix qu'ils attachent a des consultations appro-
fondies entre les Allies sur cette question. En 
consequence, ils ont invite le Conseil en session 
permanente a poursuivre l'examen le plus attentu 
de la situation en Mediterranee, et a leur sou-
mettre un rapport lors de la reunion ministerielle 
du printemps prochain. 
7. En avril 1969, les ministres avaient appele 
!'attention sur le role que l'Alli·ance pourrait 
jouer dans !'etude des problemes communs qui 
affectent les conditions de vie dans les societes 
modernes et qui sont de nature a compromettre 
leur prosperite et leur avenir. En consequence, 
le Conseil en session permanente a cree un Comiie 
sur les defis de la societe moderne. Le nouveau 
comite, qui tiendra sa premiere reunion le 
8 decembre, examinera ces problemes urgents en 
vue de stimuler l'action menee par les pays 
membres de !'Alliance, soit individuellement, soit 
conjointement, soit dans des organisations inter-
nationales. A leur reunion du printemps, les 
ministres recevront le premier rapport du comite 
sur cette nouvelle tache de !'Alliance. 
8. Les ministres des pays qui participant au 
programme de defense integree de l'O.T.A.N. se 
sont reunis en Comite des plans de defense le 
3 decembre 1969. Le Secretaire general de 
l'O.T.A.N. et le President du Comite militaire 
ont ouvert les debats par une evaluation generale 
de l'etat des plans de defense au sein de !'Al-
liance. Les ministres ont ensuite passe en revue 
les travaux accomplis depuis leur reunion prece-
dente, le 28 mai 1969, et donne des directives 
pour les travaux a venir. 
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9. They agreed that the effectiveness of 
NATO's defensive posture continues to be an 
essential stabilising factor in support of the 
search for meaningful detente. Therefore, until 
agreement can be reached on East-West mutual 
force reductions, balanced in scope and timing 
so as to maintain the present degree of security, 
NATO will continue to ensure that there is no 
reduction in its overall military capability. 
10. In reviewing force plans for 1970, Ministers 
were conscious of the necessity to maintain ade-
quate and readily available forces both conven-
tional and nuclear, in accordance with the NATO 
strategy, for the defence of the mainland of 
Europe and the whole NATO area. They took 
note of the positive outcome of consultations with 
the Canadian authorities, concerning their forces 
for NATO, which were initiated following the 
Defence Planning Committee meeting of 28th 
May 1969. Ministers committed forces for the 
year 1970 and endorsed a number of remedial 
measures necessary to maintain adequate forces 
in Central Europe ; in addition further remedial 
measures are under consideration. 
11. They discussed measures required to imple-
ment the NATO strategy of forward defence 
based on flexibility in response, and arrange-
ments for the reinforcement, in times of tension, 
of NATO's ready forces. They also noted a pre-
liminary report on a comprehensive study which 
is being undertaken of the relative capabilities of 
the forces of NATO and the Warsaw Pact and 
gave instructions for the continuance of the study. 
In addition, Ministers reviewed the status of 
other defence planning studies including those 
for improved defence of the flanks. 
12. The Ministerial Meeting also provided the 
Defence Ministers comprising the Nuclear 
Defence Affairs Committee (Belgium, Canada, 
Denmark, Germany, Greece, Italy, Netherlands, 
Norway, Portugal, Turkey, the United Kingdom 
and the United States) with the occasion to 
review work in progress in the Nuclear Planning 
Group during the past year and planned for the 
future. The Nuclear Defence Affairs Committee 
agreed that Canada, Germany, Italy, Nether-
lands, Norway, Turkey, the United Kingdom 
and the United States will compose the Nuclear 
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Pla1ming Group starting 1st January 1970. 
13. Acting on the recommendation of the 
Nuclear Defence Affairs Committee, the Defence 
Planning Committee adopted two policy docu-
ments originated by the Nuclear Planning Group 
at their meeting in the United States last Novem-
ber concerning general guidelines for nuclear 
consultation procedure and for the possible 
tactical use of nuclear weapons in defence of the 
treaty area. These documents are based upon 
NATO's strategy of flexibility in response which 
was adopted in December 1967 and which 
remains unchanged. 
14. The next Ministerial Meeting of the Defence 
Planning Committee will take place in the Spring 
of 1970. 
15. The Spring Ministerial Meeting of the Coun-
cil will be held in Italy on 26th and 27th May 
1970. 
(Declaration of the North Atlantic Council 
1. Meeting at Brussels on 4th and 5th Decem-
ber 1969, the Ministers of the North Atlantic 
Alliance reaffirmed the commitment of their 
nations to pursue effective policies directed 
towards a greater relaxation of tensions in their 
continuing search for a just and durable peace. 
2. Peace and security in Europe must rest upon 
universal respect for the principles of sovereign 
equality, political independence and the territo-
rial integrity of each European State ; the right 
of its peoples to shape their own destinies ; the 
peaceful settlement of disputes ; non-interven-
tion in the internal affairs of any State by any 
other State, whatever their political or social 
system ; and the renunciation of the use or the 
threat of force against any State. Past experience 
has shown that there is, as yet, no common inter-
pretation of these principles. The fundamental 
problems in Europe can be solved only on the 
basis of these principles and any real and last-
ing improvement of East-West relations presup-
poses respect for them without any conditions 
or reservations. 
3. At their meeting in Washington in April 
1969, Ministers had expressed the intention of 
their governments to explore with the Soviet 
Union and the other countries of Eastern Europe 
which concrete issues best lend themselves to 
AN~lllXE.VI! 
9. Ils sont eonvenus que l'efficacite du dispo-
sitif de defense de l'O.T.A.N. demeure un facteur 
de stabilite indispensable a la recherche d'une 
veritable detente. C'est pourquoi, tant qu'un 
accord n'aura pas ete conclu sur des reduc-
tions mutuelles de forces, a l'Est et a l'Ouest, 
equilibrees en importance et dans le temps de 
fa<;on a maintenir la securite a son niveau actuel, 
l'O.T.A.N. veillera a ce que son potentiel mili-
taire global ne se trouve pas amoindri. 
10. En passant en revue les plans de forces pour 
1970, les ministres ont garde presente a !'esprit 
la necessite de maintenir, conformement a la 
strategie de l'O.T.A.N., des forces suffisantes 
et disponibles a bref delai, aussi bien classiques 
que nuc1eaires, pour la defense du continent 
europeen et de !'ensemble de la zone O.T.A.N. Ils 
ont pris note des resultats positifs des consulta-
tions sur les forces canadiennes destinees a 
l'O.T.A.N., entamees avec les autorites du Canada 
a l'issue de la reunion du Comite des plans de 
defense du 28 mai 1969. Les ministres ont souscrit 
des engagements de forces pour l'annee 1970 ei 
enterine un certain nombre de mesures correc-
tives propres a maintenir, dans la region Centre 
de !'Europe, des forces adequates; d'autres me-
sures du meme ooore sont, par ailleurs, a !'etude. 
11. Les ministres ont discute des mesures neces-
saires a la mise en application de la strategie 
O.T.A.N. de defense avancee, fondee sur une 
riposte graduee, ainsi que des dispositions rela-
tives au renforcement, en periode de tension, des 
forces de l'O.T.A.N. immediatement operation-
nelles. Ils ont egalement pris note d'un rapport 
preliminaire concernant une etude approfondie 
entreprise sur les potentiels mUtaires compares 
de l'O.T.A.N. et du Pacte de Varsovie, et donne 
des instructions pour la poursuite de cette etudt>. 
Les ministres ont, en outre, passe en revue l'etat 
d'avancement d'autres etudes interessant les plans 
de defense, notamment de celles qui ont trait a 
!'amelioration de la defense des flancs. 
12. La session ministerielle a egalement donne 
aux ministres de la defense des pays representes 
au Comite des questions de defense nucleaire 
(Belgique, Canada, Danemark, Allemagne, Grece, 
Italie, Pays-Bas, Norvege, Portugal, Turquie, 
Royaume-Uni et Etats-Unis) !'occasion de passer 
en revue les travaux poursuivis par le Groupe des 
plans nucleaires au cours de l'annee ecoulee, ainsi 
que le programme des travaux futurs de ce 
Groupe. Le Comite des questions de defense nucle-
aire a decide qu'a compter du Jer janvier 1970, 
le Groupe des plans uucleaires sera compose de 
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representants des pays suivants: Canada, Alle-
magne, Italie, Pays-Bas, Norvege, Turquie, 
Royaume-Uni et Etats-Unis. 
13. Agissant sur la recommandation du Gomite 
des questions de defense nucleaire, le Comite des 
plans de defense a adopte deux documents etabas 
par le Groupe des plans nucleaires a sa reunion 
de novembre dernier aux Etats-Unis, et enon<;ant 
les principes directeurs de la procedure a suivre 
pour les consultations nucleaires et l'emploi tacti-
que eventuel d'armes nucleaires dans la defense 
de la zone du traite. Ces documents refletent la 
strategie O.T.A.N. de riposte graduee qui a ete 
adoptee en decembre 1967 et demeure inchangee. 
14. La prochaine reunion du Comite des plans de 
defense en session ministerielle aur.a lieu au prin-
temps 1970. 
15. La prochaine session ministerielle de prin-
temps du Conseil aura lieu en Italie, les 26 et 
27 mai 1970. 
Declaration du Conseil de l 'Atlantique nord 
1. Reunis a Bruxelles les 4 et 5 decembre 1969, 
les ministres des pays de !'Alliance atlantique ont 
reaffirme que leurs pays continueront d'agir con-
formement a leurs engagements, en vue de reduire 
les tensions et de rechercher l'etablissement d'une 
paix juste et durable. 
2. La paix et la securite en Europe ne peuvent 
se fonder que sur le respect universe! des prin-
cipes suivants: l'egalite souveraine, l'indepen-
dance politique et l'integrite territoriale des Etats 
europeens, le droit de chaque peuple d'Europe 
de forger son propre avenir, le reglement paci-
fique des differends, la non-ingerence dans les 
affaires interieures des Etats, quel que soit leur 
regime politique ou social, et la renonciation a 
la menace ou a l'emploi de la force contre tout 
Etat. L'experience a prouve que ces principes 
n'etaient pas encore interpretes partout de la 
meme maniere. Les problemes fondamentaux qui 
se posent en Europe ne pourront etre resolus que 
sur la base de ces principes, et toute amelioration 
reelle et durable des relations Est-Ouest implique 
leur respect sans condition ni reserve. 
3. A leur reunion de Washington, en avril 
1969, les ministres avaient exprime !'intention de 
leur gouvernement de rechercher, avec l'Union 
Sovietique et les autres pays d'Europe orien-
tate, queUes questions concretes se pretaient le 
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fruitful negotiation and an early resolution. To 
this end, the Council has been engaged in a 
detailed study of various issues for exploration 
and possible negotiation. Ministers recognised 
that procedure merited closer examination and, 
accordingly, requested the Council in Permanent 
Session to report to the next Ministerial Meeting. 
4. Ministers considered that, in an era of nego-
tiation, it should be possible, by means of discus-
sion of specific and well-defined subjects, pro-
gressively to reduce tensions. This wol,lld in itself 
facilitate discussion of the more fundamental 
questions. 
Arms control and disarmament 
5. Ministers again expressed the interest of the 
Alliance in arms control and disarmament and 
recalled the declaration on mutual and balanced 
force reductions adopted at Reykjavik in 1968 
and reaffirmed in Washington in 1969. The mem-
bers of the Alliance have noted that up to now 
this suggestion has led to no result. The allies, 
nevertheless, have continued, and will continue, 
their studies in order to prepare a realistic basis 
for active exploration at an early date and 
thereby establish whether it could serve as a 
starting point for fruitful negotiations. They 
requested that a report of the Council in Per-
manent Session on the preparation of models for 
mutual and balanced force reductions be sub-
mitted as soon as possible. 
6. Ministers of countries participating in 
NATO's integrated defence programme consider 
that the studies on mutual and balanced force 
reductions have progressed sufficiently to permit 
the establishment of certain criteria which, in 
their view, such reductions should meet. Signi-
ficant reductions under adequate verification 
and control would be envisaged under any agree-
ment on mutual and balanced force reductions, 
which should also be consistent with the vital 
security interests of all parties. This would be 
another concrete step in advancing "along the 
road of ending the arms race and of general and 
complete disarmament, including nuclear dis-
armament". 
7. These Ministers directed that further studies 
should be given to measures which could accom-
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pany or follow agreement on mutual and bal-
anced force reductions. Such measures could 
include advance notification of military move-
ments and manoeuvres, exchange of observers 
at military manoeuvres and possibly the estab-
lishment of observation posts. Examination of 
the techniques and methods of inspection should 
also be further developed. 
Ger·many and Berlin 
8. The Ministers welcome the efforts of the 
governments of the United States, Great Britain, 
and France, in the framework of their special 
responsibility for Berlin and Germany as a 
whole, to gain the co-operation of the Soviet 
Union in improving the situation with respect 
to Berlin and free access to the city. The elimina-
tion of difficulties created in the past with 
respect to Berlin, especially with regard to access, 
would increase the prospects for serious discus-
sions on the other concrete issues which continue 
to divide East and West. Furthermore, Berlin 
could play a constructive role in the expansion 
of East-West economic relations if the city's 
trade with the East could be facilitated. 
9. A just and lasting peace settlement for 
Germany must be based on the free decision of 
the German people and on the interests of Euro-
pean security. The Ministers are convinced that, 
pending such a settlement, the proposals of the 
Federal Republic for a modus vivendi between 
the two parts of Germany and for a bilateral 
exchange of declarations on the non-use of force 
or the threat of force would, if they receive a 
positive response, substantially facilitate co-
operation between East and West on other prob-
lems. They consider that these efforts by the 
Federal Republic represent constructive steps 
toward relaxation of tension in Europe and 
express the hope that the governments will there-
fore take them into account in forming their own 
attitude toward the German question. 
10. The Ministers would regard concrete pro-
gress in both these fields as an important contri-
bution to peace in Europe. They are bound to 
attach great weight to the responses to these 
proposals in evaluating the prospects for negotia-
tions looking toward improved relations and co-
operation in Europe. 
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mieux a des n~gociations fructueuses et a un 
r~glement rapide. A cette fin, le Conseil a procMe 
a une etude detaiiiee des diverses questions qui 
pourraient faire l'objet de recherches explora-
toires et d'eventuelles negociations. Les ministres 
ont reconnu qu'il convient d'examiner de plus 
pres les questions de procedure, et, en conse-
quence, ont demande au Conseil en session perma-
nente de faire rnpport a la prochaine reunion 
ministerielle. 
4. Les ministres ont considere que, dans une 
ere de negociations, il devait etre possible, en 
discutant de sujets precis et bien definis de 
reduire graduellement les tensions. La discus-
sion des questions fondamentales s'en trouverait 
facilitee. 
Controle des armements et desarmement 
5. Les ministres ont a nouveau exprime l'interet 
que !'Alliance porte an controle des armements et 
au desarmement, et rappele la declaration sur les 
reductions de forces mutuelles et equilibrees 
adoptee a Reykjavik en 1968 et confirmee a 
Washington en 1969. Les membres de !'Alliance 
ont constate que jusqu'ici cette suggestion n'avait 
pas abouti. Les Allies ont neanmoins poursuivi, 
et poursuivront leurs etudes afin de preparer une 
base realiste pour une exploration active du pro-
bleme a une date rapprochee et de determiner 
ainsi si elle peut constituer un point de deoart 
de negociations fructueuses. Ils ont demande an 
Conseil en session permanente de soumettre, le 
plus rapidement possible, un rapport sur la pre-
paration de modeles de reductions de forces mu-
tuelles et equilibrees. 
6. Les ministres des pays qui participent au 
programme de defense integree de l'O.T.A.N. 
considerent que les etudes de reductions de forces 
mutuelles et equilibrees ont suffisammt>nt pro-
gresse pour permettre l'etablissement de certains 
criteres dont toute reduction de cette nature 
devrait, selon eux, s'inspirer. Des reductions subs-
tantielles, soumises a une verification et a un 
controle adequat devraient etre t>nvisagees par 
un accord sur les reductions de forces mutueiles 
et equilibrees, devrait egalement etre compatible 
avec les imperatifs de securite de toutes les parties 
interessees. Ceci constituerait une nouvelle me-
sure concrete «tendant a mettre fin a la course 
aux armements, et a conduire an desarme-
ment complet, et notamment au desarmement 
nucleaire». 
7. Ces ministres ont donne des instructions 
pour que soit poursuivie l'etude de mesures qui 
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pourraient accompagner ou suivre un accord sm· 
des reductions de forces mutuelles et equilibrees. 
Ces dispositions pourraient comprendre la noti-
fication prealable des mouvements et manreuvres 
militaires, l'echange d'observateurs lors de 
manreuvres militaires et, eventuellement, l'eta-
blissement de postes d'observation. L'examen des 
techniques ou methodes d'inspection dcvrait ega-
lement etre pousse plus avant. 
AUemagne et Berlin 
8. Les ministres se felicitent des efforts de-
ployes par les gouvernements des Etats-Unis, de 
Grande-Bretagne et de la France, dans le cadre 
de leurs responsabilites speciales pour Berlin et 
l'Allemagne, afin d'obtenir le concours dr 
l'U.R.S.S. a une amelioration de la situation en 
ce qui concerne Berlin et le libre acces a la villc. 
L'elimination des difficultes creees dans le passe 
au sujet de Berlin, notamment en ce qui con-
cerne les acces, accroitrait les chances de discus-
sions serieuses sur les autres problemes concrets 
qui continuent de diviser l'Est et l'Ouest. De sur-
croit, Berlin pourrait jouer un role constructif 
dans }'expansion des relations economiqUPS entre 
l'Est et l'Ouest si le commerce de la ville avec 
l'Est etait facilite. 
9. Un rer.dement de paix juste et durable du 
probleme allemand doit reposer sur la Jilbre deci-
sion du peuple allemand et sur les interets de la 
securite europeenne. Les ministres sont persua-
des que, dans l'attente d'un tel reglement, les 
propositions de la Republique Federa~e d'Alle-
magne sur un modus vivendi entre les df'ux r>ar-
ties de l'Allemagne et pour un echange bilateral 
de renonciation a la force et a la menace de la 
force faciliterait substantiellement, si elles re-
coive-nt une reponse positive, la cooperation entre 
l'Est et l'Ouest dans d'autres domaines. Ils con-
siderent que les efforts deoloves a cette fin par 
la Republique Federale d'Allemagne repres"n-
tent un geste constructif dans le sens de la de-
tente en Europe et ils expriment l'espoir que, a 
ce titre, Jes gouvernl"ments les prendront en con-
sideration dans la definition de leur propre atti-
tude a l'egard du probleme allemand. 
10. Les ministres eonsidereraient des progr~s 
effectifs dans ces deux domaines comme une con-
tribution importante a la paix en Europe. Ils ne 
peuvent qu'attacher un grand poids aux repon-
ses qui seront faites a ces propositions dans leur 
appreciation des chances de negociations visant 
la detente et la cooperation en Europe. 
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Economic, technical and cultural exchanges 
11. Allied governments consider that not only 
economic and technical but also cultural 
exchanges between interested countries can bring 
mutual benefit and understanding. In these 
fields more could be achieved by freer movement 
of people, ideas and information between the 
countries of East and West. 
12. The benefit of the .Alliance's work in the 
field of human environment would be enhanced 
if it were to become the basis of broader co-
operation. This could, and should, be an early 
objective, being one in which the Warsaw Pact 
governments have indicated an interest. Further 
co-operation could also be undertaken, for exam-
ple, in the more specialised field of oceanogra-
phy. More intensive efforts in such fields should 
be pursued either bilaterally, multilaterally or in 
the framework of existing international bodies 
comprising interested countries. 
Perspectives for negotiations 
13. The Ministers considered that the concrete 
issues concerning European security and co-
operation mentioned in this declaration are sub-
jects lending themselves to possible discussions 
or negotiations with the Soviet Union and the 
other countries of Eastern Europe. The allied 
governments will continue and intensify their 
contacts, discussions or negotiations through all 
appropriate channels, bilateral or multilateral, 
believing that progress is most likely to be achiev-
ed by choosing in each instance the means most 
suitable for the subject. Ministers therefore 
expressed their support for bilateral initiatives 
undertaken by the German Federal Government 
with the Soviet Union and other countries of 
Eastern Europe, looking toward agreements on 
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the renunciation of force and the threat of force. 
Ministers expressed the hope that existing con-
tacts will be developed so as to enable all coun-
tries concerned to participate in discussions and 
negotiations on substantial problems of co-opera-
tion and security in Europe with real prospects 
of success. 
14. The members of the .Alliance remain recep-
tive to signs of willingness on the part of the 
Soviet Union and other Eastern European coun-
tries to discuss measures to reduce tension and 
promote co-operation in Europe and to take 
constructive actions to this end. They have noted 
in this connection references made by these 
countries to the possibility of holding an early 
conference on European security. Ministers 
agreed that careful advance preparation and 
prospects of concrete results would in any case 
be essential. Ministers consider that, as part of a 
comprehensive approach, progress in the bilateral 
and multilateral discussions and negotiations 
which have already begun, or could begin short-
ly, and which relate to fundamental problems of 
European security, would make a major contri-
bution to improving the political atmosphere in 
Europe. Progress in these discussions and nego-
tiations would help to ensure the success of any 
eventual conference in which, of course, the 
North .American members of the .Alliance would 
participate, to discuss and negotiate substantial 
problems of co-operation and security in Europe. 
15. The Ministers affirmed that, in considering 
all constructive possibilities, including a general 
conference or conferences, they will wish to 
assure that any such meeting should not serve to 
ratify the present division of Europe and should 
be the result of a common effort among all inter-
ested countries to taclde the problems which 
separate them. 
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Echanges economiques, techniques et culturels 
11. Les gouvernements des pays allies conside-
rent que non seulement les echanges economiques 
et techniques, mais aussi les echanges culturels, 
entre les pays interesses peuvent etre mutuellc-
ment avantageux et favoriser la comprehension 
reciproque. Des resultats plus importants pour-
raient etre atteints dans ces domaines grace a une 
plus grande liberte dans la circulation des per-
sonnes, des idees et des informations entre les 
pays de l'Est et de l'Ouest. 
12. Les travaux de !'Alliance quant au prob:eme 
du milieu humain prendront toute leur valeur 
s'ils fournissent le point de depart d'une plus 
vaste cooperation. Celle-ci pourrait, et devrait, 
etre un objectif a court terme. Les gouvernemcnts 
des pays du Pacte de V arsovie ont d'ailleurs ma-
nifeste de l'interet pour cette idee. La cooperation 
pourrait aussi se developper, par exemple, dans 
le domaine plus specialise de !'oceanographic. Des 
efforts plus intenses dans de tels domaines de-
vraient etre poursuivis, soit sur le plan bilateral 
on multilateral, soit dans le cadre des organisa-
tions internationales existantes auxquelles appar-
tiennent les pays interesses. 
Perspectives de negociations 
13. Les ministres considerent que les questions 
concretes mentionnees dans la presente decla-
ration et qui concernent la securite et la coope-
ration en Europe pourraient se preter a des dis-
cussions ou a des negociations avec l'Union Sovie-
tique et les autres pays de l'Europe de l'Est. JJe~ 
gouvernements allies poursuivront et intensifie-
ront leurs contacts, discussions ou explorations 
par toutes les voies appropriees, bilaterales ou 
multilaterales, convaincus que, pour avoir le 
maximum de chances de progresser, il faudra 
choisir dans chaque cas les procedures les mieux 
adaptees au sujet considere. Ils ont a cc propos 
exprime leur appui aux initiatives bilaterales 
prises par le gouvernement federal allemand vis-
a-vis de l'Union Sovietique et des autres pays de 
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l'Europe de l'Est, en vue de conclure des accords 
sur }a renonciation a l'emploi ou a la menace de 
la force. Les ministres ont exprime l'espoir que 
les contacts actuels se developperont de fa<;on a 
permettre a tons les pays interesses de participer 
anx discussions et negociations sur lcs problemes 
essentials concernant la cooperation et la securite 
Pn Europe avec de reelles chances de succes. 
1-1:. J_Jes pays membres de !'Alliance restent atten-
tifs a tons signes que l'Union Sovietique et les 
autres pays d'Europe orientale donneraient d'une 
disposition favorable a la discussion de mesures 
permcttant de reduire la tension et de favoriser 
la cooperation en Europe et d'engager des actions 
constructives en ce sens. Ils ont note a cet egard 
lcs references faites par ces pays a la possibilit~ 
l1c tenir prochainement une conference sur la 
securite europeenne. Les ministres sont convenus 
qn'une preparation soigneuse et la perspective dE 
resnltats concrets seraient dans tousles cas essen-
tielles. Les ministres considerent que, dans une 
perspective d'ensemble, des progres accomplis 
dans les discussions et negociations de caractere 
bilateral et multilateral qui sont en cours ou qui 
pourraient avoir lieu prochainement et qui se 
rapportent aux problemes fondamentaux de la 
securite europeenne, contribueraient dans une 
large mesure a ameliorer le climat politique en 
Europe. De tels progres dans ces discussions et 
negociations aideraient a assurer le succes de 
toute conference reunie pour discuter et negocier 
les problemes importants de la cooperation et de 
;a securite en Europe et a laquelle participeraient 
bien entendu les membres nord-americains de 
!'Alliance. 
15. IJes ministres affirment que s'ils envisagent 
toutes les possibilites constructives, y compris 
celles d'une conference generale, ou d'une serie 
de conferences, ils feront en sorte que cette ou ces 
conferences ne servent pas a consacrer la division 
actuelle de l'Europe et qu'elles soient l'aboutisse-
ment d'un effort commun accompli par tous les 
pays interesses pour aborder les problemes qui 
les separent. 
Document 498 
Amendment No. 1 
8th December 1969 
The United States and European security 
AMENDMENT No. 11 
tabled by Mr. Draeger 
on behalf of the Committee on Defence Questions and Armaments 
1. Mter the second paragraph of the preamble to the draft Recommendation, insert the following new 
paragraph: 
"And welcoming in particular the North Atlantic Council communique of 5th December 1969 which 
refers to Warsaw Pact proposals for a European security conference, replies officially to the Moscow 
communique of 4th December, and declares that NATO will study the procedure as well as the 
topics for possible negotiations ;" 
2. Mter the present fourth (which becomes the fifth) paragraph of the preamble, insert the following 
new paragraph: 
"Welcoming the comprehensive study of the relative capabilities of the NATO and Warsaw Pact 
forces on which NATO is now engaged;" 
Signed : Draeger 
Explanatory Memorandum 
The Committee adopted the draft Recom-
mendation contained in Document 498 on 4th 
December. Since then two important commu-
niques have been issued, one by the summit 
conference of the Warsaw Pact countries in 
Moscow (4th December) and one by the minis-
terial meeting of the North Atlantic Council in 
Brussels on 5th December, to which is annexed 
a declaration on the future development of 
relations between eastern and western countries. 
The declaration quotes directly from the 
Moscow communique and can be considered an 
official public reply to Warsaw Pact proposals 
- the first time a NATO text has done so 
openly. 
The Rapporteur believes that the draft 
Recommendation will gain in authority and 
topicality by taking these documents into 
account ; accordingly at the request of the Com-
mittee, he proposes two amendments to the 
preamble of the Committee's draft Recommen-
dation. 
I. See lOth Sitting, lOth December 1969 (Amendment adopted). 
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Amendement no 1 
8 decembre 1969 
Les Etats- Unis et la securite europeenne 
AMENDEMENT n° 1 1 
presente par M. Draeger 
au nom de la Commission des. Questions de Defense et des Armements 
I. Apres le deuxieme paragraphe du preambule du projet de recommandation, ajouter les mots : 
« Et se felicitant notamment du communique du Conseil de l' Atlantique nord en date du 5 decem-
bre 1969, qui evoque les propositions des pays du Pacte de Varsovie relatives a une conference sur 
la securite europeenne, qui repond officiellement au communique de Moscou du 4 decembre, et qui 
declare que l'O.T.A.N. examinera les questions de procedure ainsi que les questions se pretant le 
mieux a des negociations eventuelles ;» 
2. Apres l'ancien paragraphe 4 (devenu le paragraphe 5) du preambule, inserer le paragraphe suivant: 
<<Se felicitant de l'etude approfondie que l'O.T.A.N. entreprend sur les potentiels militaires compares 
de l'O.T.A.N. et du Pacte de Varsovie; » 
Signe: Draeger 
Expose des motifs 
La commission a adopte, le 4 decembre 1969, 
le projet de recommandation contenu dans le 
Document 498. Depuis lors, deux communiques 
importants ont ete publies, l'un par la conference 
« au sommet » du Pacte de V arsovie a Moscou 
le 4 decembre, et l'autre par la reunion ministe-
rielle du Conseil de l'Atlantique nord a Bruxelles 
le 5 decembre ; en annexe a ce dernier document 
se trouve une declaration sur !'evolution future 
des relations entre les pays de l'Est et de 
l'Ouest. 
La declaration cite les termes du commu-
nique de Moscou et l'on peut la considerer comme 
une reponse publique et officielle aux proposi-
tions du Pacte de Varsovie; c'est la premiere 
fois que l'O.T.A.N. repond aussi ouvertement. 
Le rapporteur estime que le projet de re-
commandation gagnera en autorite et en actualite 
s'il tient compte de ces documents ; c'est pour-
quoi il propose, a la demande de la commission, 
d'apporter deux amendements au preambule du 
projet de recommandation de la commission. 
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DOCUMENT 499 
Draft Recommendation 
on the treaty on the non-proliferation of nuclear weapons 
The Assembly, 
Having taken note of the two reports 1 of the Committee on Defence Questions and Armaments 
analysing the text of the treaty on the non-proliferation of nuclear weapons and its consequences for Euro-
pean security and the activities of the European Communities now and in the future ; 
Considering that the United Nations General Assembly commanded this treaty by 95 votes to 4 
with 21 abstentions; 
Believing that this treaty offers definite advantages for world stability and progress towards nuclear 
disarmament and that it does not prejudice the security of Europe ; 
Noting that for the Euratom countries the application of safeguards to the civil nuclear industry 
will be determined only by an agreement to be negotiated between Euratom and the IAEA, and that the 
Committee on Defence Questions and Armaments will report further to the Assembly on this question; 
Believing nevertheless that in order not to impede the action of the European Communities it would 
be useful for the application of the treaty to be covered by the statements of interpretation set forth in the 
operative text below ; 
Believing finally that accession to the non-proliferation treaty in no way condones the intervention 
of the Soviet Union and some of its allies in Czechoslovakia, 
RECOMMENDS THAT THE COUNOIL 
Seek to establish a common policy for the member countries regarding the non-proliferation treaty, 
providing for : 
(i) The signature of the treaty by all the WEU countries at the earliest possible date; 
(ii) Urgent negotiations on the safeguards agreement between Euratom and the IAEA; 
( iii) The ratification of the treaty by all the Euratom countries as soon as the said agreement has 
been concluded ; 
(iv) Identical statements of interpretation by the members of WEU covering: 
- the need to make progress towards nuclear disarmament ; 
- the right of a future European federation to possess nuclear weapons ; 
- the right of all parties to supplies of nuclear materials of all kinds. 
1. Documents 454 and 499. 
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Projet de recommandQtion 
sur le traite sur la non-proliferation des armes nucleaires 
L' .A!semblee, 
Ayant pris connaissance des deux rapports 1 de la Commission des Questions de Defense et des 
Armaments qui analysent le texte du traite sur la non-proliferation des armes nucleaires, sea consequences 
pour la securite europeenne et pour lea activites des Communautes europeennes dans le present et dans 
l'avenir; 
Considerant que l' Assembl6e generale des Nations Unies, par 95 voix contre 4 et 21 abstentions, 
s'est felicitee de la conclusion du traite; 
Estimant que le traite offre des avantages certains pour la stabilite mondiale et pour un progres 
dans la voie du desarmement nucleaire, et qu'il ne porte pas atteinte a la securit6 de l'Europe ; 
Constatant que, pour lea pays de !'Euratom, !'application des controles a l'industrie nucl6aire civile 
ne sera regl6e que par un accord a intervenir entre !'Euratom et l'A.I.E.A., et que la Commission des Ques-
tions de Defense et des Armaments fera de nouveau rapport a l' Assembl6e sur cette question ; 
Estimant cependant que, pour eviter toute entrave a l'action des Communautes europeennes, il 
serait utile que la mise en application du traite fasse l'objet des declarations d'interpretation reprises au 
dispositif ci-apres ; 
Estimant enfin que !'adhesion au traite de non-proliferation n'implique en aucune maniere l'accep-
tation de la situation creee par !'intervention de l'Union Sovietique et de certains de sea allies en Tch6co-
slovaquie, 
REOOMMANDE AU CONSEIL 
De s'efforcer d'elaborer une politique commune des pays membres a l'egard du traite de non-proli-
feration, prevoyant: 
(i) La signature du traite par tous les pays de l'U.E.O. dans le plus bref delai; 
(ii) La negociation urgente de l'accord sur les controles entre !'Euratom et l'A.I.E.A.; 
(iii) La ratification du traite par tous les pays de l'Euratom des la conclusion dudit accord; 
(iv) Des declarations d'interpretation identiques par lea membres de l'U.E.O., portant: 
- sur la necessite de progresser dans la voie du desarmement nucl6aire; 
- sur le droit d'une future federation europeenne a poss6der des armes nucleaires ; 
- sur le droit pour toutes les parties a l'approvisionnement en matieres nucleaires de toutes 
sortes. 




(submitted by Mr. Mart, Rapporteur) 
Introduction 
1. The treaty on the non-proliferation of 
imclear weapons was signed in London, Moscow 
and Washington on 1st July 1968. It represented 
the culmination of ten years' effort originating 
in an Irish proposal in the General Assembly of 
the United Nations in 1958. The present status 
of the treaty as far as signatures, ratifications, 
and the prospects of its entry into force is 
described in paragraphs 36 et seq. below. 
2. On 19th September 1968, by 9 votes to 1 
with 7 abstentions, the Committee adopted a 
report on the treaty submitted by Mr. Hou-
siaux 1• Adopted immediately after the occupa-
tion of Czechoslovakia by forces from certain 
Warsaw Pact countries - an event which was 
directly linked with the treaty on the non-
proliferation of nuclear weapons because its 
preamble specifically recalls that States must 
refrain from the threat or use of force against 
the political independence of any State - this 
report drew two categories of conclusions : 
(a) General conclusions : The Committee 
considered that in spite of certain 
drawbacks the treaty "nevertheless 
offers substantial advantages for 
world stability and the prospect of 
progress towards disarmament, and 
nuclear disarmament in particular" and 
"in normal circumstances it would be 
in the interest of all the WEU member 
countries to accede to the treaty in the 
conditions mentioned below". 
(b) Effects of the occupation of Czecho-
slovakia : Having regard to the occupa-
tion of Czechoslovakia the Committee 
considered "that the WEU countries 
which have not yet signed the treaty 
should postpone si~ing until the WEU 
Council decides the situation in Eur-
ope and Soviet policy make it desirable 
for all the WEU member countries to 
accede to the treaty" but in view of the 
worldwide importance of the treaty, the 
Committee further considered that 
1. Document 454. 
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nothing should be done which might 
prevent its entry into force as soon as 
possible. 
3. At a subsequent meeting on 15th October 
1968, the Committee decided for various reasons 
that at the conclusion of the debate on the report 
in the Assembly, the Chairman should request 
that the report be referred back to the Committee 
for further consideration. The Assembly duly 
referred the report back at the end of the debate 
on 17th October 1968. 
4. The Committee considers that the first 
report 1 it adopted on 19th September 1968 
remains fully valid as far as its general con-
clusions are concerned. In particular, your Rap-
porteur has nothing to add to the careful analysis 
there made by Mr. Housiaux in Chapters I to Ill 
of his explanatory memorandum, dealing respec-
tively with the background of the treaty, its 
provisions and its consequences. The Committee 
considers these chapters and the documentary 
appendices 2 to form an integral part of its 
present report to the Assembly, and reference 
should be made to them for an assessment of the 
substance of the treaty. 
5. The Committee has thought it useful 
however in the present report to submit an 
amended draft Recommendation, revised to take 
account of changes in the international situation, 
but otherwise largely repeating the language of 
the draft Recommendation it adopted last year. 
In the explanatory memorandum your Rappor-
teur has thought it useful to mention again but 
more briefly the implications of the treaty as 
far as European security, the peaceful uses of 
nuclear energy, safeguards and world stability 
are concerned - matters of the closest concern 
for the WEU countries. He then reports on the 
evolution of the situation since the previous 
1. Document 454. 
2. Appendices to Document 454 : I. Text of the treaty 
on the non-proliferation of nuclear weapons; Ill. Reso-
lution 2373 commanding the non-proliferation treaty, 
adopted by the United Nations General Assembly on 
12th June 1968; IV. Resolution 255 (1968) adopted by 
the United Nations Security Council, New York on 
19th June 1968; V. Text of the identical declarations 
made in the Security Council by the United Kingdom, 
the Soviet Union, and the United States on 17th June 1968. 
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Expose des motifs 
(prisente par M. Mart, rapporteur) 
Introduction 
1. Le Traite sur la non-proliferation des armes 
nucleaires a ete signe a Londres, Moscou et 
Wa~hingto~ le 1 er juillet 1968. I1 represente le 
fruit de diX annees d'efforts qui ont pris nais-
sance avec le depot d'une proposition irlandaise 
devant l'Assemblee generale des Nations Unies 
en 1958. La situation telle qu'elle se presente en 
ce qui conc~rne la signature, la ratification et 
les perspectives d'entree en vigueur du traite 
est decrite aux paragraphes 36 et suivants. ' 
2. Le 19 septembre 1968, la commission a 
adopte par 9 voix contre 1 et 7 abstentions un 
rapport sur le traite presente par M. Housiaux 1. 
Adopte au lendemain de !'occupation de la 
Tchecoslovaquie par les forces de certains pays 
du Pacte de Varsovie - evenement lie directe-
ment au Traite sur la non-proliferation des armes 
nucleaires, dont le preambule rappelle clairement 
que les Etats doivent s'abstenir de recourir a la 
menace ou a l'emploi de la force contre l'inde-
pendance politique de tout Etat - ce rapport 
se terminait par deux categories de conclusions : 
(a) Conclusions generales: La commission 
estimait que, malgre certains inconve-
nients, le traite « offre neanmoins des 
avantages substantiels pour la stabilite 
mondiale et pour les perspectives d'un 
progres sur la voie du desarmement l 
notamment du desarmement nucleaire » 
et « qu'en temps normal, il serait dans 
l'interet de tous les pays membres de 
l'U.E.O. d'adherer an traite dans les 
conditions precisees plus loin». 
(b) Incidences de l'occupation de la Tcheco-
slovaqnie : Compte tenu de !'occupation 
de la Tchecoslovaquie, la commission 
estimait «que les pays de l'U.E.O. qui 
n'ont pas encore signe le traite devraient 
surseoir a la signature jusqu'a ce que 
le Conseil de l'U.E.O. decide que la 
situation en Europe et la politique de 
I 'U.R.S.S. rendent souhaitable I' acces-
sion au traite de tous les pays membres 
de l'U.E.O. », mais en raison de !'im-
portance mondiale du traite, elle esti-
1. Document 454. 
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mait egalement que rien ne pouvait etre 
fait qui en empeche l'entree en vigueur 
aussi rapidement que possible. 
3. Lors d'une reunion ulterieure, le 15 octobre 
1968, la commission a decide, pour diverses rai-
sons, qu'au terme des debats de l'Assemblee sur 
cette question, le president demanderait que le 
rapport soit renvoye en commission pour sup-
plement d'examen, ce que l'Assemblee a fait le 
17 octobre 1968. 
4. La commission estime que le premier rap-
port 1 adopte le 19 septembre 1968 reste pleine-
ment valable en ce qui concerne les conclusions 
generales. Votre rapporteur n'a rien a ajouter, 
notamm~nt, a l'analyse minutieuse faite par 
M. Housiaux dans les trois premiers chapitres de 
son expose des motifs qui concernent respective-
ment I 'historique des clauses et des incidences du 
traite. La commission considere que ces chapitres 
~ont, avec les annexes documentaires 2, partie 
mtegrante du present rapport et il convient de 
s'y rapporter pour evaluer la substance du traite. 
5 .. La commission a pense neanmoins qu'il etait 
utll~ de presenter dans le present rapport un 
proJet de recommandation revise pour tenir 
compte de !'evolution de la situation internatio-
nale, tout en reprenant pour l'essentiel l'enonce 
du projet de recommandation adopte l'annee 
derniere. Dans !'expose des motifs, votre rappor-
teur a estime qu'il etait utile de rappeler encore 
une fois, mais plus brievement, les incidences du 
traite sur la securite europeenne, les applications 
pacifiques de l'energie nucleaire, les controles et 
la stabilite mondiale, questions qui revetent le 
plus haut interet pour les pays de l'U.E.O. TI 
retrace ensuite !'evolution de la situation depuis 
1. Document 454. 
2. Annexes au Document 454 : I. Texte du traite sur 
la non-prolif~ration des annes nucleaires sign~ a Londres, 
Moscou et Washington le }er juillet 1968; Ill. Resolution 
2373 de l'Assemblee generale des Nations Unies se felici-
tant du trai~ de non-proliferation, adoptee le 12 juin 19158; 
IV. ~solut10n 255 (1968) adoptee par le Conseil de secu-
rite des Nations Unies, 8. New York, le 19 juin 1968; 
V. Texte des declarations identiques faites au Conseil de 
securite par le Royaume·Uni, l'U.R.S,S, et lea Etats-Unis 
le 17 juin 1968. 
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report was adopted, and appends more recent 
docUmentary material. 
· I. Certain implications ·of- the treaty 
(a) European security 
6. The· first report analysed at some length the 
consequences of the.treaty for western defence 1• 
It was shown that existing arrangements for 
nuclear defence are in no way affected. This has 
been publicly attested in interpretative state-
ments by the United Kingdom and the United 
States quoted in the first report 2• First the 
treaty imposes no restrictions on the possession 
and control of nuclear weapons by existing 
nuclear weapon powers. Hence existing or any 
future nuclear weapons of France, the United 
Kingdom and the United States are not limited. 
Although all parties do undertake to negotiate 
on the cessation of the nuclear arms race and on 
nuclear disarmament, the consequences of such 
negotiation would be an entirely separate matter 
which the Committee would follow very closely. 
7. Secondly the treaty does not restrict consul-
tation on the use of nuclear weapons between 
any powers, nor does it anywhere mention 
delivery vehicles for nuclear weapons. Thus the 
treaty cannot affect present NATO arrange-
ments for consultation and contingency planning 
on the use of United States and British strategic 
nuclear weapons assigned to NATO, nor can it 
affect the status of tactical nuclear weapons in 
Europe - the means of delivery are in the hands 
of the armed forces of most WEU countries ; the 
warheads remain in United States custody in 
peacetime. The treaty would not be operative 
if a decision to go to war were made. 
8. In the third place, although the treaty 
prohibits nuclear weapon powers from trans-
ferring nuclear weapons to any recipient what-
soever, it does not prohibit one nuclear weapon 
power from assisting another such power to 
produce nuclear weapons. Thus it cannot inter-
1. Document 454, paragraphs 69-75. 
2. Op. cit. paragraphs 70-74. 
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fere with present arrangements between the 
. United States and the United Kingdom, which 
include the exchange of design data, nuclear 
materials and components for the manufacture 
of nuclear weapons~, Nor would the treaty 
prevent any similar arrangements being made 
between the United States and France, because 
under the definition of Article IX, paragraph 3, 
France clearly ranks as a nuclear weapon power 
whether or not it accedes to the treaty. 
9. Lastly, these interpretative statements by 
the United States and the United Kingdom make 
clear the right of a future European federation 
to possess nuclear weapons. Mr. Mulley's state-
ment is worth repeating : 
"A federated State would not be barred 
from succeeding to the former nuclear status 
of one of its components. A federated State 
would have to control all of its external 
security functions, including defence and 
all foreign policy matters relating to external 
security" 2 • 
This is a most important statement 8 • The Com-
mittee believes that the non-proliferation treaty 
should not be an obstacle to the creation of a 
European federation, and that the point should 
be clearly made in interpretative statements by 
all WEU governments. Sub-paragraph (iv) of 
the draft Recommendation is worded accordingly. 
10. Thus the treaty imposes only two restric-
tions on nuclear defence : 
(i) present non-nuclear States are prevented 
from acquiring nuclear weapons (the 
very principle of the treaty) ; 
(ii) the joint ownership or control of nuclear 
weapons by groups of States other than 
1. Under the agreement of 3rd July 1958 as amended 
in June 1959 and March 1969. 
2. Statement by Mr. Mulley, Minister of State for 
Foreign Affairs, Hansard, 8th July 1968, cols. 36 et seq. 
3. In a statement made on 24th November 1969 when 
the Soviet instrument of ratification was being signed, 
Mr. Gromyko said that the treaty prevented groups of 
States from possessing nuclear weapons. Most significantly 
he did not challenge the well-known interpretative state-
ments of the United Kingdom and the United States 
concerning the right of a federated State to succeed to 
the former nuclear status of one of its components. 
l'adoption du rapport precedent et ajoute en 
annexe une documentation plus recente. 
I. Quelques incldences du traite 
(a) La secarite earopeenne 
6. Le premier rapport analysait assez longue-
ment les incidences du traite sur la defense 
occidentale 1 et montrait que les arrangements 
existants en matiere de defense nucleaire ne s'en 
trouvaient nullement affectes. Le fait a ete at-
teste publiquement par les interpretations don-
nees par le Royaume-Uni et les Etats-Unis, qui 
sont citees dans le premier rapport 2 • Premiere-
ment, le traite n'impose aucune restriction a la 
possession et au controle des armes nucleaires 
par les puissances actuellement dotees d'armes 
nucleaires. En consequence, les armes nucleaires 
que possedent actuellement, ou que pourraient 
posseder a l'avenir, la France, le Royaume-Uni 
et les Etats-Unis ne sont soumises a aucune 
limitation. Bien que toutes les parties au traite 
s'engagent a negocier sur la cessation de la course 
aux armes nucleaires et sur le desarmement 
nucleaire, les consequences de ces negociations 
constitueraient une question entierement a part 
que la commission suivrait avec la plus grande 
attention. 
7. Deuxiemement, le traite ne restreint en 
aucune maniere les consultations internationales 
snr l'utilisation des armes nucleaires et il ne 
mentionne nulle part les vecteurs d'armes nu-
cleaires. n ne saurait done affecter les disposi-
tions actuelles de l'O.T.A.N. relatives aux consul-
tations et aux plans d'urgence concernant !'utili-
sation des armes nucleaires stratelrioues ameri-
caines et britanniques affectees a l'O.T.A.N .. non 
plus que le statut des armes nucleaires tactiques 
en Europe, dont les vecteurs sont con:fies aux 
forces armees de la plupart des pavs de l'U.RO., 
les ogives restant sous la garde des Etats-Unis 
en temps de paix. Le traite deviendrait caduc si 
la decision intervenait de recourir a la guerre. 
8. Troisiemement, le traite interdit aux Etats 
nucleaires de transferer a qui que ce soit des 
armes nucleaires, mais il n'empeche pas un Etat 
nucleaire d'en aider un autre a en fabriquer. n 
n'entrave done pas !'application des accords exis-
tants entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni, 
1. Document 454, paragraphes 69 a 75. 
2. Op. oit., paragraphes 70 a 74. 
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qui prevoient l'echange de plans, de matieres 
fissiles et de composants pour la fabrication d'ar-
mes nucleaires 1• Il n'interdirait pas non plus la 
conclusion d'accords analogues entre les Etats-
Unis et la France, puisqu'aux termes de l'ar-
ticle IX, paragraphe 3, la France est manifeste-
ment consideree comme un Etat dote d'armes 
nucleaires, qu'elle adhere ou non au traite. 
9. Enfin, les interpretations donnees par les 
Etats-Unis et le Royaume-Uni marquent nette-
ment le droit d'unc federation europeenne de 
posseder des armes nucleaires. La declaration de 
M. Mulley meritc, a ce propos, d'etre rappelee: 
« Le traite n'interdirait pas !'accession d'un 
Etat federe a l'ancien statut nucleaire de 
l'un de ses membres. Cet Etat federe aurait 
necessairement le controle sur toutes les 
fonctions relatives a la securite exterieure, 
notamment la defense, et sur toutes les ques-
tions de politique etrangere s'y rappor-
tant » 2• 
Cette declaration est tres importante 3 • La com-
mission estime que le traite de non-proliferation 
ne devrait pas constituer nn obstacle a la creation 
d'une federation europeenne et que ceci devrait 
etre precise dans les declarations d'interpretation 
de tous les gouvernements de l'U.E.O. L'alinea 
(iv) du projet de recommandation est redige en 
consequence. 
10. Le traite n'impose done que deux restrictions 
en matiere de defense nucleaire: 
(i) il interdit aux Etats actuellement non 
nucleaires d'acquerir leurs propres 
armes nucleaires (c'est le principe meme 
du traite) ; 
(ii) il interdit a des groupes d'Etats autres 
que les Etats constituant une federation 
1. En vertu de l'accord du 3 juillet 1958, tel qu'il a ete 
amende en juin 1959 et mars 1969. 
2. Declaration de M. Mulley, Ministre d'Etat aux affaires 
etrangeres, Hansard, 8 juillet 1968, colonnes 36 et sui-
vantes. 
3. Dans la declaration qu'il a faite le 24 novembre 1969, 
au moment de la signature par les Sovietiques des instru-
ments de ratification, M. Gromyko a indique que le traite 
empechait des groupeB d' EtatB de posseder des armes 
nucleaires. n est tres significatif qu'il n'ait pas mis en 
cause les declarations d'interpretation bien connues du 
Royaume-Uni et des Etats-Unis sur le droit d'un Etat 
jed£r6 d'acceder a l'ancien statut nucleaire de l'un de ses 
membres. 
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the constituent States of a federation is 
prohibited. 
As however it is not the policy of any non-nuclear 
WEU country to produce nuclear weapons -
two of them, Germany 1 and Italy 2, are formally 
committed - and there is no likelihood of this 
policy being changed except, conceivably, in 
circumstances where the treaty could be unilater-
ally denounced under Article X in any case 8 , 
the first of these restrictions will have no effect 
on defence policy. The second restriction in fact 
prohibits nuclear sharing of the type the still-
born multilateral force (MLF) proposals would 
have involved. But as these belong to history and 
have been replaced bv the consultative pro-
cedures of the NATO Nuclear Planning Group 
which is compatible with the treaty, there is no 
interference with European security. 
11. Thus your Committee con<'lndes, as in its 
first report, that the non-proliferation treaty 
does not prejudice the security of Europe. 
(b) Peaceful uses of nuclear energy 
12. The Committee examined the question of 
peaceful uses at length in its first report 4 and 
concluded that the provisions of the treaty were 
compatible with the full development of nuclear 
energy for peaceful purpoRes in the WEU <'oun-
tries. The Committee is still of the same opinion. 
The oriP,"inal draft Recommf'nnation, however, 
included a reference to the right for all parties to 
exploit all present and future applications of 
nuclear energy for peaceful purposes among the 
points to be made in interpretative statf'ments 
by the member governments. This was motivatf'd 
in particular by the fact that plants for the 
enrichment of uranium in its isot.ope 23!1 existen 
only in nuclear weapon countries, and might 
thereby come bv usal!e to be regarded as plants 
for the production of nuclear weapons, when in 
fact there will be an increasing need for such 
I. Germany has undertaken not to manufacture 
nuclear weapons on its territory. Annex I to Protocol 
No. ITI of the modified Brussels Treaty. 
2. Italy may neither possess nor manufacture nuclear 
weapons under Article 51 of the Peace Treaty. 
3. If "extraordinary events... have jeopardised the 
supreme interest of its country". 
4. Document 454, paragraphs 51·56 and 88.93. 
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plants to produce fissile material also for 
advanced civilian nuclear reactors. 
13. There have however been some developments 
in this field. In particular Germany, the Nether-
lands and the United Kingdom are co-operating 
to produce centrifuge enrichment plants, which 
will be built both in the Netherlands and the 
United Kingdom, thus clearly establishing that 
enrichment plants are an integral part of civilian 
nuclear programmes. As the text of the treaty 
is quite explicit about the right of all parties to 
engage fully in civilian nuclear activities, the 
Committee has now omitted this proviso from 
the statements of interpretation advocated in 
the revised draft Recommendation. 
(c) Safeguards 
14. The first report of the Committee 1 dealt at 
some length with the problem of safel!llards. This 
problem closely concerns the 'VEU countries 
who are members of or are candidates for mem-
bership of Euratom, because of the problem of 
possible overlapping with the Euratom safe-
guards system. This is also a politically sensitive 
aspect of the non-proliferation treaty because 
for the first time it will lead to the application 
of a worldwide inspection system in one limited 
field of arms control. For these reasons your 
Rapporteur wishes to recall salient features of 
the safeguards problem in the present report. 
15. In general, the Committee feels that the 
fears sometimes expressed about the danger of 
industrial espionage through IAEA safeguards 
may have been exaggerated, as the IAEA safe-
guard system itself contains guarantees against 
this. Moreover, the IAEA system is concerned 
only with the flow of nuclear materials through 
installations, and not with the installations as 
such. Lastly, very much more information is 
publicly available about civil nuclear plant than 
a layman might suppose, as a glance at the 
voluminous technical press will show. 
I. Document 454, paragraphs 42-50 and 94-108. 
de poss~der ou de controler en commun 
des arrnes nucleaires. 
Toutefois, ~tant donn~ qu'aucun pays non 
nucleaire de l'U.E.O. ne vise a fabriquer des 
arrnes nucleaires - deux d'entre eux, l'Allema-
gne 1 et l'Italie 2, s'y sont formellement engages 
- et que cette politique est peu susceptible d'etre 
modifiee, sauf, peut-etre, dans le cas oil le traite 
pourrait, de toute maniere, etre denonce unila-
teralement en vertu de l'article X 3 , la premiere 
de ces restrictions n'aura aucun effet sur la poli-
tique de defense. Quant a la seconde, elle inter-
dit en fait le genre de partage nucleaire qu'au-
raient implique les propositions mort-nees de 
force multilaterale (M.L.F.), mais comme celles-ci 
appartiennent au passe et qu'elles ont ete rem-
placees par des procedures de consultation au 
sein du groupe des plans nucleaires de l'O.T.A.N., 
qui est compatible avec le traite, la securite euro-
peenne n'est pas en cause. 
11. Votre commission en conclut done, comme 
dans son premier rapport, que le traite de non-
proliferation ne porte pas prejudice a la securite 
de l'Europe. 
(b) Les utilisations pacifiques de l'energie nucleaire 
12. La commission, apres avoir examin~ en de-
tail dans son premier rapport 4 la question de 
!'utilisation pacifique de l'energie nucleaire, etait 
parvenue a la conclusion que les dispositions du 
traite sont compatibles avec le plein developpe-
ment de l'energie nucleaire a des fins pacifiques 
dans les pays de l'U.E.O. Elle est toujours du 
meme avis. Le projet de recommandation primi-
tif mentionnait, toutefois, parrni les points sur 
lesquels devraient porter les declarations d'inter-
pretation des gouvernements membres, le droit 
pour toutes les parties d'exploiter toutes les ap-
plications pacifiques actuelles et futures de 
l'energie nucleaire. Ceci etait du notamment au 
fait que les pays dotes d'arrnes nucleaires etaient 
les seuls a disposer d'usines d'enrichissement de 
!'uranium en isotope 235 et que ces usines pour-
raient, de ce fait, etre considerees dans la pra-
1. L'Allemagne s'est engagee a ne pas fabriquer d'armes 
nucleaires sur son territoire. Annexe I au Protocole N° Ill 
du Traite de Bruxelles modifie. 
2. L'Italie ne peut ni posseder, ni fabriquer d'armes 
nucleaires en vertu de l'article 51 du Traite de Paix. 
3. Si «des evenements extraordinaires ... ont compromis 
les interets supremes de son pays •· 
4. Document 454, paragraphes 51 a 56 et 88 8 93. 
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tique comme des installations travaillant a des 
fins militaires alors qu'elles vont devenir de plus 
en plus n~cessaires pour la production de ma-
tieres fissiles destinees a l'alirnentation de r~ac­
teurs civils de pointe. 
13. Cependant, des elements nouveaux sont ap-
parus dans ce domaine. En particulier, l'Alle-
magne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont con-
venu de construire en cooperation deux usines 
d'enrichissement par ultracentrifugation qui se-
ront implantees aux Pays-Bas et an Royaume-
Uni. Les trois pays demontrent ainsi que ce genre 
d'installation fait partie int~grante des pro-
grammes nucleaires civils. Le texte du traite 
~tant tout a fait explicite sur le droit de toutes 
les parties de se livrer sans restrictions a des 
activites nucleaires pacifiques, la commission a 
retir~ ce point des declarations d'interpr~tation 
preconi~es dans le projet de recommandation 
revis~. 
(c) Les contr6les 
14. Le premier rapport de la commission 1 exa-
minait egalement le probleme des controlf's. Cf'-
lui-ci int~resse de tres pres les pays de l'U.E.O. 
qui sont membres de !'Euratom ou candidats a 
!'adhesion, ~tant donne les chevauchements pos-
sibles avec le svsteme des controles de securite 
de !'Euratom. C'est aussi un aspect du traite de 
non-proliferation particulierement delicat du 
point de vue politique, car il s'agira, pour la 
premiere fois, d'inspection a l'echelle mondiale 
portant sur un secteur limite du controle des 
arrnements. C'est pourquoi votre rapporteur sou-
haite rappeler dans le present rapport les prin-
cipaux aspects de ce probleme. 
15. En general, la commission estime que les 
craintes parfois exprimees quant au risQue d'es-
pionnage industriel que comporteraient les 
controles de l'A.I.E.A. ont peut-etre ete exage-
rees ; en effet, le systeme des controles de 
l'A.I.E.A. prevoit lui-meme des garanties a cet 
egard. De plus, il ne concerne que le flux des 
matieres fissiles dans les installations et non pas 
les installations en tant que telles. Enfin, les 
informations sur les usines nucleaires sont pu-
bliees de fagon bien plus copieuse Que ne pourrait 
le supposer l'homme de la rue ; il n'est que de 
jeter un coup d'reil a la volumineuse presse tech-
nique. 
1. Document 454, paragraphes 4' a 50 et 94 8, 108. 
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16. In the first place a favourable pronounce-
ment now on the value of the non-proliferation 
treaty, which the Committee's draft Recommenda-
tion invites the Assembly to make, will not 
include any judgment on the safeguards arrange-
ments as far as the WEU countries are con-
cerned because the non-proliferation treaty 
clearly provides that agreements on safeguarrls 
are to be concluded with the International 
Atomic Energy Agency by the non-nuclear 
weapons States party to the treaty "either 
individually or together with other States". This 
provision was expressly included to permit 
Euratom to negotiate collectively with the IAEA, 
and the impact of such safeguards measures on 
the Euratom countries will depend soleb' on the 
outcome of thPse subsequent negotiations. ThP 
Committee will follow these negotiations ann 
report further to the Assembly on this subjeet. 
The only point the Committee wishes to makr 
at this time in the draft Recommendation is that 
the ne~otiations on safeguards shonln start 
urgently. As far as the United Kingdom is con-
cerned, which is a nuclear weapon power under 
the non-proliferation treaty but is not yet a 
member of Euratom. this country is under no 
obligation to accept IAEA safeguards, but has 
undertaken unilaterally to accept such safpguards 
on all its civilian nuclear installations onee the 
treaty comes into force. The Committee will wish 
to include the question of safeguards in the 
United Kin~dom in a future report on the saff'-
guards problem of the WEU countries as a 
whole ; clearlv care should be taken in ne~otia­
ting the United Kingdom-IAEA safeg-uards 
agreement to ensure compatibility with the future 
application of Euratom safeguards in the United 
Kingdom when that country becomes a member 
of Euratom. 
17. For the present the Committee beJieves that 
the fo11owing principles should underlie the 
application of safeguards under the non-prolifer-
ation treaty to the WEU countries : 
- the functioning of Euratom civilian 
nuclear activities must in no way be 
hindered; 
- the non-nuclear weapon powers must not 
be called upon to bear an excessive pro-
portion of the costs of applying safe-
guards - for 1970 IAEA plans an 
inspectorate of 52 officers ; the contribu-
tions to the cost of applying safeguards 
are: Belgium $12,720; France $69,324; 
Germany $81,026; Italy $37,397; 
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Luxemqourg $636 ; Netherlands $13,356 ; 
United Kingdom $76,574; 
- the validity of the IAEA safeguards 
system must not be undermined, because 
this is a worldwide system which it is 
in the interests of WEU countries to 
promote. 
18. The last point is important. "Then the non-
proliferation trPaty comes into :t'oree the IAEA 
safeguards system will provide a first worldwide 
inspection system for one aspect of the control 
of armaments. Whilf' 'VEU countries will be 
required to accept IAEA safeguards, althou~h 
the Soviet Union, a nuclear weapon power. will 
be exempt, it must be remembered that IAEA 
safeguards will apply equally to all other mem-
bers of the Warsaw Pact, and hence will be 
applied to civilian nuclear reactors supplied by 
the Soviet Union to countries such as CzPcho-
slovakia. It has recently been announcen that a 
Soviet power reactor is to be supplied to Fin l:md: 
this reactor also will hecomC' snbiect to IAEA 
safeguards when the non-proliferation treaty 
enters into force. A significant contribution to 
world stability will also arise from the applica-
tion of IAEA safeguards in other are11s of thf' 
worlil. in pnrticular the Middle Em;t.. 
(d) World stability and arms control 
19. The Committee conduded in its first renortl, 
and its opinion remains unchanged, that althou~h 
the non-proliferation treaty was limited in its 
scope, and could be more properly described aR 
a measure of non-armament rather than disarma-
ment, it will neverfheless offer definite advan-
ta~es to world stability and prog-ress to nuclear 
disarmament if it ~oes into effect. Its principal 
effect will be felt in areas of tension such as the 
Middle East which are outsine the immediate 
arPas of the two military blocs, but are yet 
sufficiently close to them to be a pos~ible cause 
of a ma.ior East-West confrontation. It is clearlv 
in the interests of the WEU countries to promot~ 
the early entry into force of the non-prolifera-
tion treaty and its acceptance by as many coun-
tries as possible. 
I. Document 464, paragraphs 83-87. 
16. De toute f~on, le jugement favorable que 
le projet de recommandation de la commission 
invite l'Assemblee a porter maintenant sur le 
traite de non-proliferation n'impliquera aucune 
prise de position sur les accords de controle de 
la part des pays de l'U.E.O. En effet, le traite 
dispose nettement que « les Etats non dotes d'ar-
mes nucleaires qui sont parties au traite conclu-
ront des accords avec l'Agence Internationale de 
l'Energie Atomique ... soit a titre individuel, soit 
conjointement avec d'autres Etats :.. Cette clause 
a ete expressement inseree pour permettre a !'Eu-
ratom de negocier collectivement avec l'A.I.E.A., 
et l'effet de ces mesures de controle sur les pays 
de !'Euratom dependra uniquement de l'issue des 
negociations. La commission suivra celles-ci avec 
attention et fera de nouveau rapport a l'Assem-
blee. Le seul point du projet de recommandation 
que la commission desire soulever ici concerne 
l'urgence de ces negociations. Le Royaume-Uni, 
qui est, d'apres le traite de non-proliferation, une 
puissance nucleaire, mais qui n'est pas encore 
membre de !'Euratom, n'est pas tenu d'accepter 
les controles de l'A.I.E.A., mais il s'est engage 
unilateralement a y soumettre toutes ses installa-
tions nucleaires civiles lorsque le traite entrera 
en vigueur. La commission etudiera la question 
de !'application des controles au Royaume-Uni 
dans un prochain rapport sur ce probleme con-
cernant !'ensemble des pays de l'U.E.O. Il con-
viendra naturellement, lors des negociations en-
tre le Royaume-Uni et l'A.I.E.A. a ce sujet, de 
faire en sorte que les clauses de !'accord soient 
compatibles avec les mesures de controle de !'Eu-
ratom qui seront appliquees au Royaume-Uni 
une fois que celui-ci sera devenu membre de cette 
organisation. 
17. A l 'heure actuelle, la commission estime que 
les principes suivants doivent presider a !'appli-
cation dans les pays de l'U.E.O. des controles 
( « garanties :. ) prevus dans le traite de non-
proliferation : 
- elle ne doit pas entraver le deroulement 
des activites nucleaires civiles de !'Eu-
ratom; 
- il ne faut pas demander aux puissances 
non dotees d'armes nucleaires de suppor-
ter une part excessive des frais d'appli-
cation des mesures de controle ; pour 
1970, l'A.I.E.A. prevoit un corps de 52 
fonctionnaires ayant rang d'administra-
teur ; les contributions aux frais de con-
trole sont: Belgique, 12.720 dollars; 
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France, 69.324 dollars; Allemagne, 
81.026 dollars ; Italie, 37.397 dollars ; 
Luxembourg, 636 dollars ; Pays-Bas, 
13.356 dollars ; Royaume-Uni, 76.574 
dollars; 
- il convient de ne pas deprecier le sys-
teme de « garanties » de l'A.I.E.A., car 
il s'agit d'un systeme mondial dont les 
pays de l'U.E.O. ont interet a favoriser 
!'application. 
18. Ce dernier point est important. Lorsque le 
traite de non-proliferation entrera en vigueur, 
les « garanties » de l'A.I.E.A. offriront un pre-
mier systeme d'inspection a l'echelle mondiale 
pour un secteur limite du controle des armements. 
Certes, les pays de l'U.E.O. seront invites a ac-
cepter les controles de l'A.I.E.A., alors que 
l'Union Sovietique, puissance dotee d'armes nu-
cleaires n'y sera pas soumise, mais il ne faut pas 
oublier que ces controles s'etendront aussi a tous 
les autres membres du Pacte de Varsovie et qu'ils 
s'appliqueront, de ce fait, aux reacteurs nucle-
aires civils fournis par l 'Union Sovietique a des 
pays comme la Tchecoslovaquie, par exemple. On 
a annonce recemment qu'un reacteur sovietique 
allait etre livre a la Finlande et qu'il serait ega-
lement assujetti aux controles de l'A.I.E.A. lors-
que le traite de non-proliferation entrerait en 
vigueur. L'application des controles de l'A.I.E.A. 
en d'autres regions du monde, notamment au 
Moyen-Orient, representera par ailleurs une con-
tribution importante a la stabilite mondiale. 
(d) La stabilite mondiale et le contr6le des armements 
19. Dans son premier rapport t, la commission 
concluait - et son opinion n'a pas varie - que 
si le traite de non-proliferation n'a qu'une portee 
limitee et s'il peut etre considere comme une me-
sure de non-armement plutot que de desarme-
ment, il offrira neanmoins s'il entre en vigueur 
des avantages reels pour la stabilite mondiale et 
le progres vers le desarmement nucleaire. Ses 
effets se feront sentir principalement dans les 
zones de tension, telles que le Moyen-Orient, qui 
sont situees hors des spheres d'influence im-
mediate des deux blocs militaires, mais qui en 
sont suffisamment proches pour devenir la cause 
eventuelle d'un conflit majeur entre l'Est et 
l'Ouest. Les pays de l'U.E.O. ont evidemment 
interet a favoriser une entree en vigueur rapide 
du traite de non-proliferation et !'adhesion du 
plus grand nombre de pays possible. 
1. Document 454, paragraphes 83 it. 87. 
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U. Evolution of the situation 
since 21st August 1968 
(a) The situation in Czechoslovakia 
20. Since the occupation during the night of 
21st-22nd August, there has been a definite evolu-
tion in the situation in Czechoslovakia. As 
noted by Mr. Wingfield Digby in his report 
"European security in the aftermath of the 
invasion of Czechoslovakia" 1 from a peak of 
350;000 to 600,000 troops (depending on the 
e~timates) from Hungary, Bulgaria, East Ger-
many, Poland and the Soviet Union, the occupa-
tion forces were reduced to 60,000-80,000 Soviet 
troops before the end of last year. All the forces 
of the other Warsaw Pact countries had appar-
ently been withdrawn. On 16th October 1968, 
the Soviet and Czechoslovak Governments signed 
a treaty on the stationing of Soviet troops in 
Czechoslovakia. 
21. This year has seen the gradual elimination 
of most of the liberal leaders associated with 
Mr. Dubcek, and the latter's replacement as First 
Secretary of the communist party by Mr. Husak 
who has been made to accept the Soviet inter-
pretation of the intervention of August 1968. Of 
those in prominent positions during the Dubcek 
period, only President Svoboda and the Prime 
Minister, Mr. Cernik, remain. Censorship of the 
press has been reimposed and travel abroad by 
private persons has been banned. 
22. The Committee can only deplore the naked 
use of brute force by the Soviet Union to impose 
a subservient leadership on Czechoslovakia 
against the will of its people. The "normalisa-
tion" of the situation which is purported to exist 
through devices such as the Soviet-Czechoslovak 
agreement of 16th October 1968 on the stationing 
of troops, the acceptance of the Soviet version of 
the intervention, the restoration of friendly rela-
tions between the Soviet and imposed Czecho-
slovak leaderships, is of course fictitious. 
23 .. What is now clear however is that the situa-
tion in Czechoslovakia cannot be influenced by 
the attitude of the WEU countries towards the 
non-proliferation treaty. Your Rapporteur notes 
1. Document 461, adopted by the Committee on 15th 
January 1969. 
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that the United States Senate Committee on For-
eign Relations in its report of 6th March 1969 
recommending ratification of the treaty, refers 
to the same dilemma but concludes that "while 
the Soviet action warranted continuing condem-
nation, the prompt ratification of the treaty was 
in the national interest" 1 • 
24. This is also the conclusion of the Com-
mittee. 
(b) Ratification approved by the United States 
Senate 
25. On 13th March 1969, the United States 
Senate agreed by 83 votes to 15 to recommend 
to the President that the non-proliferation treaty 
be ratified. The Senate Committee on Foreign 
Relations had commended this treaty to the 
Senate by 14 votes to 0 with 1 present. The Com-
mittee's report of 6th March contains interesting 
information. First, the new administration has 
endorsed all the positions previously adopted by 
the United States Government regarding the non-
proliferation treaty. "This Administration has 
considered the many technical issues raised by 
this treaty and we find ourselves in complete 
agreement with the positions previously taken by 
the United States" 2, stated the new Secretary 
of State, Mr. Rogers, on 18th February. In par-
ticular, Mr. Rogers reiterated the interpretation 
of Articles I and II given by Mr. Dean Rusk, 
according to which the treaty "would not bar 
succession by a new federated European State to 
the nuclear status of one of its former compo-
nents"3. 
26. In his message of 5th February, President 
Nixon also renewed President Johnson's pledge: 
"I wish to endorse the commitment made by 
the previous administration that the United 
States will, when safeguards are applied 
under the treaty, permit the International 
Atomic Energy Agency to apply its safe-
guards to all nuclear activities in the United 
States, exclusive of those activities with 
direct national security significance." 4 
1. Report of the United States Senate Committee on 
Foreign Relations, page 20 (Executive Report No. 91-1). 
2. United States Senate report, op. cit., page 3. 
3. See Document 454, paragraph 74. 
4. United States Senate report, op. cit., page 5. 
ll. L'euolution de la situation 
depuis le 21 aotlt 1968 
(a) La situation en Tchecoslovaquie 
20. Depuis !'occupation du pays survenue dans 
la nuit du 21 au 22 aout, la situation en Tcheco-
slovaquie a nettement evolue. Comme l'a constate 
M. Wingfield Digby dans son rapport sur «La 
securite europeenne apres !'invasion de la Tche-
coslovaquie :. \ les forces d'occupation originaires 
de Hongrie, de Bulgarie, d'Allemagne de l'est, de 
Pologne et d'U.R.~.S., apres avoir atteint de 
350.000 a 600.000 hommes (selon les estimations), 
ont ete ramenees, avant la fin de l'annee der-
niere, a un effectif de 60 a 80.000 hommes appar-
tenant exclusivement aux forces sovietiques. 
Toutes les forces des autres pays du Pacte de 
Varsovie ont apparemment quitte le territoire 
tchecoslovaque. Le 16 octobre 1968, les gouverne-
ments de l'U.R.S.S. et de la Tchecoslovaquie ont 
signe un traite concernant le stationnement des 
troupes sovietiques en Tchecoslovaquie. 
21. Nous avons assiste, cette annee, a !'elimina-
tion progressive de la plupart des dirigeants 
liberaux groupes autour de M. Dubcek et au rem-
placement de ce dernier au poste de premier 
secretaire du parti communiste par M. Husak 
qui a ete contraint d'accepter !'interpretation 
sovietique de !'intervention d'aout 1968. Parmi 
ceux qui occupaient une position eminente sous 
le regime Dubcek, seul le President Svoboda et 
le Premier ministre, M. Cernik, sont restes en 
place. La censure a ete de nouveau imposee a la 
presse et les voyages de particuliers a l'etranger 
sont interdits. 
22. La commission ne peut que deplorer !'utili-
sation ouverte, par l'Union Sovietique, de la force 
brutale pour imposer a la Tchecoslovaquie des 
dirigeants serviles contre la volonte de son peu-
ple. La « normalisation » de la situation qui au-
rait ete acquise grace a des expedients tels que le 
traite sovieto-tchecoslovaque du 16 octobre 1968 
sur le stationnement des troupes, l'acceptation de 
la version sovietique de !'intervention, la restau-
ration de relations amicales entre les dirigeants 
sovietiques et ceux qui ont ete imposes a la nation 
tchecoslovaque, est naturellement fictive. 
23. Toutefois, il est clair, desormais, que la situa-
tion en Tchecoslovaquie ne pourra pas etre influ-
encee par !'attitude des pays de l'U.E.O. a l'egard 
du traite de non-proliferation. Votre rapporteur 




constate que la Commission des relations exte-
rieures du Senat americain, dans son rapport du 
6 mars 1969 recommandant la ratification du 
traite, a evoque le meme dilemme, mais a conclu 
que « bien que l'action sovietique reste condam-
nable, la ratification immediate du traite est une 
question d'interet nationah' 1• 
24. La commission est parvenue a la meme con-
clusion. 
(b) Approbation de la ratification par le Stinat 
americain 
25. Le 13 mars 1969, le Senat americain a con-
venu, par 83 voix contre 15, de recommander au 
President la ratification du traite de non-prolife-
ration. La Commission des relations exterieures 
du Senat avait transmis au Senat un avis favo-
rable par 14 voix contre 0 et 1 «present». Le 
rapport de la commission, en date du 6 mars, 
contient des informations interessantes. D'abord, 
la nouvelle administration a fait siennes toutes 
les positions anterieurement adoptees par le gou-
vernement des Etats-Unis vis-a-vis du traite de 
non-proliferation. « L'administration a considere 
les nombreuses questions techniques soulevees par 
le traite et nous nous trouvons completement 
d'accord avec les positions prises anterieurement 
par les Etats-Unis » 2, a declare le 18 fevrier le 
nouveau secretaire d'Etat, M. Rogers. M. Ro-
gers a notamment repris !'interpretation des ar-
ticles I et II donnee par M. Dean Rusk, selon 
laquelle le traite « n'interdirait pas !'accession 
d'une nouvelle federation europeenne au statut 
nucleaire dont jouirait l'un de ses membres » 3• 
26. Dans son message du 5 fevrier, le President 
Nixon a egalement renouvele l'offre du President 
Johnson: 
« Je respecterai les engagements pris par 
l'ancienne administration, selon lesquels les 
Etats-Unis, lorsque des controles seront ap-
pliques aux termes du traite, permettront 
a l'Agence Internationale de l'Energie Ato-
mique d'appliquer ses controles a toutes les 
activites nucleaires des Etats-Unis, hormis 
les activites ayant une incidence directe sur 
la securite nationale » 4• 
1. Rapport de la Commission des relations exterieures 
du Senat des Etats.Unis, page 20 (Executive Report 
no 91-1). 
2. Rapport du Senat des Etats-Unis, op. cit., page 3. 
3. Voir Document 454, paragraphe 74. 
4. Rapport du Senat des Etats-Unis, op. cit., page 5. 
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27. The Senate Committee on Foreign Relations 
also examined the application of safeguards in 
the framework of the agreement to be concluded 
between Euratom and the IAEA. In its first 
report your Committee maintained that assur-
ances must be obtained that supplies of nuclear 
material coming from third countries will in no 
circumstances be reduced or suspended 1• Your 
Rapporteur is pleased to note that the United 
States Government does not interpret the treaty 
as imposing limits in this sense in the event of 
agreements on safeguards not being concluded 
within the time-limits prescribed in the treaty : 
" ... ~he Committee was not given a completely 
satisfactory answer as to what the signa-
tory nations will do if the International 
Atomic Energy Agency fails to work out 
mutually satisfactory agreements with indi-
vidual States or associations of States within 
the time prescribed by the treaty. The Com-
mittee hopes that the optimism of the admin-
istration will be borne out and that success-
ful agreements with the IAEA will be 
concluded without difficulty or delay. 
Nevertheless the Committee notes that the 
Euratom States have unanimously agreed 
that the treaty will only be ratified after a 
satisfactory verification agreement has been 
reached between Euratom and the IAEA. 2 " 
28. With regard to peaceful nuclear explosions, 
referred to in the first report 3 the Committee 
. ' agrees with the United States Senate Committee 
"that the IAEA would be an appropriate body 
to provide that observation" 4 • 
29. The Committee notes with satisfaction that 
technical conversations between the United States 
and the Soviet Union on the possibilities of 
peaceful nuclear explosions were held in Vienna 
from 14th to 16th April1969. The following con-
clusions were reached : 
"The parties were of the view that under-
ground nuclear explosions may be success-
fully used in the not so far off future to 
stimulate oil and gas production and to 
l. Document 454, paragraph 102. 
2. United States Senate report, op. cit., page 19. 
3. Document 454, paragraphs 55 et seq and 91 et seq. 
4. United States Senate report, op. eit., page 20. 
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create underground cavities. It may also be 
technically feasible to use them in earth-
moving works for the construction of water 
reservoirs in arid areas, to dig canals and 
in removing the upper earth layer in sur-
face mining, etc. 
Provided that certain requirements are met 
the present state of technology will make it 
possible to carry out underground explo-
sions fully meeting national or generally 
accepted international safety standards for 
the protection of the public from radia-
tion 1." 
(c) Action by WEU countries 
30. Since the Committee adopted the first 
report, the situation with regard to the signature 
and ratification of the treaty has changed con-
siderably. The United Kingdom ratified the 
treaty on 27th November 1968 and was the first 
of the depositary governments to do so. Italy 
signed the treaty on 28th January and a declara-
tion was made in Rome on that occasion which 
recalled those made by Belgium, Luxembourg 
and the Netherlands, who had signed the treaty 
before the first report was adopted. 
31. The non-proliferation treaty has posed par-
ticular difficulties for Germany, which is one of 
the most militarily exposed of the NATO coun-
tries which has an important civilian nuclear 
industry and the largest GNP among the WEU 
countries, and yet which has renounced the right 
to produce nuclear weapons on its territory in 
the framework of the revised Brussels Treaty. 
Shortly after the elections, the new German 
Government in the first week of November 1969 
sent a delegation to Washington to seek certain 
assurances concerning the treaty. 
32. Speaking in the Bundestag on 12th Novem-
ber, the Federal Chancellor, Mr. Willy Brandt, 
stated that assurances had been received from 
the Soviet Union and the United States that 
overcame German objections to signing the 
treaty. In German accession to the treaty he saw 
"an element of equalisation of rights" for Ger-
many rather than discrimination against it. The 
I. The Times, 17th April 1969. 
27. La Commission des relations exterieures du 
Senat s'est egalement interessee a l'appli<'.ation 
des controles dans le cadre de !'accord a inter-
venir entre !'Euratom et l'A.I.E.A. Dans son 
premier rapport, votre commission affirmait qu'il 
faudrait obtenir !'assurance que les fournitures 
de matieres fissiles venant de pays tiers ne se-
ront en aucun cas reduites ou suspendues 1• Votre 
rapporteur se felicite de constater que le gouver-
nement des Etats-Unis n'interprete pas le traite 
comme imposant des limitations dans ce sens au 
cas ou les accords sur les controles ne seraient 
pas conclus dans les delais prescrits par le traite : 
« ... la commission n'a pas re<;u de reponse 
completement satisfaisante concernant les 
mesures qui seront prises par les pays signa-
taires si l'Agence Internationale de l'Ener-
gie Atomique ne parvient pas a negocier des 
accords satisfaisants avec des Etats ou des 
associations d'Etats, dans les delais prescrits 
par le traite. La commission espere que l'op-
timisme de !'administration se trouvera jus-
tifie et que des accords satisfaisants seront 
conclus avec l'A.I.E.A. sans difficulte et sans 
delai. Neanmoins, la commission a pris note 
de ce que les Etats de l'Euratom ont ete 
unanimes a declarer qu'ils ne pourront rati-
fier le traite qu'apres la conclusion d'un 
accord satisfaisant sur les controles entre 
I 'Euratom et l'A.I.E.A. » 2 
28. Pour ce aui est des explosions nucleairPs 
a des fins pacifiques, auxquelles il a deja ete fait 
allusion dans le premier rapport 3 , la commission 
est d'accord avec la commission du Senat ame-
ricain pour estimer que « l'A.I.E.A. serait l'or-
ganisme indique pour assurer !'observation inter-
nationale appropriee » 4 • 
29. La commission a pris note avec satisfaction 
des conversations techniques, qui ont eu lieu a 
Vienne du 14 au 16 avril 1969, entre les Etats-
Unis et !'Union Sovietique sur les possibilites 
d'utilisation des explosions nucleaires a des fins 
pacifiques et du communique qui declarait : 
« Les deux parties sont d'avis que les explo-
sions nucleaires souterraines pourront etre 
utilisees avec succes dans un avenir pas trop 
eloigne pour stimuler la production de pe-
1. Dooument 454, paragrapbe 102. 
2. Rapport du Senat des Etats-Unis, op. oit., page 19. 
3. Dooument 454, paragrapbes 55 et suivants, et 91 et 
suivants. 
4. Rapport du Senat des Etats-Unis, op. oit., page 20. 
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trole et de gaz et creer des cavites souter-
raines. Il serait aussi techniquement pos-
sible d'utiliser ces explosions pour des de-
placements de terrain en vue de la construc-
tion de reservoirs d'eau dans des regions 
arides, du percement de canaux et de la sup-
pression des couches superieures de terre 
dans les mines a ciel ouvert, etc. 
Si certaines conditions sont respectees, l'etat 
actuel de la technologie permettra de pro-
ceder a des explosions nucieaires souterrai-
nes qui correspondent entierement aux nor-
mes de securite nationales ou internationales 
pour la protection humaine contre les ra-
diations. » 1 
(c) Position des pays de l'U.E.O. 
30. Depuis que la commission a adopte le pre-
mier rapport, la situation en ce qui concerne la 
signature et la ratification du traite a beaucoup 
evolue. Le Royaume-Uni a ratifie le traite le 
27 novembre 1968 ; c'est le premier des gouver-
nements depositaires qui ait procede a cette for-
malite. L'Italie a signe le traite le 28 janvier 1969 
et a fait a Rome, a cette occasion, une declaration 
qui rappelle celles qui avaient ete faites par la 
Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas lors de 
la signature du traite avant !'adoption du pre-
mier rapport. 
31. Le traite sur la non-proliferation a souleve 
des difficultes particulieres pour l'Allemagne, 
l'un des pays de l'O.T.A.N. les plus exposes sur 
le plan militaire, qui est dotee d'une industrie 
nucleaire civile importante, qui dispose du 
P.N.B le plus eleve parmi les pays de 1 'U.E.O. 
et qui a, cependant, renonce au droit de fabri-
quer des armes nucieaires sur son territoire dans 
le cadre du Traite de Bruxelles revise. Peu apres 
les elections, le nouveau gouvernement allemand 
a envoye, dans la premiere semaine de novembre 
1969, une delegation a Washington pour obtenir 
certaines assurances concernant ce traite. 
32. Dans son intervention au Bundestag, le 
12 novembre, le Chancelier federal, M. Willy 
Brandt, a declare que l'Union Sovietique et les 
Etats-Unis avaient donne des assurances qui re-
pondaient aux objections soulevees par l'Allema-
gne a propos de la signature du traite. Il voyait, 
dans !'adhesion au traite, « un element d'egalisa-
tion des droits » pour l'Allemagne plutot qu'une 
I. Le Monde; 18 avril 1969. 
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Foreign Minister Mr. Waiter Scheel, said that 
Washington had assured West Germany that 
there would be no slow-down in the delivery of 
fissionable material to Germany or any of the 
other Euratom countries, and that a note from 
the Soviet Union on 9th November had stated 
that the treaty would impose no hindrances to 
the development in Germany of atomic projects 
for peaceful uses. Concerning the right claimed 
by the Soviet Union to intervene in Germany 
under the terms of Articles 53 and 107 of the 
United Nations Charter, Mr. Scheel said that the 
security of Germany was assured within the 
Atlantic Alliance. The Science Minister, Mr. 
Hans Leussink, said "the advantages of signing 
for research and technology clearly outweigh the 
disadvantages". The Euratom countries were now 
receiving 215 tons of enriched uranium 235 for 
civilian nuclear power plants each year, but the 
requirement had already reached 1,000 tons. 
33. Germany finally signed the treaty on 28th 
November 1969. The interpretative statements 
made at that time are at Appendix II. 
34. The situation with regard to WEU as a 
whole is therefore that all the countries except 
France have signed the treaty. The United King-
dom has also ratified it. As has already been 
pointed out in the previous report, there can be 
no question of ratification by the Euratom 
countries until an agreement on safeguards has 
been concluded between Euratom and the IAEA. 
35. It is desirable that France should re-examine 
its position with regard to this treaty. A re-
examination of France's position would be all 
the easier since this country has already stated 
that "it will behave in the future in this field 
exactly as the States adhering to the treaty" 1 • 
As France is an existing nuclear power, its 
nuclear weapons programme would not be 
affected. 
m. Prospects of the treaty entering into force 
36. The treaty will come into force when it has 
been signed and ratified by the three depositary 
countries (United Kingdom, United States, and 
the Soviet Union) and 40 others. To date, the 
I. Statement by the French Delegate to the United 
Nations General Assembly, 12th June 1968, already 
quoted in Document 454, paragraph 80. 
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treaty has been signed by 93 countries\ includ-
ing all the NATO countries except France and 
Portugal. It has also been ratified by 24 coun-
tries\ including the three depositary countries 2, 
and 4 NATO countries (Canada, Denmark, Ice-
land and Norway). For the treaty to come into 
force, ratification is required by 16 further coun-
tries - a figure which should not be difficult 
to attain among the 69 non-nuclear countries 
which have already signed the treaty but not yet 
ratified it. The treaty can be expected to enter 
into force early in 1970. 
37. With regard to the other countries whose 
adherence may be considered of importance for 
the treaty to be effective, the following have not 
yet signed: Communist China, India, Israel, 
Japan, Pakistan, South Africa and Brazil. On 
the other hand, it is interesting to note that the 
treaty has been signed by the United Arab Repub-
lic and the Arab countries in general. It has 
also been signed by all member countries of the 
Warsaw Pact and ratified by all of them except 
Rumania. 
Conclusions 
38. In the light of events since the first report 
was adopted, your Committee considers that the 
general conclusions which it reached therein are 
still valid and that all WEU member countries 
should accede to the treaty. 
39. It is also desirable that the negotiations 
between Euratom and the IAEA be started as 
soon as possible, and your Committee will report 
further on this subject. 
40. The WEU countries, by adopting an iden-
tical position and acceding to the treaty, will set 
an example to third countries and be in a better 
position to influence the Middle Eastern, Asian 
and African countries which have not yet decided 
to accede to the treaty, but whose accession is 
particularly important for world stability 3 • 
I. Excluding East Germany whose signature and rati-
fication are not recognised in London or Washington. 
2. Strictly speaking the United States and the Soviet 
Union signed their instruments of ratification, simultane-
ously, on 24th November 1969. It is anticipated that they will 
be formally deposited in the three capitals in the second 
week of December. 
3. India, Israel, Japan, Pakistan and South Africa in 
particular. 
discrimination a son egard. Le ministre des af-
faires etrangeres, M. W alter Scheel, a affirme 
que Washington avait donne a l'Allemagne occi-
dentale l'assurance que les livraisons de matieres 
fissiles a l'Allemagne ou a n'importe quel autre 
pays de l'Euratom ne souffriraient pas de ra-
lentissement et que, selon une note sovietique, en 
date du 9 novembre, le traite n'entraverait nulle-
ment !'elaboration par l'Allemagne de program-
mes nucleaires a des fins pacifiques. S'agissant du 
droit d'intervenir en Allemagne, en vertu des 
articles 53 et 107 de la Charte des Nations Unies, 
revendique par l'Union Sovietique, M. Scheel a 
rappele que la securite de l'Allemagne etait assu-
ree au sein de !'Alliance atlantique. Le ministre 
de la science, M. Hans Leussink, a declare : « Les 
avantages que presente la signature du traite 
pour la recherche et la technologie l'emportent 
manifestement sur les inconvenients ». J_Jes pays 
de l'Euratom re~oivent maintenant annuellement 
215 tonnes d'uranium enrichi en isotope 235 pour 
les centrales nucleaires civiles, mais les besoins 
depassent deja le millier de tonnes. 
33. L'Allemagne a finalement signe le traite le 
28 novembre 1969. Les declarations d'interpreta-
tion faites a l'epoque se trouvent a !'annexe II. 
34. En ce qui concerne l'U.E.O. dans son ensem-
ble, tous les pays, sauf la France, ont done signe 
le traite. Le Royaume-Uni l'a, de plus, ratifie. 
Comme il a deja ete dit clans le premier rapport, 
il ne pourra etre question de ratification par les 
pays de l'Euratom qu'apres la conclusion de l'ac-
cord sur les controles a negocier entre l'Euratom 
et l'A.I.E.A. 
35. TI serait souhaitable que la France reexa-
mine sa position a l'egard de ce traite. Cela serait 
d'autant plus facile que ce pays a deja declare 
qu'il «se comportera a l'avenir dans ce domaine 
exactement comme les Etats qui decideraient d'y 
adherer » 1. Etant donne que la France est actuel-
lement un pays nucleaire, son programme d'ar-
mements nucleaires n'en serait pas affecte. 
m. Perspectives d'entree en vlgueur 
36. Le traite entrera en vigueur quand il aura 
ete signe et ratifie par les trois pays depositaires 
(Royaume-Uni, Etats-Unis et Union Sovietique) et 
par 40 autres pays. Jusqu'a present, il a eta signa 
I. D~claration du representant de la France a l'Assem-
blee g~n~r.ale des Nations Unies, le 12 juin 1968, d~jG. 
cit~e dans le Document 454, paregraphe 80. 
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par 93 pays t, notamment par tous les pays de 
l'O.T.A.N. a !'exception de la France et du Por-
tugal. Il a ete ratifie egalement par 24 pays 1, 
notamment par les trois pays depositaires 2, et 
quatre pays de l'O.T.A.N.: le Canada, le Dane-
mark, l'Islande et la Norvege. Pour que le traite 
entre en vigueur, il faudra done la ratification de 
16 autres pays, chiffre qui ne devrait pas etre 
difficile a atteindre, etant donne que 69 pays 
non nucleaires ont deja signe le traite, mais ne 
l'ont pas encore ratifie. On peut s'attendre a ce 
que le traite entre en vigueur au debut de 1970. 
37. En ce qui concerne les autres pays dont 
!'adhesion pourrait etre consideree comme im-
portante pour l'efficacite du traite, ceux qui sui-
vent ne l'ont pas encore signe : la Chine com-
muniste, l'Inde, Israel, le Pakistan, le J apon, 
le Bresil et l'Afrique du sud. En revanche, il est 
interessant de constater que le traite a ete signe 
par la R.A.U. et les pays arabes en general. TI a 
ete egalement signe par tous les pays membres du 
Pacte de Varsovie et ratifie par tous ces pays, 
a !'exception de la Roumanie. 
Conclusions 
38. A la lumiere des evenements intervenus de-
puis !'adoption du premier rapport, votre com-
mission estime que les premieres conclusions ge-
nerales auxquelles elle etait arrivee restent vala-
bles et que tous les pays membres de l'U.E.O. 
devraient adherer au traite. 
39. n est, en outre, souhaitable que les negocia-
tions entre l'Euratom et l'A.I.E.A. s'engagent 
le plus tot possible, et votre commission fera de 
nouveau rapport a ce sujet. 
40. En adoptant une position identioue et en 
adherant au traite, les pays de l'U.E.O. donne-
ront l'exemple an tiers monde et seront mieux 
places pour influencer les pays du Moyen-Orient, 
d'Asie et d'Afrique qui n'ont pas encore pris la 
decision d'adherer au traite, mais dont !'adhe-
sion est particulierement importante pour la sta-
bilite mondiale 8• 
1. A l'exclusion de l'Allema.gne de l'est dont la signature 
et la ratiftoa.tion ne sont pas reconnues a Londres ni a 
Washington. 
2. Plus exaetement, les Etats-Unis et l'Union Sovi~ti­
que ont sign~ leurs instruments de ratification, simulta-
n~ment,le 24 novembre 1969. On s'attend ace qu'ils soient 
d~po~s dans les trois capitales au cours de la deuxi~me 
semaine de d~mbre. 
3. D s'agit notamment de l'Inde, d'Isratil, du Japon, 
du Pakistan et de l'Afrique du sud. 
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APPENDIX I 
List of signatures and ratification of the treaty 
on the non-proliferation of nuclear weapons as at 26th November 1969 1 
Date of signature Date of ratification 
Country 
London :Moscow Washington London :Moscow Washington 
Afghanistan 1.7.68 1.7.68 1.7.68 
Austria 1.7.68 1.7.68 1.7.68 27.6.69 27.6.69 27.6.69 
Barbados 1.7.68 
Belgium 20.8.68 20.8.68 20.8.68 
Bolivia 1.7.68 
Botswana 1.7.68 28.4.69 28.4.69 
Bulgaria 1.7.68 1.7.68 1.7.68 3.11.69 18.9.69 5.9.69 
Cameroon 18.7.68 17.7.68 8.1.69 
Canada 23.7.68 29.7.68 23.7.68 8.1.69 8.1.69 8.1.69 
Ceylon 1.7.68 1.7.68 1.7.68 
Chad 1.7.68 
China (Taiwan) 1.7.68 
Colombia 1.7.68 
Congo (Kinshasa) 17.9.68 26.7.68 22.7.68 
Costa. Rica 1.7.68 
Cyprus 1.7.68 1.7.68 1.7.68 
Czechoslovakia 1.7.68 1.7.68 1.7.68 22.7.69 22.7.69 22.7.69 
Dahomey 1.7.68 
Denmark 1.7.68 1.7.68 1.7.68 3.1.69 3.1.69 3.1.69 
Dominican Republic 1.7.68 
Ecuador 9.7.68 7.3.69 
El Salvador 1.7.68 
Ethiopia 5.9.68 5.9.68 5.9.68 
Finland 1.7.68 1.7.68 1.7.68 5.2.69 5.2.69 5.2.69 
.. 
1. Comprehensive list. Note that some signatures and ratifioations are not recognised by all depository countries . 
. e.g. United Kingdom does not recognise those of China (Taiwan). or East Germany ; United States does not reoog. 
nise that of East Germany. 
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ANNEXE I 
Lisle des pays ayant signe et ratifie le traite 
sur la non~proliferation des armes nucleaires d la date du 26 novembre 1969 1 
Date de signature Date de ratification 
Pays 
Londres Moscou Washington Londres Moscou Washington 
.. 
Afghanistan 1.7.68 1.7.68 1.7.68 
Autriche 1.7.68 1.7.68 1.7.68 27.6.69 27.6.69 27.6.69 . 
Bar bade 1.7.68 
Belgique 20.8.68 20.8.68 20.8.68 
Bolivie 1.7.68 
Botswana 1.7.68 28.4.69 28.4.69 
Bulgarie 1.7.68 1.7.68 1.7.68 3.ll.69 18.9.69 5.9.69 
Cameroun 18.7.68 17.7.68 8.1.69 
Canada 23.7.68 29.7.68 23.7.68 8.1.69 8.1.69 8.1.69 
Ceylan 1.7.68 1.7.68 1.7.68 
Tchad 1.7.68 
Chine (Formose) 1.7.68 
Colombie 1.7.68 
Congo (Kinshasa) 17.9.68 26.7.68 22.7.68 
Costa Rica 1.7.68 
Chypre 1.7.68 1.7.68 1.7.68 
Tchecoslovaquie 1.7.68 1.7.68 1.7.68 22.7.69 22.7.69 22.7.69 
Dahomey 1.7.68 
Danemark 1.7.68 1.7.68 1.7.68 3.1.69 3.1.69 3.1.69 
Republique Dominicaine 1.7.68 
Equateur 9.7.68 7.3.69 
El Salvador 1.7.68 
Ethiopie 5.9.68 5.9.68 5.9.68 
Finlande 1.7.68 1.7.68 1.7.68 5.2.69 5.2.69 5.2.69 
1. Liste complete. A noter que certaines signatures et ratifications ne sont pas reconnues par tous les pays depo· 
sitaires. Ainsi, le Royaume-Uni ne reconnait pas celles de la Chine (Formose), ni celles de l'Allemagne de l'est ; 
les Etats-Unis ne reconnaissent pas celles de l'Allemagne de l'est. 
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Date of signature Date of ratification 
Country 
London Moscow Washington London Moscow Washington 
Gambia, The 4.9.68 24.9.68 20.9.68 
Germany 28.11.69 28.11.69 28.11.69 
Germany (East) 1.7.68 31.10.69 
Ghana 24.7.68 1.7.68 1.7.68 




Hungary 1.7.68 1.7.68 1.7.68 27.5.69 27.5.69 27.5.69 
Iceland 1.7.68 1.7.68 1.7.68 18.7.69 18.7.69 18.7.69 
Iran 1.7.68 1.7.68 1.7.68 
Iraq 1.7.68 29.10.69 
Irish Republic 4.7.68 2.7.68 1.7.68 4.7.68 2.7.68 1.7.68 
Italy 28.1.69 28.1.69 28.1.69 
Ivory Coast 1.7.68 
Jamaica 14.4.69 14.4.69 14.4.69 
Jordan 10.7.68 
Kenya 1.7.68 
Korea (South) 1.7.68 
Kuwait 22.8.68 15.8.68 15.8.68 
Laos 1.7.68 1.7.68 1.7.68 
Lebanon 1.7.68 1.7.68 1.7.68 
Lesotho 9.7.68 
Liberia 1.7.68 
Libya 18.7.68 23.7.68 19.7.68 
Luxembourg 14.8.68 14.8.68 14.8.68 
Malagasy Republic 22.8.68 
Malaysia 1.7.68 1.7.68 1.7.68 
Mali 15.7.69 14.7.69 
Maldives Republic 11.9.68 
Malta 17.4.69 I i 
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Date de signature Date de ratification 
Pays 
Londres Moscou Washington Londres Moscou Washington 
Gambie 4.9.68 24.9.68 20.9.68 
Allemagne (Rep. Fed.) 28.11.69 28.11.69 28.11.69 
Allemagne (Est) 1.7.68 31.10.69 
Ghana 24.7.68 1.7.68 1.7.68 




Hongrie 1.7.68 1.7.68 1.7.68 27.5.69 27.5.69 27.5.69 
Islande 1.7.68 1.7.68 1.7.68 18.7.69 18.7.69 18.7.69 
Iran 1.7.68 1.7.68 1.7.68 
Irak 1.7.68 29.10.69 
Irlande 4.7.68 2.7.68 1.7.68 4.7.68 2.7.68 1.7.68 
Italie 28.1.69 28.1.69 28.1.69 
Cote d'Ivoire 1.7.68 
Jamaique 14.4.69 14.4.69 14.4.69 
Jordanie 10.7.68 
Kenya 1.7.68 
Coree (Sud) 1.7.68 
Koweit 22.8.68 15.8.68 15.8.68 
Laos 1.7.68 1.7.68 1.7.68 
Liban 1.7.68 1.7.68 1.7.68 
Lesotho 9.7.68 
Liberia 1.7.68 
Lib ye 18.7.68 23.7.68 19.7.68 
Luxembourg 14.8.68 14.8.68 14.8.68 
Madagascar 22.8.68 
Malaisie 1.7.68 1.7.68 1.7.68 
Mali 15.7.69 14.7.69 
Republique des Maldives 11.9.68 
Malte 17.4.69 
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Date of signature Date of ratification 
Country 
London Moscow Washington London Moscow Washington 
Mauritius 1.7.68 14.4.69 25.4.69 8.4.69 
Mexico 26.7.68 26.7.68 26.7.68 21.1.69 21.1.69 21.1.69 
Mongolia 1.7.68 14.5.69 
Morocco 1.7.68 1.7.68 1.7.68 
Nepal 1.7.68 1.7.68 1.7.68 
Netherlands 20.8.68 20.8.68 20.8.68 
New Zealand 1.7.68 1.7.68 1.7.68 10.9.69 10.9.69 10.9.69 
Nicaragua 1.7.68 1.7.68 
Nigeria 1.7.68 1.7.68 1.7.68 27.9.68 14.10.68 7.10.68 




Philippines 18.7.68 1.7.68 
Poland 1.7.68 1.7.68 1.7.68 12.6.69 12.6.69 12.6.69 
Rumania 1.7.68 1.7.68 1.7.68 
San Marino 29.7.68 2l.ll.68 1.7.68 
Senegal 26.7.68 1.7.68 1.7.68 
Somali Republic 1.7.68 1.7.68 1.7.68 
Southern Yemen 14.11.68 
Sudan 24.12.68 
Swaziland 24.6.69 
Sweden 19.8.68 19.8.68 19.8.68 
Switzerland 27.11.69 27.11.69 27.ll.69 
Syria 1.7.68 24.9.69 
To go 1.7.68 
Trinidad & Tobago 22.8.68 20.8.68 
Tunisia 1.7.68 1.7.68 1.7.68 
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Date de signature Date de ratification 
Pays 
Londres Moscou Washington Londres Moscou Washington 
Ile Maurioe 1.7.68 14.4.69 26.4.69 8.4.69 
Mexique 26.7.68 26.7.68 26.7.68 21.1.69 21.1.69 21.1.69 
Mongolia 1.7.68 14.5.69 
Maroo 1.7.68 1.7.68 1.7.68 
Nepal 1.7.68 1.7.68 1.7.68 
Pays-Bas 20.8.68 20.8.68 20.8.68 
Nouvelle-Zelande 1.7.68 1.7.68 1.7.68 10.9.69 10.9.69 10.9.69 
Nicaragua 1.7.68 1.7.68 
Nigeria 1.7.68 1.7.68 1.7.68 27.9.68 14.10.68 7.10.68 




Philippines 18.7.68 1.7.68 
Pologne 1.7.68 1.7.68 1.7.68 12.6.69 12.6.69 12.6.69 
Roumania 1.7.68 1.7.68 1.7.68 
St-Marin 29.7.68 21.11.68 1.7.68 
Senegal 26.7.68 1.7.68 1.7.68 
Somalia 1.7.68 1.7.68 1.7.68 
Yemen du Sud 14.11.68 
Soudan 24.12.68 
Swaziland 24.6.69 
Suede 19.8.68 19.8.68 19.8.68 
Suisse 27.11.69 27.11.69 27.11.69 
Syrie 1.7.68 24.9.69 
Togo 1.7.68 
Trinite et Tobago 22.8.68 20.8.68 
Tunisia 1.7.68 1.7.68 1.7.68 
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Date of signature Date of ratification 
Country 
London :Moscow Washington London Moscow Washington 
Turkey 28.1.69 28.1.69 28.1.69 
USSR 1.7.68 1.7.68 1.7.68 ... 
UAR 1.7.68 1.7.68 
United Kingdom 1.7.68 1.7.68 1.7.68 27.11.68 29.11.68 27.11.68 
United States 1.7.68 1.7.68 1.7.68 ... 
Upper Volta 11.8.69 25.11.68 
Uruguay 1.7.68 
Venezuela 1.7.68 
Vietnam (South) 1.7.68 
Yemen 23.9.68 
Yugo!!lavia 10.7.68 10.7.68 10.7.68 
* The United States and the Soviet Union formally signed thsir instruments of ratification on 24th November 
1969. It is anticipated that they will be deposited in the three capitals in the second week of December. 
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Date de signature Date de ratification 
Pays 
Londres Moscou Washington Londres J\1oscou Washington 
Turquie 28.1.69 28.1.69 28.1.69 
U.R.S.S. 1.7.68 1.7.68 1.7.68 * 
R.A.U. 1.7.68 1.7.68 
Royaume-Uni 1.7.68 1.7.68 1.7.68 27.11.68 29.11.68 27.11.68 
Etats-Unis 1.7.68 1.7.68 1.7.68 * 
Haute-Volta ll.8.69 25.11.68 
Uruguay 1.7 .68 
Venezuela 1.7.68 
Vietnam du Sud 1.7.68 
Yemen 23.9.68 
Yougoslavie 10.7.68 10.7.68 10.7.68 
* Les Etats-Unis et l'Union Sovietique ont signa leurs instruments de ratification le 24 novembre 1969. On 




Statements of interpretation or intention 
made on signing the treaty 
(a) Euratom countries 
(I)_ Belgium 
Government statement, 20th August 1968 
Today, 20th August, the Belgian Ambas-
sadors in Washington, London and Moscow have 
signed the treaty on the non-proliferation of 
nuclear weapons. 
In accordance with the government state-
ment, Belgium's intention in signing the NPT 
was to associate itself with an important treaty 
which constitutes the first true step towards dis-
armament since it bans all further dissemination 
of nuclear weapons. 
Belgium hopes that the other States will 
adopt the same attitude and that the treaty will 
thus become a universal document which is essen-
tial if the whole international community is to 
respect its provisions. It wishes to stress that it 
considers that the decision taken by the non-
nuclear countries must be furthered by concrete 
action in favour of world peace and the protec-
tion of mankind by the nuclear States whose 
duties and responsibilities will increase with the 
coming into force of the treaty. 
The NPT cannot be the culmination of an 
effort; it must be the starting-point of a policy 
directed towards the adoption of measures first 
to halt the armaments race and then to ensure 
true disarmament. The stability which the col-
lective security agreements have given Europe 
in particular helped to create the conditions and 
provide the essential guarantees for the success 
of the negotiations. The collective defence pact 
signed in Washington in 1948 allows Belgium to 
subscribe to the provisions of the treaty without 
any risk to its security. 
At European level, Belgium has ascertained 
that the treaty cannot jeopardise present achieve-
ments or future progress towards the building 
and unification of Europe. 
The aims of the NPT and of Euratom are 
not incompatible. With regard to the safeguards 
provided for in the NPT, the treaty merely 
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refers to agreements which have to be concluded 
with the International Atomic Energy Agency 
in Vienna. To avoid the application of the NP'r 
being incompatible with the observance of the 
provisions of the Euratom treaty, these safe-
guards must be defined in such a way that the 
rights and obligations of the member States of 
the Community remain intact, in accordance 
with the opinion given by the Commission in 
accordance with Article 103. 
To this end, the Commission of the Euro-
pean Communities should commence negotiations 
with the IAEA. 
The government intends not to ratify the 
NPT until the negotiations between the Commis-
sion and the IAEA have led to an agreement. 
In subscribing to the treaty, the Belgian 
Government feels that it has made a contribution 
to averting a terrible threat to peace and stabil-
ity in the world. 
Source: Press Service, Ministry for Foreign Affairs, 
russels. 
(ii) Italy 
Note to the depositary governments, 28th January 
1969 
The Ambassador of Italy presents his com-
pliments to Her Majesty's Principal Secretary 
of State for Foreign and Commonwealth Affairs 
and has the honour to state the following : 
The Italian Government, in signing the 
treaty on the non-proliferation of nuclear weap-
ons, wish to confirm the statements made on the 
treaty in various international fora and 
approved by the Italian parliament in the debate 
that took place during the second half of July 
and at the end of August 1968. 
On the basis of the abovementioned state-
ments the Italian Government : 
1. reaffirm their firm belief that the treaty 
- for which the Italian Government have made 
for years all possible efforts with a view to its 
early conclusion - is a milestone on the road 
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Declarations d'interpretation ou d'intention 
faites lors de la signature du traite 
(a) Pays de l'Euratom 
( i) Belgique 
Declaration gouvermentale, 20 aout 1968 
Les ambassadeurs de Belgique a Washing-
ton, Londres et Moscou ont procede aujourd'hui 
a la signature du traite de non-proliferation des 
armes nucleaires. 
En apposant sa signature au has du T.N.P., 
la Belgique, conformement a la declaration gou-
vernementale, a rntendu se lier par un traite im-
portant, marquant un premier pas veritable sur 
la voie du desarmement, puisqu'il interdit toute 
dissemination nouvelle des armes nucleaires. 
La Belgique espere que les autres Etats 
adopteront la meme attitude de maniere a donner 
au traite ce caractere d'universalite indispensable 
pour soumettre a ses dispositions toute la Com-
munaute internationale. Elle tient a souligner, 
qu'a ses yeux, la decision prise par les pays non 
nucleaires doit ctre prolongee par des actes con-
crets en faveur de la paix dans le monde et de 
la sauvegarde de l 'humanite, poses par les Etats 
nucleaires dont les devoirs et les responsabilites 
s'accroitront du fait meme de !'entree en vigueur 
du traite. 
Le T.N.P. ne peut etre l'aboutissement d'un 
effort ; il doit etre le point de depart d'une poli-
tique ayant pour but l'adoption de mesures ten-
dant a arreter la course aux armements d'abord, 
et a assurer un desarmement veritable ensuite. 
La stabilite que donne a I 'Europe particuliere-
ment, les accords de securite collectifs a contri-
bue a creer le climat et a donner les garanties 
indispensables, qui ont permis l 'heureux aboutis-
sement des negociations. Le pacte de defense col-
lectif signe a Washington en 1948 permet a la 
Belgique, sans risques pour sa securite, de sous-
crire aux dispositions du traite. 
Sur le plan europeen, la Belgique a veille 
a ce que le traite ne puisse entraver ni les realisa-
tions deja existantes, ni les progres futurs de la 
construction et de !'unification europeenne. 
n n'y a pas d'incompatibilite entre les buts 
poursuivis par le T.N.P. et Euratom. En ce qui 
concerne les garanties prevues au T.N.P., celui-ci 
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se borne a faire reference a des accords qui doi-
vent etre conclus avec l'Agence Internationale de 
l'Energie Atomique a Vienne. Afin d'eviter que 
!'application du T.N.P. soit incompatible avec le 
respect des dispositions du Traite Euratom, ces 
garanties devront etre definies de maniere telle 
que les droits et obligations des Etats membres 
de la Communaute restent intacts, conformement 
a l'avis donne par la Commission en vertu de 
!'article 103. 
Dans ee but, la Commission des Communau-
tes europeennes devra entrer en negoeiation avec 
l'A.I.E.A. 
Le gouvernement a !'intention de ne pas 
proceder a la ratification du T.N.P. avant que 
les negociations entre la Commission et l'A.I.E.A. 
n'aient abouti a un accord. 
Le gouvernement beige, en souscrivant au 
traite, a le sentiment d'avoir, pour sa part, con-
tribue a ecarter une menace terrible pour la paix 
et la stabilite dans le monde. 
Source : Service de presse, Ministere des affaires etran-
geres, Bruxelles. 
(ii) Italie 
Note anx gonvernements depositaires, 28 .ianvier 
1969 
L'ambassadeur d'Italie presente ses compli-
ments au Prrmier Secretaire d'Etat aux Affaires 
etrangeres et au Commonwealth de sa Majeste 
et il a l 'honnrur de declarer ce qui suit : 
Le gouvernement de l'Italie, en signant le 
traite sur la non-proliferation des armes nu-
cleaires, souhaite confirmer les declarations faites 
sur le traite dans diverses enceintes internatio-
nales et approuvees par le parlement italien au 
cours du debat qui s'est deroule dans la seconde 
quinzaine de juillet et a la fin d'aout 1968. 
Sur la base des declarations mentionnees ci-
dessus, le gouvernement de l'Italie : 
1. Reaffirme sa ferme conviction que le traite 
- a la conclusion rapide duquel il a reuvre au 
maximum pendant des annees - constitue une 
etape sur la voie du desarmement, de la detente 
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to disarmament, international detente and peace, 
and represents a fundamental contribution for 
the establishment of a new international society, 
based on security of peoples and on the progress 
of humanity ; 
2. stress their persuasion that the principles set 
forth in the clauses of the preamble to the treaty 
on the engagement of the signatories, in accord-
ance with the UN Charter, to refrain in their 
international relations from the threat or use of 
force against the territorial integrity or the poli-
tical independence of any State, are an intrans-
gressible presupposition of the treaty itself, and 
that a scrupulous and general respect for such 
principles constitutes a supreme interest for all ; 
3. considers the treaty not as a point of arrival, 
but only as a point of departure towards nego-
tiations on disarmament, on peaceful use of 
nuclear energy and on benefits deriving from 
the peaceful use of nuclear energy which the 
treaty itself takes into consideration for its 
natural completion and for its effective execu-
tion; 
4. sign the treaty in the firm belief that noth-
ing in it is an obstacle to the unification of the 
countries of Western Europe and to the justified 
expectations that the people of this area have in 
the developments and progress towards unity 
with a view to the creation of a European entity ; 
5. are convinced that the purposes of the treaty 
on the non-proliferation of nuclear weapons are 
consistent with the provisions of the Treaty of 
Rome on Euratom ; 
6. note the full compatibility of the treaty with 
the existing security agreements ; 
7. note that the needs of freedom of scientific 
and technological research - that cannot be 
derogated from - are in no way hindered by the 
treaty; 
8. note that the prohibitions in Articles I and 
II of the treaty - also in the general spirit of 
the treaty on non-proliferation - refer only to 
nuclear explosive devices that cannot be dif-
ferentiated from nuclear weapons; and conse-
quently that when technological progress will 
allow the development of peaceful explosive 
devices differentiated from nuclear weapons, the 
prohibition relating to their manufacture and 
use shall no longer apply ; 
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9. with reference to the provisions of Article 
III paragraph 4 of the treaty, express the hope 
that the agreements in the matter of controls 
foreseen in it will be reached between IAEA and 
Euratom on the basis of the concept of verifica-
tion. Pending the conclusion of the Agreement 
between IAEA and Euratom, the understandings 
reached on the matter of supplies between Eura-
tom and the governments which have signed the 
treaty will remain in force ; 
10. note that in the letter and in the spirit of 
the treaty the controls provided for in Article 
III of the treaty are applicable only to source 
and special fissionable material. Consider that 
the words "source" and "special fissionable 
material" used in the treatv should be under-
stood - unless modifications are expressly 
accepted by Italy - in the meaning defined in 
the present text of Article XX of the Statute of 
IAEA; 
11. interpret the provisions of Article IX, para-
graph 3, of the treaty, relating to the definition 
of a nuclear weapon State, in the sense that it 
refers only to the five countries that have manu-
factured or exploded a nuclear weapon or another 
nuclear explosive device before 1st January 
1967. Any claim to belong to this category, and 
for any title, shall not be recognised by the Ita-
lian Government to other States, whether or not 
they have signed the treaty ; 
12. state here and now that the signatures and 
ratification of the treaty by the government of a 
union of States covers the signature and ratifica-
tion that might be carried out by governments 
of States members of the said union : the Italian 
Government therefore would not recognise legal 
effects to the latter signature and ratification ; 
To integrate the abovementioned statements 
the Italian Government attach to the present 
note the texts of the ordini del giorno on the 
treaty on the non-proliferation of nuclear wea-
pons, approved by the Italian Senate and the 
Italian Chamber of Deputies on the 19th and 
26th July 1968. 
Statement by the Foreign Ministry spokesman, 
28th Jan,uary 1969 
At the same time, the Italian Government, 
in signing the treaty, seeks to contribute to 
strengthening the conditions for a rapid and 
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internationale et de la paix, et qu'il represente 
une contribution fondamentale a l'instauration 
d'une societe internationale nouvelle, fondee sur 
la securite des peuples et le progres de l'huma-
nite; 
2. Souligne qu'il est persuade que les principes 
exposes dans les clauses du preambule au traite 
sur !'engagement des parties signataires de s'abs-
tenir, conformement a la Charte des Nations 
Unies, de recourir dans Ieurs relations interna-
tionales a la menace ou a l'emploi de la force 
contre l'integrite territoriale ou l'independance 
politique de tout Etat, constituent un prealable 
inviolable au traite lui-meme et que le respect 
scrupuleux et general de ces principes revet un 
interet supreme pour tons : 
3. Estime que le traite n'est pas une fin en 
soi, mais simplement le point de depart de nego-
ciations sur le desarmement, !'utilisation paci-
fique de l'energie nucleaire et les avantages qui 
en decoulent que le traite lui-meme prend en con-
sideration pour sa realisation naturelle et son 
execution effective ; 
4. Signe le traite, intimement persuade que 
rien de ce qu'il contient ne constitue un obstacle 
a !'unification des pavs de !'Europe occidentaJe 
et aux espoirs justifies que les peuples de cette 
zone nourrissent en ce qui concerne !'evolution 
et le progres vers !'unite, en vue de la creation 
d'une entite europeenne; 
5. Est convaincu que les objectifs du traite sur 
la non-proliferation des armes nucleaires sont 
compatibles avec Jes dispositions du Traite de 
Rome relatives a !'Euratom; 
6. Prend acte de l'entiere compatibilite du 
traite avec les accords de securite en vigueur ; 
7. Prend acte de ce que la liberte requise par la 
recherche scientifique et technologique - et a 
Jaquelle on ne saurait porter atteinte - n'est en 
aucune fac;)on limitee par le traite ; 
8. Prend acte de ce que Ies interdictions figu-
rant aux articles I et II du traite - et qui cor-
respondent d'aiiieurs a }'esprit general du traite 
de non-proliferation - ne concernent que les 
dispositifs nucleaires explosifs qui ne peuvent 
se differencier des armes nucleaires et que, par 
consequent, Jorsque les progres technologiques 
permettront de mettre au point des dispositifs 
explosifs a des fins pacifiques se differenciant 
des armes nucleaires, !'interdiction relative a leur 




9. Se referant aux dispositions de !'article Ill, 
paragraphe 4, du traite, exprime l'espoir que 
l'A.I.E.A. et !'Euratom parviendront a des ac-
cords sur la question des controles prevus a ce 
paragraphe, sur la base du principe de verifica-
tion. En attendant la conclusion de ces accord~ 
entre l'A.I.E.A. et !'Euratom, les arrangements 
conclus sur la question des fournitures entre 
!'Euratom et les gouvernements signataires du 
traite resteront en vigueur ; 
10. Prend acte de ce que, conformement a la 
lettre et a l'esprit du traite, les controles prevus 
a !'article Ill dudit traite ne s'appliqueront 
qu'aux matieres brutes et aux produits fissiles 
speciaux. Il considere que les termes «brutes» et 
« produits fissiles speciaux » utilises clans le 
traite doivent etre compris - a moins que l'Italie 
n'accepte expressement des modifications- dans 
le sens defini dans le texte actuel de !'article XX 
du statut de l'A.I.E.A.; 
11. Interprete les dispositions de !'article IX, 
paragraphe 3, du traite relatif a la definition de 
l'Etat dote d'armes nucleaires dans le sens qu'el-
les se referent exclusivement aux cinq pays qui 
ont fabrique et fait exploser une arme nucleaire 
ou un autre dispositif nucleaire explosif avant 
le 1•r janvier 1967. Le gouvernement de l'Italie 
ne reconnaitra a aucun titre les pretentious 
d'un autre pays a appartenir a cette categoric, 
qu'il soit ou non signataire du traite ; 
12. Declare par ces presentes que la signature et 
la ratification du traite par le gouvernement 
d'une union d'Etats couvre la signature et la ra-
tification eventuelles de gouvernements d'Etats 
membres de ladite union : le gouvernement de 
l'ltalie ne reconnaitra done pas de valeur juri-
dique a la signature et a la ratification de 
ceux-ci; 
En vue de completer les declarations ci-
dessus, le gouvernement de l'Italie joint a la pre-
sente note les textes des « ordres du jour » sur 
le traite sur la non-proliferation des armes nu-
cleaires adoptes par le Senat italien et la Cham-
bre des deputes italienne les 19 et 26 juiiiet 1968. 
Declaration du porte-parole du ministere des 
affaires etrangeres, 28 janvier 1969 
En signant le traite, le gouvernement italien 
cherche en meme temps a favoriser !'application 
reelle et rapide des dispositions de !'article VI 
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effective application of the provisions of Article 
VI of the treaty, concerning nuclear disarma-
ment as a first step to general and complete 
disarmament. 
As far as the Treaty of Rome in particular 
is concerned, the Italian Government considers 
there to be no incompatibility between the aims 
of the non-proliferation treaty and those of the 
Euratom treaty. 
Regarding the safeguards provided for in 
Article Ill of the NPT, the treaty merely refers 
to agreements which have to be concluded with 
IAEA and of which the contents are conse-
quently not yet defined. 
To avoid the application of the NPT being 
incompatible with the observance of the provi-
sions of the Euratom treaty these safeguards 
should be so defined that the rights and obliga-
tions of the member States and of the Commun-
ity remain intact, in accordance with the opinion 
given by the Commission, under the terms of 
Article 103. 
To this end the Commission of the European 
Community should commence negotiations with 
IAEA. 
The Italian Government reserves the right 
not to ratify the NPT until the negotiations 
between the Commission and IAEA have led to 
an agreement. 
(iif) Luxembourg 
Government statement, 30th September 1968 
On 14th August 1968, the Luxembourg 
Ambassadors in London, Washington and Mos-
cow signed the treaty on the non-proliferation 
of nuclear weapons (NPT) and the agreement on 
the rescue of astronauts. 
The Luxembourg Government does not con-
sider the aims of the NPT to be incompatible 
with those of the Euratom treaty. 
The safeguards provided for in Article IJI 
of the NPT will in fact be the subject of agree-




To avoid the application of the NPT being 
incompatible with the observance of the provi-
sions of the Euratom treaty, these safeguards 
must be defined in such a way that the rights 
and obligations of the member States and of the 
Community remain intact, in accordance with the 
opinion given by the Commission under the 
terms of Article 103. 
To this end, the Commission of the Euro-
pean Communities should commence negotiations 
with the IAEA. 
The government does not intend to ratify 
the NPT until the negotiations between the Com-
mission and the IAEA have led to an agreement. 
Source : Luxembourg Bulletin de Documentation, 30th 
September 1968. 
(lv) Netherlands 
Statement by the Ministry for Foreign Affairs, 
20th August 1968 
The non-proliferation treaty was signed 
today on behalf of the Kingdom of the Nether-
lands in London, Moscow and Washington. 
As is already known the Government 
attached great value to the conclusion of this 
treaty which it sees as an important step in the 
direction of a safer world. 
For the realisation of the aims of the treaty, 
it will be of decisive importance that the largest 
possible number of non-nuclear weapon coun-
tries, particularly those which have considerable 
technical and industrial possibilities in the 
nuclear field, should be party to the treaty. 
Furthermore, the countries which already 
possess nuclear weapons will, in accordance with 
a specific provision in the treaty, have to make 
every effort to reach agreement on ending the 
nuclear arms race. 
The aims of the non-proliferation treaty and 
those of the European Atomic Energy Com-
munity are not at any point irreconcilable. 
Guarantees 
Regarding the guarantees which should be 
accepted pursuant to Article Ill of the non-
proliferation treaty, the treaty merely refers to 
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dudit traite relatives au desarmement nucleaire, 
en tant que premier pas sur la voie du desarme-
ment general et complet. 
En ce qui concerne notamment le Traite de 
Rome, le gouvernement italien estime qu'il n'y a 
pas d'incompatibilite entre les buts poursuivis 
par le traite de non-proliferation et par !'Eu-
ratom. 
En ce qui concerne les garanties prevues a 
!'article III du traite de non-proliferation, le 
traite se borne a faire reference a des accords 
qui doivent etre conclus avec l'A.I.E.A. et dont 
le contenu n'est done pas encore determine. 
Afin d'eviter que !'application du trait.e de 
non-proliferation soit incompatible avec le res-
pect des dispositions du Traite de !'Euratom, ces 
garanties devront etre definies de maniere telle 
que les droits et obligations des Etats membres 
et de la Communaute restent intacts, conforme-
ment a l'avis donne par la Commission en vertu 
de !'article 103. 
Dans ce but, la Commission des Commu-
nautes europeennes devra entrer en negociation 
avec l'A.I.E.A. 
Le gouvernement italien se reserve le droit 
de ne pas proceder a la ratification du traite 
de non-proliferation avant que les negociations 
entre la Commission et l'A.I.E.A. n'aient abouti 
a un accord. 
(iii) Luxembourg 
Declaration gouvernementale, 30 septembre 1968 
Le 14 aout 1968, les ambassadeurs luxem-
bourgeois a Londres, Washington et Moscou ont 
signe au nom du gouvernement le traite de non-
proliferation des armes nucleaires (T.N.P.) et la 
convention sur le sauvetage des astronautes. 
En ce qui concerne le T.N.P., le gouverne-
ment luxembourgeois estime qu'il n'y a pas d'in-
compatibilite entre les buts poursuivis par ce 
traite et le traite Euratom. 
Les garanties prevues a !'article III du T.N.P. 
feront en effet l'objet d'accords a conclure avec 





Afin d'eviter que !'application du T.N.P. 
soit incompatible avec !'observation des disposi-
tions du traite Euratom, ces garanties doivent 
etre definies de maniere telle que les droits et 
obligations des Etats membres et de la Commu-
naute restent intacts, conformement a l'avis de la 
Commission rendu en vertu de !'article 103. 
A cette fin, la Commission des Communautes 
europeennes devra entrer en negociation avec 
l'A.I.E.A. 
Le gouvernement a !'intention de ne pas 
proceder a la ratification du T.N.P. avant que les 
negociations entre la Commission et l'A.I.E.A. 
n'aient abouti a un accord. 
Source: Bulletin de documentation, 30 septembre 1968. 
(iv) Pays-Bas 
Declaration du rninistere des affaires etrangeres, 
20 aout 1968 
Le traite sur la non-proliferation des armes 
nucleaires a ete signe ce jour au nom du 
Royaume des Pays-Bas a Londres, Moscou et 
Washington. 
On sait que le gouvernement attache une 
grande valeur a la conclusion de ce traite dans 
lequel il voit un progres important vers une 
plus grande securite du monde. 
Pour realiser les objectifs du traite, il im-
portera de fa<;on decisive que le plus grand nom-
bre possible de pays non dotes d'armes nucleaires, 
et notamment ceux qui disposent d'enormes pos-
sibilites techniques et industrielles dans le sec-
teur nucleaire, soient parties au traite. 
De plus, les pays qui possedent deja des 
armes nucleaires devront, conformement a une 
clause specifique du traite, faire tout leur pos-
sible pour parvenir a un accord mettant un 
terme a la course aux armements nucleaires. 
Les objectifs du traite de non-proliferation 
et ceux de la Communaute Europeenne de l'Ener-
gie Atomique ne sont en aucune fa<;on inconci-
liables. 
Garanties 
En ce qui concerne les garanties qui de-
vraient etre adoptees, conformement a !'article 
III du traite de non-proliferation, celui-ci se 
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agreements which have to be concluded with the 
International Atomic Energy Agency (IAEA), 
and of which the contents are consequently not 
yet defined. 
To avoid the enforcement of the non-proli-
feration treaty being incompatible with the 
observance of the provisions of the Euratom 
treaty, the guarantees should be regulated in 
such a way that the rights and commitments 
ensuing from the Euratom treaty for the member 
States and the Community remain unaffected in 
accordance with the European Commission 
remarks based on Article 103 of the Euratom 
treaty. 
To this end, the Commission should com-
mence negotiations with the !AEA. 
The government intends not to ratify the 
non-proliferation treaty before the negotiations 
between the Commission and the IAEA have led 
to an agreement. 
(v) Germany 
(1) Note to the depositary governments, 28th 
November 1969 1 
The Government of the Federal Republic 
of Germany presents its compliments to the Gov-
ernment of ... and has the honour to inform it that 
the Federal Government has on this day, 28th 
November 1969, signed the treaty on the non-
proliferation of nuclear weapons. 
On this occasion it expounds the understand-
ing on which it signs the treaty. 
On this same day, it has communicated 
identical notes to the Governments of the United 
States of America, of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland, and of the 
Union of Soviet Socialist Republics, in their 
capacity of depositary governments of the non-
proliferation treaty. 
I 
The Federal Government understands that : 
- the provisions of the treaty shall be inter-
preted and applied in relation to the 




Federal Republic of Germany in the 
same way as in relation to the other par-
ties to the treaty ; 
- the security of the Federal Republic of 
Germany and its allies shall continue to 
be ensured by NATO or an equivalent 
security system; 
- Resolution No. 255 adopted by the United 
Nations Security Council, as well as the 
Declaration of Intent of the United 
States, the Soviet Union and Great 
Britain upon which that Resolution is 
based, shall also apply without any 
restriction to the Federal Republic of 
Germany; 
- the treaty shall not hamper the unifica-
tion of the European States ; 
- the parties to the treaty will commence 
without delay the negotiations on dis-
armament envisaged under the treaty, 
especially with regard to nuclear weap-
ons. 
II 
The Federal Government declares that : 
- signature of this treaty does not imply 
recognition of the German Democratic 
Republic under international law ; 
- therefore, no relations under interna-
tional law with the German Democratic 
Republic shall arise out of this treaty 
for the Federal Republic of Germany. 
Ill 
With respect to the peaceful use of nuclear 
energy and to the verification agreement to be 
concluded with the IAEA, the Federal Govern-
ment starts from the following assumptions : 
(a) Limitation to the purpose of the treaty 
It is the purpose of the treaty to prevent 
the present non-nuclear weapon States from 
manufacturing or otherwise acquiring nuclear 
weapons or other nuclear explosive devices. The 
provisions of the treaty are therefore solely 
designed to attain this objective. In no case shall 
they lead to restricting the use of nuclear energy 
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borne a faire reference a des accords qui doivent 
etre conclus avec l'Agence Internationale de 
l'Energie Atomique (A.I.E.A) et dont le con-
tenu n'est done pas encore determine. 
Afin d'eviter que !'application du traite de 
non-proliferation soit incompatible avec le res-
pect des dispositions du traite Euratom, ces ga-
ranties devront etre definies de maniere telle que 
les droits et obligations decoulant du traite Eura-
tom pour les Etats membres et la Communaute 
restent intacts, conformement a l'avis donne par 
la Commission europeenne en vertu de !'article 
103 du traite Euratom. 
A cette fin, la Commission devra entrer en 
negociation avec l'A.I.E.A. 
Le gouvernement a !'intention de ne pas 
proceder a la ratification du traite sur la non-
proliferation avant que les negociations entre la 
Commission et l'A.I.E.A. n'aient abouti a un 
accord. 
(v) Allemagne 
(1) Note aux gouvernements depositaires, 28 no-
novembre 1969 1 
Le gouvernement de la Republique Federale 
d'Allemagne presente ses compliments au gouver-
nement ... et a l'honneur de lui faire savoir que 
le gouvernement federal signe ce jour, le 28 no-
vembre 1969, le traite sur la non-proliferation 
des armes nucleaires. 
Il expose, a cette occasion, les conditions 
auxquelles il signe le traite. 
Il a transmis ce jour une note identique aux 
gouvernements des Etats-Unis d'Amerique, du 
Royaume-"Cni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord, et de l'Union des Republiques Socia-
listes Sovietiques, en leur qualite de gouverne-
ments depositaires du traite sur la non-prolifera-
tion. 
I 
Le gouvernement federal presuppose : 
- que le traite sera interprete et applique a 
l'egard de la Republique Federale d'Alle-




magne comme a l'egard des autres parties 
au traite; 
- que la securite de la Republique Federale 
d'Allemagne et de ses allies restera ga-
rantie par l'O.T.A.N. ou par un systeme 
de securite equivalent ; 
- que la Resolution no 255 du Conseil de 
securite des Nations Unies ainsi que les 
declarations d'intention des Etats-Unis, 
de l'Union Sovietique et de la Grande-
Bretagne sur lesquelles se base cette re-
solution, seront egalement valables sans 
restriction pour la Republique Federale 
d' Allemagne ; 
- que le traite n'entrave pas l'union des 
Etats europeens; 
- que les parties au traite engageront sans 
tarder les negociations sur le desarme-
ment prevues par le traite, notamment 
dans le domaine des armes nucleaires. 
II 
Le gouvernement federal declare: 
- que la signature de ce traite n'implique 
pas une reconnaissance de la R.D .A. en 
droit international ; 
- qu'il ne resulte done pas non plus de ce 
traite, pour la Republique Federale d'Al-
lemagne, de relations de droit interna-
tional avec la R.D.A. 
III 
En ce qui concerne !'utilisation pacifique de 
l'energie nucleaire et l'accord de verification a 
conclure avec l'A.I.E.A., le gouvernement federal 
presuppose ce qui suit : 
(a) Limitation a l'objet du traite 
L'objet du traite est d'empecher les Etats 
non dotes actuellement d'armes nucleaires de 
fabriquer ou d'acquerir de quelque autre maniere 
des armes nucleaires ou autres dispositifs nucle-
aires explosifs. Aussi les dispositions du traite 
sont-elles exclusivement orientees vers la realisa-
tion de ce but. Ces dispositions ne visent en 
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for other purposes by non-nuclear weapon 
States. 
(b) Research and development 
Freedom of research and development is 
essential in the advancement of the peaceful uses 
of nuclear energy, and to the Federal Republic 
of Germany it is beyond all doubt that the treaty 
may never be interpreted or applied in such a 
way as to hamper or inhibit research and deve-
lopment in this sphere. The Federal Government 
has taken note of the statement made by the 
United States Permanent Representative to the 
United Nations on 15th May 1968, and in parti-
eular, of the following remarks : 
" ... there is no basis for any concern that this 
treaty would impose inhibitions or restric-
tions on the opportunity for non-nuclear 
weapon States to develop their capabilities 
in nuclear science and technology ; 
this treaty does not ask any country to 
accept a status of technological dependency 
or to be deprived of developments in nuclear 
research; 
the whole field of nuclear science associated 
with electric power production ... will become 
more accessible under the treaty, to all who 
seek to exploit it. This includes not only the 
present generation of nuclear power reactors, 
but also that advanced technology, which is 
still developing of fast breeder power 
reactors, which, in producing energy, also 
produce more fissionable material than they 
consume ; and 
many nations are now engaged in research 
in an even more advanced field of science, 
that of controlled thermonuclear fusion. The 
future developments of this science and 
technology may well lead to the nuclear 
reactor of the future, in which the fission 
process of uranium or plutonium is replaced 
by the fusion reactions of hydrogen isotopes 
as the source of energy. Controlled thermo-
nuclear fusion technology will not be affect-
ed by the treaty ... " 
224 
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(c) Onus of proof 
In connection with paragraph 3 of Article 
Ill and with Article IV of the treaty no nuclear 
activities in the fields of research, development, 
manufacture or use for peaceful purposes are 
prohibited nor can the transfer of information, 
materials and equipment be denied to non-
nuclear weapon States merely on the basis of 
allegations that such activities or transfers could 
be used for the manufacture of nuclear weapons 
or other nuclear explosive devices. 
(d) Exchange of information 
Article IV requires those parties to the 
treaty in a position to do so to co-operate in 
contributing to the further development of the 
applications of nuclear energy for peaceful pur-
poses. The Federal Government therefore expects 
that any measures restricting the unhampered 
flow of scientific and technological information 
will be re-examined with a view to facilitating 
the fullest possible exchange of scientific and 
technological information for peaceful purposes. 
(e) Other nuclear explosive devices 
At the present stage of technology nuclear 
explosive devices are those designed to release 
in microseconds in an uncontrolled manner a 
large amount of nuclear energy accompanied by 
shock waves, i.e. devices that can be used as 
nuclear weapons. 
At the same time the Federal Government 
holds the view that the non-proliferation treaty 
must not hamper progress in the field of deve-
loping and applying the technology of using 
nuclear explosives for peaceful purposes. 
(f) Safeguards and verification agreements 
There is no incompatibility between the aims 
of the non-proliferation treaty and those of the 
treaty establishing Euratom. As to the safeguards 
provided for in its Article Ill, the non-prolifera-
tion treaty limits itself to referring to agree-
ments to be concluded with the IAEA, the con-
tents of which have therefore not yet been laid 
down. 
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aucun cas a limiter !'utilisation de l'energie 
nucleaire a d'autres fins par les puissances non 
dotees d'armes nucleaires. 
(b) Recherche et developpement 
La liberte en maW~re de recherche et de 
developpement est d'une importance essentielle 
pour l'avancement des utilisations pacifiques de 
l'energie nucleaire, et il est hors de doute pour 
la Republique Federale d'Allemagne que le traite 
ne pourra jamais etre interprete ou applique de 
telle fa«;on qu'il entrave ou interdise la recher-
che et le developpement dans ce domaine. Le 
gouvernement federal a pris note de la decla-
ration faite par le Representant permanent des 
Etats-Unis aupres des Nations Unies le 15 mai 
1968, et notamment des constatations suivantes : 
« ... La verite, c'est que l'on ne doit pas se 
preoccuper de voir ce traite imposer des 
restrictions et limites quant aux possibilites 
pour les Etats non nucleaires de develop-
per leur capacite technique et scientifique 
nucleaire. 
Ce traite ne dernande a aucun pays d'accep-
ter un statut de dependance technique ni 
de se laisser priver des avantages du pro-
gres en matiere de recherche atomique. 
Tout le dornaine de la science nucleaire asso-
cie a la production d'energie electrique est 
accessible maintenant ... a tons ceux qui veu-
lent ]'exploiter. Cela comprend non seule-
ment la generation actuelle de reacteurs 
energetiques nucleaires, mais egalement une 
technique tres poussee, actuellement en cours 
de developpement : celle des reacteurs ener-
getiques a regeneration rapide qui, en pro-
duisant de l'energie, produisent egalement 
plus de matieres fissiles qu'ils n'en con-
somment. 
Nombre de nations sont rnaintenant lancees 
clans la recherche, en un domaine encore plus 
avance de la science, c'est-a-dire la fusion 
thermonucleaire controlee. Les progres fu-
turs de cette science et de cette technique 
peuvent probablement nons amener an reac-
teur nucleaire de l'avenir, ou le processus 
de fission de ]'uranium ou du plutonium est 
remplace par la reaction de fusion des isoto-
pes de l'hydrogene cornme source energeti-
que. La technique de la fusion thermonu-
cleaire controlee ne sera pas affectee par 
le traite ... » 
224 
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(c) Charge de la preuve 
En connexion avec l'alinea 3 de !'article Ill 
et avec !'article IV du traite, aucune activite 
nucleaire dans le domaine de la recherche, du 
developpement, de la production ou de ]'utilisa-
tion a des fins pacifiques n'est interdite, et la 
fourniture de connaissances, de matieres et 
d'equipement ne peut ctre refusee a des Etats 
non dotes d'armes nucleaires sous le seul pre-
texte qu'une telle activite ou une telle fourni-
ture puisse etre utilisee a la fabrication d'armes 
nucleaires ou autres dispositifs nucleaires explo-
sifs. 
(d) Echange de renseignements 
Les dispositions de !'article IV etablissent, 
pour les parties au traite qui sont en mesure de le 
faire, ]'obligation de cooperer en contribuant au 
developpement plus pousse des aPPlications de 
l'energie nucleaire a des fins pacifiques. Aussi, 
le gouvernement federal compte que les mesures 
tendant a limiter le libre flux de renseigne-
ments scientifiques et technologiques seront re-
examinees, afin d'encourager un echange aussi 
large que possible de renseignements scientifi-
ques et technologiques a des fins pacifiques. 
(e) A.utres dispositifs mwleaire.<; explosifs 
Au niveau actuel de la technique, les dis-
positifs nucleaires explosifs sont ceux qui, en 
quelques microsecondes et de maniere incon-
trolee, liberent une grande quantite d'energie 
nucleaire en developpant des ondes de choc, c'est-
a-dire des dispositifs qui peuyent etre employes 
comme armes nucleaires. 
Le gouvernement federal est egalement 
d'avis que le traite sur la non-proliferation ne 
doit pas entraver les progres dans le domaine 
du developpement et de ]'application de la tech-
nologie des utilisations pacifiques d'explosifs 
nucleaires. 
(f) Accords de garanties et de verification 
Il n'existe pas d'incompatibilite entre les 
buts du traite sur la non-proliferation et ceux 
du traite qui institue l'Euratom. En ce qui con-
cerne les garanties prevues aux dispositions de 
son article Ill, le traite sur la non-proliferation 
se borne a renvoyer aux accords qui doivent 
encore etre conclus avec l'A.I.E.A. et dont la 
teneur reste done encore a formuler. 
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The safeguards agreements with the IAEA, 
as described in paragraphs 1 and 4 of Article 
Ill, can be concluded by parties to the treaty not 
only "individually" but also "together with other 
States". States being members of an organisation 
the work of which is related to that of the IAEA 
comply with their obligation to conclude the 
agreement by the organisation concerned con-
cluding it with the IAEA, as also provided in 
Article XVI of the Statute of the IAEA and in 
the Agency's safeguards system. 
The obligation of a non-nuclear weapon 
State party to the treaty under paragraph 1 of 
Article Ill to accept safeguards outside its own 
territory prevails only if such party has domi-
nant and effective control over a nuclear facility. 
In order to avoid incompatibility between 
the implementation of the non-proliferation 
treaty and compliance with the provisions of the 
treaty establishing Euratom, the verification 
procedures must be so defined that the rights 
and obligations of member States and the Com-
munity remain unaffected, in accordance with 
the opinion rendered by the Commission under 
Article 103 of the treaty establishing Euratom. 
To this end, the Commission of the Euro-
pean Communities will have to enter into negotia-
tions with the IAEA. 
The Government of the Federal Republic of 
Germany intends to postpone the ratification 
procedure of the non-proliferation treaty until 
negotiations between the Commission and the 
IAEA have led to agreement. 
IV 
The Government of the Federal Republic of 
Germany reaffirms the attached statement made 
by it on signing the non-proliferation treaty. 
(2) Statement by the Federal Government, 28th 
November 1969 1 
The Government of the Federal Republic 
of Germany: 




(1) welcomes the fact that the principle of 
non-proliferation of nuclear weapons 
has now been consolidated worldwide 
by treaty and points out that the 
Federal Republic of Germany has as 
early as October 1954, in the Brussels 
Treaty, renounced the manufacture of 
nuclear, biological and chemical weap-
ons and accepted relevant controls ; 
(2) reaffirms its expectation that the treaty 
will be a milestone on the way towards 
disarmament, international detente, 
and peace, and that it will render an 
important contribution towards the 
creation of an international community 
based on the security of independent 
nations and on the progress of man-
kind; 
(3) understands that the provisions of the 
treaty shall be interpreted and applied 
in relation to the Federal Republic of 
Germany in the same way as in rela-
tion to the other parties to the treaty ; 
( 4) understands that the security of the 
Federal Republic of Germany shall 
continue to be ensured by NATO ; the 
Federal Republic of Germany for its 
part shall remain unrestrictedly com-
mitted to the collective security arrange-
ments of NATO; 
(5) understands that Resolution No. 255 
adopted by the United Nations Secur-
ity Council, as well as the Declarations 
of Intent of the United States, Great 
Britain and the Soviet Union upon 
which that Resolution is based shall 
also apply without any restriction to 
the Federal Republic of Germany ; 
(6) states that the principles contained in 
the preamble to the treaty, and the 
principles of international law laid 
down in Article 2 of the United 
Nations Charter which preclude any 
threat or use of force directed against 
the territorial integrity or the political 
independence of a State, are the indis-
pensable prerequisite to the treaty 
itself and shall apply without any 
restriction also in relation to the 
Federal Republic of Germany ; 
ANNEXE li 
Les accords de garanties dont il est question 
aux alineas 1 et 4 de l'article Ill peuvent etre 
conclus par les parties au traite non seulement 
« a titre individuel » mais aussi « conjointe-
ment avec d'autres Etats ». Les Etats qui appar-
tiennent a une organisation dont l'activite est 
apparentee a celle de l'A.I.E.A. satisfont a !'obli-
gation de proceder a une telle conclusion par le 
fait que !'organisation en question conclut l'ac-
cord avec l'A.I.E.A., tel qu'il est prevu aussi 
par les dispositions de l'article XVI du statut 
de l'A.I.E.A. et au systeme de garanties de 
ladite Agence. 
L'obligation d'accepter les garanties en 
dehors du propre territoire, prevue a l'alinea 1 
de l'article Ill, n'existe que lorsqu'un Etat non 
dote d'armes nucleaires, partie au traite, dispose 
du controle predominant et effectif d'une ins-
tallation nucleaire. 
Afin d'eviter que !'execution du traite sur 
la non-proliferation soit incompatible avec !'ob-
servation des dispositions du traite instituant 
!'Euratom, les procedes de verification doivent 
etre definis de far;on a ne pas porter atteinte 
aux droits et obligations des Etats membres et 
de la Communaute, conformement a l'avis ex-
prime par la Commission sur la base de !'arti-
cle 103 du traite instituant !'Euratom. 
A cette fin, la Commission des Commu-
nautes europeennes devra engager des negocia-
tions avec l'A.I.E.A. 
Le gouvernement de la Republique Fede-
rale d'Allemagne a !'intention de ne pas sou-
mettre a ratification le traite sur la non-prolife-
ration aussi longtemps que les negociations entre 
la Commission et l'A.I.E.A. n'auront pas abouti 
a un accord. 
IV 
Le gouvernement de la Republique Federale 
d'Allemagne reaffirme la declaration ci-.iointe 
qu'il a faite lors de la signature du traite sur 
la non-proliferation. 
(2) Declaration du gouvernemental federal, 28 
novembre 1969 1 
Le gouvernement de la Republique Federale 
d'Allemagne : 




(1) se felicite que le principe de la non-
proliferation des armes nucleaires ait 
ete desormais consolide de fa<;on uni-
verselle par un traite et rappelle que 
la Republique Federale d'Allemagne 
a, des octobre 1954, clans le Traite de 
Bruxelles, renonce a fabriquer des 
armes nucleaires, biologiques et chimi-
ques, et a accepte des contrOles cor-
respondants; 
(2) reaffirme l'espoir que le traite sera 
un jalon clans la voie du desarmement, 
de la detente internationale et de la 
paix, et qu'il constituera une contri-
bution substantielle a la creation d'une 
communaute internationale fondee sur 
la securite des nations independantes 
et le progres de l'humanite ; 
(3) presuppose que le traite sera inter-
prete et applique a l'egard de la Repu-
blique Federale d' Allemagne comme 
a l'egard des autres parties au traite ; 
( 4) presuppose que la securite de la Repu-
blique Federale d'Allemagne restera 
garantie par l'O.T.A.N.; de son cote, 
elle continuera a adherer sans restric-
tion aux arrangements de securite col-
lective de l'O.T.A.N. ; 
(5) presuppose que la Resolution no 255 
du Conseil de securite des Nations 
Unies, ainsi que les declarations d'in-
tention des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne et de l'Union Sovietique sur 
lesquelles se base cette resolution, se-
ront egalement valables sans restriction 
pour la Republique Federale d'Alle-
magne; 
(6) constate que les principes contenus 
clans le preambule du traite, ainsi que 
les principes de droit international 
enonces a !'article 2 de la Charte des 
Nations Unies, principes qui excluent 
tout recours a la menace ou a l'emploi 
de la force dirige contre l'integrite 
territoriale ou l'independance politi-
que d'un Etat, constituent une condi-
tion indispensable du traite lui-meme, 
valable aussi sans restriction pour la 
Republique Federale d'Allemagne; 
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(7) signs the treaty in the expectation that 
it will encourage further agreements 
on the prohibition of the use and 
threat of force, which will serve to 
stabilise peace in Europe ; 
(8) states that the Federal Republic of 
Germany, in a situation in which it 
considers its supreme interests in jeo-
pardy, will remain free by invoking 
the principle of international law laid 
down in Article 51 of the United 
Nations Charter to take the measures 
required to safeguard these interests ; 
(9) signs the treaty convinced that it will 
not hamper European unification ; 
(10) regards the treaty not as an end but 
rather a starting point for the negotia-
tions, provided for in the treaty itself 
as its natural supplement and to ensure 
its effective implementation, concern-
ing disarmament, the peaceful uses of 
nuclear energy, and the benefits arising 
for the peaceful applications of nuclear 
energy; 
(11) stresses that the research, development 
and use of nuclear energy for peaceful 
purposes and the international or mul-
tinational co-operation in this field 
must not only not be hampered but 
should even be furthered by the treaty, 
especially as regards non-nuclear 
weapon States ; 
(12) notes that no incompatibility exists 
between the aims of the non-prolifera-
tion treaty and those of the treaty 
establishing Euratom; 
(13) understands that the agreements 
between the IAEA and Euratom, as 
described in Article Ill of the non-
proliferation treaty, shall be concluded 
on the basis of the principle of verifi-
cation, and that verification shall take 
place in a way that does not affect the 
tasks of the European Atomic Energy 
Community in the political, scientific, 
economic and technical fields ; 
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(14) insists that, in accordance with the 
letter and the spirit of the treaty, the 
safeguards shall only be applied to 
source and special fissionable material 
and in conformity with the principle 
of safeguarding effectively the flow of 
source and special fissionable materials 
at certain strategic points. It under-
stands that the words "source mate-
rial" and "special fissionable mate-
rial" used in the treaty shall have -
subject to amendments expressly 
accepted by the Federal Republic of 
Germany - the meaning laid down in 
the present wording of Article XX of 
the Statute of the IAEA ; 
(15) understands that each party to the 
treaty shall decide for itself which 
"equipment or material" shall fall 
under the export provision of para-
graph 2 of Article Ill. In so doing the 
Federal Republic of Germany will 
accept only those interpretations and 
definitions of the terms "equipment 
or material" which it has expressly 
approved; 
(16) reaffirms the necessity of settling the 
question of the costs of safeguards in 
a way that does not place unfair 
burdens on non-nuclear weapon States; 
(17) declares that the Federal Republic of 
Germany does not intend to ratify the 
non-proliferation treaty before an 
agreement in accordance with Article 
Ill of that treaty has been concluded 
between Euratom and the IAEA which 
both in form and substance meets the 
requirements of paragraphs 13, 14, 
15 and 16 of this statement and 
compatibility with the treaty institut-
ing the European Atomic Energy 
Community has been established : 
(18) stresses the vital importance it 
attaches, with a view to ensuring equal 
opportunities in the economic and 
scientific fields, to the fulfilment of 
the assurance given by the United 
States and Great Britain concerning 
the application of safeguards to their 
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(7) signe le traite dans l'attente qu'il en-
couragera egalement la conclusion 
d'autres accords sur !'interdiction du 
recours a la menace ou a l'emploi de 
la force, qui serviront la sauvegarde 
de la paix en Europe ; 
(8) constate que la Republique Federale 
d'Allemagne restera libre, dans une 
situation ou elle verra ses interets 
supremes compromis, de prendre les 
mesures necessaires a la sauvegarde 
de ceux-ci, en se reclamant du prin-
cipe de droit international enonce a 
l'article 51 des statuts des Nations 
Unies; 
(9) signe le traite, convaincu qu'il n'E'n-
trave pas ]'union europeenne: 
(10) ne considere pas le traite comme un 
aboutissemrnt, mais plutot comme le 
point de depart des ne~wciations -
prevues au traite lui-meme et desti-
nees a devenir son complement natu-
rel et a permettre son application 
efficace - sur le desarmemPnt, les 
utilisations pacifiques de l'energie 
nucleaire et les avantages pour les 
appli~ations pacifiques de l'energie 
nucleaire: 
(11) souligne que la recherche, le deve-
loppement et 1 'utilisation de 1 'energie 
nucleaire a des fins pacifiques, ainsi 
que la cooperation internationale et 
multinationale dans ce domaine, non 
seulement ne devront pas etre entra-
ves, mais devraiE'nt meme etre favo-
rises par le traite. notamment E'n ce 
qui concerne les Etats non dotes d'ar-
mes nucleaires ; 
(12) constate qu'il n'existe pas d'incompa-
tibilite entre les buts du traite sur la 
non-proliferation et ceux du traite ins-
tituant ]'Euratom ; 
(13) presuppose que les accords decrits a 
!'article Ill du traite sur la non-
proliferation, entre l'A.l.E.A. et l'Eu-
ratom, seront conclus sur la base du 
principe de la verification et que la 
verification Se fera de Ia<}On a ne pas 
porter atteinte aux taches politiques, 
scienti:fiques, economiques et techni-
ques de la Communaute Europeenne 
de l'Energie Atomique ; 
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(14) insiste pour que les garanties confor-
mes au texte et a !'esprit du traite ne 
soient appliquees qu'aux matieres bru-
tes et aux produits :fissiles speciaux, 
ainsi que, conformement au principe 
d'une garantie efficace du flux des 
matieres brutes et produits fissiles 
speciaux, en certains points strategi-
ques. Il presuppose qu'il sera donne 
aux termes « matieres brutes » et « pro-
duits :fissiles speciaux » utilises dans 
le traite - sous reserve de modifica-
tions expressement acceptees par la 
Republique Federale d'Allemagne -
la signification fixee dans le texte 
actuel de !'article XX des statuts de 
l'A.I.E.A. ; 
( J 5) presuppose que chacune des parties 
au trahe determinera quels seront les 
« equipements ou matieres » qui, pour 
elle, tomberont sous le coup des 
conditions d'exportation prevues a 
l'alinea 2 de !'article Ill. A cet egard, 
la Republique Federale d'Al1emagne 
n'acceptera que les interpretations et 
les definitions des notions « equipe-
ments ou matieres » auxqnE'lles elle 
aura expressement adhere ; 
(16) reaffirme la necessite d'aboutir a un 
reglement de la question des frais de 
controle qui n'impose pas de charges 
inequitables aux Etats non dotes d'ar-
mes nucleaires ; 
(17) declare que la Republique Federale 
d'Allemagne n'a pas ]'intention de rati-
fier le traite sur la non-proliferation 
avant que soit conclu entre !'Euratom 
et 1 'A.l.E.A. un accord correspondant 
a !'article Ill dudit traite, qui, tant 
par sa fornlC que par son contenu, 
remplisse les conditions prevues aux 
alineas 13, 14, 15 et 16 de la presente 
declaration, et que la compatibilite 
avec le traite instituant la Commu-
naute Europeenne de l'Energie Atomi-
que ait ete constatee ; 
(18) souligne !'importance decisive qu'il 
accorde, dans l'interet de l'egalite des 
chances dans le domaine economique et 
scientifique, a la realisation de !'as-
surance des Etats-Unis et de la 
Grancle-Bretagne concernant !'appli-
cation des garanties a leurs installa-
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(19) 
peaceful nuclear facilities, and hopes 
that other nuclear weapon States as 
well will give similar assurances ; 
reaffirms its view that, until the con-
clusion of the agreement between the 
IAEA and Euratom, the supply con-
tracts concluded between Euratom and 
the parties to the non-proliferation 
treaty shall remain in force, and that, 
after the entry into force of the non-
proliferation treaty, supply contracts 
should, in the interest of an unham-
pered exchange of information, equip-
ment and materials for peaceful pur-
poses, be freed from any additional 
political or administrative restrictions. 
The Government of the Federal Republic 
of Germany signs today in Washington, London 
and Moscow, the capitals of the three depositary 
governments, the treaty on the non-proliferation 
of nuclear weapons. 
On this same day, the Government of the 
Federal Republic of Germany hands to the 
depositary governments - informing simulta-
neously the governments of all States with which 
the Federal Republic of Germany maintains 
diplomatic relations - the text of a note bring-
ing the above statement to the attention of these 
governments. The note also contains the known 
German interpretation of the non-proliferation 
treaty which is designed to preserve the sphere 
of peaceful activities and to ensure the conclusion 
of the verification agreement between the IAEA 
and Euratom in accordance with Article Ill of 




Note to the depository governments, 26th July 
1968 
On signing the treaty on the non-
proliferation of nuclear weapons annexed to 
Resolution 2373 (XXII) approved by the United 
Nations General Assembly on 12th June 1968, I 
have the honour to declare that the Government 
of Mexico understands : 
1. that, in accordance with what is laid down 
in Article VII of the treaty, none of the 
provisions of the said treaty shall be interpreted 
as affecting in any way whatsoever the rights 
and obligations of Mexico as a State party to 
the treaty for the prohibition of nuclear weapons 
in Latin America (Treaty of Tlatelolco), opened 
for signature on 14th February 1967, and con-
cerning which the United Nations General 
Assembly adopted Resolution 2286 (XXII) of 
5th December 1967 ; 
2. that at the present time any nuclear 
explosive (device) is capable of being used as a 
nuclear weapon and that there is no indication 
that in the near future it will be possible to 
manufacture nuclear explosive (devices) which 
are not potentially nuclear weapons. However, 
if technological advances succeeded in modifying 
this situation, it would be necessary to amend 
the relevant provisions of the treaty in accord-
ance with the procedure established therein. 
My Government requests Your Excellency's 
Government, as a Depository for the treaty, 
when informing the States eligible to become 
parties to the treaty of its signature by the 
Government of Mexico, to be so good as to com-
municate to them the text of this declaration as 
well. 
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tions nucleaires pacifiques, et espere 
que d'autres Etats dotes d'armes nu-
cieaires donneront des assurances ana-
logues; 
(19) confirme son point de vue suivant le-
que!, d'ici la conclusion de !'accord 
entre l'A.I.E.A. et !'Euratom, les con-
trats de livraison entre !'Euratom et 
les parties au traite sur la non-
proliferation, restent applicables, et 
qu'apres !'entree en vigueur du traite 
sur la non-proliferation, les contrats 
de livraisons devraient, afin de ne pas 
entraver l'echange de renseignements, 
equipements et matieres a fins pacifi-
ques, etre liberes de toutes restrictions 
politiques ou administratives supple-
mentaires. 
Le gouvernement de la Republique Federale 
d'Allemagne signe ce jour a Washington, Lon-
dres et Moscou, capitales des trois gouvernements 
depositaires, le traite sur la non-proliferation 
des armes nucieaires. 
Ce meme jour, le gouvernement de la Repu-
blique Federale d'Allemagne remet aux gouver-
nements depositaires - en informant simultane-
ment les gouvernements de tous les Etats avec 
lesquels la Republique Federale d'Allemagne 
entretient des relations diplomatiques- le texte 
d'une note par laquelle il porte la presente 
declaration a la connaissance desdits gouverne-
ments. La note contient aussi les interpretations 
allemandes bien connues du traite sur la non-
proliferation ayant pour but de sauvegarder le 
domaine des activites pacifiques et d'assurer la 
conclusion de !'accord de verification entre 
l'A.I.E.A. et !'Euratom, conformement aux dis-





Note aux gonvernernents depositaires, 26 juillet 
1968 
En signant le traite sur la non-proliferation 
des armes nucleaires annexe a la Resolution 2373 
(XXII) qui a ete adoptee par l'Assemblee gene-
rale des Nations Unies le 12 juin 1968, j'ai l'hon-
neur de declarer que le gouvernement du Mexi-
que entend: 
1. que, conformement aux termes de !'article 
VII du traite, aucune clause dudit traite ne sera 
interpretee comme portant atteinte d'une ma-
niere quelconque aux droits et obligations du 
Mexique en tant que partie signataire du traite 
visant !'interdiction des armes nucleaires en 
Amerique la tine (Traite de Tlatelolco), ouvert a 
la signature le 14 fevrier 1967, et a propos du-
quel l'Assemblee generale des Nations Unies a 
adopte la Resolution 2286 (XXII) du 5 decem-
bre 1967; 
2. qu'a l'heure actuelle, tout dispositif explosif 
nucleaire est susceptible d'etre utilise comme 
arme nucleaire et que rien ne laisse presager 
qu'on puisse, dans le proche avenir, fabriquer 
des dispositifs explosifs nucieaires qui ne soient 
pas des armes nucleaires en puissance. Cepen-
dant, si les progres de la technologie parvenaient 
a modifier cette situation, il serait necessaire 
d'amender les dispositions du traite a cet egard 
selon la procedure prevue par celui-ci. 
Mon gouvernement demande au gouverne-
ment de votre Excellence, en sa qualite de depo-
sitaire du traite, de bien vouloir, lorsqu'il infor-
mera les Etats susceptibles de devenir parties 
au traite que celui-ci a ete signe par le gouverne-
ment du Mexique, leur communiquer en meme 
temps la presente declaration. 
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Affairs and of Defence of Czechoslovakia, France, the Federal Republic 
of Germany, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, the United States 
and the Soviet Union by Mr. Pierre Bourgoin, Rapporteur on "The inter-
national trade in armaments" - 27th October 1969 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committ66: Mr. Edwards (Chairman); 
MM. Goedhart (Substitute: van der Stoel), Vedovato 
(Vice-Chairmen); MM. Abelin, Badini Confalonieri, 
Beauguitte (Substitute : Bourgoin), Berkhan (Substitute : 
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Draft Recommendation 
on the international trade in armaments 
The Assembly, 
Considering that in all areas of the world where murderous wars are actually raging, the 
armaments are supplied by highly industrialised countries foreign to the areas ; 
Aware however that the greater part of such supplies of armaments is effected under mili-
tary agreements ; 
Noting therefore - since most arms exports are subject to government authorisation - that 
murder and genocide through intermediaries have acquired a legal foundation; 
Concerned at the public and members of parliament of the countries involved being kept in 
ignorance of these matters; 
Recalling that by law the United States Congress must receive twice-yearly reports specifying 
the types, quantities and destination of all armaments exported from the United States; 
Having noted that several proposals have been made to end this state of affairs, in parti-
cular draft recommendation A fCI fL 446, on the registration of international arms transfers with the 
Secretary-General of the United Nations, introduced by three NATO countries on 21st November 
1968; 
Noting finally that the fate of the underdeveloped countries is the subject of many stealthy 
meetings, while these countries bear the cost in material wealth and human lives of this arms trade, 
and noting that many conferences are held to limit the armaments of countries which are not 
fighting, but that no one gives a thought to disarming the men who are now dying, mostly with-
out knowing why, but to the great advantage of those who armed them, 
RECOMMENDS To THE CoUNcn.. 
I. That it urge member governments to make every effort, at the highest international level and 
in particular in the framework of the United Nations, to ensure that all trade in armaments is 
strictly controlled and that an arbitration tribunal is established capable of providing a peaceful 
settlement of international conflicts; 
2. That it request countries who manufacture and hold them to cease exporting major armaments 
likely to increase the risk of war in any region of the world : military aircraft, missiles, tanks, 
warships, heavy artillery, radar, etc.; 
3. That it instruct the Agency for the Control of Armaments to prepare a full report for the 
Committee on Defence Questions and Armaments on all armaments exports and on the effects 
which these exports have on the maintenance of peace in the world. 
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Projet de recommandation 
sur le commerce international des armements 
L' Assemblee, 
Considerant que dans toutes les regions du monde ou sevit actuellement une guerre effective 
et meurtriere les armements sont fournis par des pays hautement industrialises etrangers a ces 
regions; 
Consciente, cependant, que la majeure partie de ces fournitures d'armes s'effectue en vertu 
d'accords militaires; 
Constatant que de ce fait - la plupart des exportations d'armes etant soumises a des auto-
risations gouvernementales - le meurtre et le genocide par personnes interposees ont acquis une 
assise juridique ; 
Inquiete de !'ignorance dans laquelle sont tenus de ces questions le public et les parlementaires 
des pays concernes ; 
Rappelant toutefois que le Congres americain doit, conformement a la loi, recevoir deux fois 
par an un rapport specifiant les types, quantites et pays destinataires de tous les armements exportes 
par les Etats-Unis ; 
Ayant constate que plusieurs initiatives ont ete prises pour mettre un terme a cet etat de fait, 
en particulier le projet de recommandation A/Cl fL 446 relatif a l'enregistrement des transferts inter-
nationaux d'armements aupres du secretaire general des Nations Unies presente par trois pays de 
l'O.T.A.N., le 21 novembre 1968 ; 
Constatant, enfin, que le sort des pays sous-developpes fait l'objet de nombreux conciliabules 
alors qu'ils font les frais, en biens materiels et en vies humaines, de ce commerce d'armements et 
aussi que de nombreuses conferences sont tenues pour limiter les armements de pays qui ne se battent 
pas, mais que personne ne songe a desarmer les hommes qui meurent actuellement, dans la plupart 
des cas, sans savoir pourquoi mais au grand profit de ceux qui les ont armes, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
I. D'inviter instamment les gouvernements membres a tout mettre en reuvre, a l'echelon inter-
national le plus eleve, et notamment dans le cadre de l'O.N.U., pour que tout commerce d'armement soit 
rigoureusement controle et que soit institue un tribunal d'arbitrage capable de regler pacifiquement les 
conflits internationaux ; 
2. De demander aux pays qui en fabriquent et en detiennent de ne plus exporter des armements 
lourds capables d'augmenter les risques de guerre dans quelque region du monde que ce soit: avions 
militaires, missiles, chars, bateaux de guerre, canons lourds, radars, etc. ; 
3. De charger l'Agence pour le Controle des Armements d'etablir un rapport complet a la Commis 
eion des Questions de Defense et des Armements sur tous les armements exportes et sur les effets 




(submitted by Mr. Bourgoin, Rapporteur) 
Introduction 
1. The purpose of the brief report submitted by 
your Rapporteur is to underline a dangerous 
anomaly in the world today and to invite the 
Committee, then the Assembly, to decide whether 
they wish a more detailed study to be made and 
action to be taken to put an end to this anomaly. 
2. Many countries will be mentioned in this 
report. There is no intention, however, of making 
accusations or charges, but facts had to be quoted 
in support of the text submitted. 
3. Indirect genocide, as carried out in Vietnam, 
for instance, for more than 25 years, has become 
almost legitimate: appeals will therefore have to 
be made to national consciences to put an end to 
it and to a universal international authority to 
supervise the application of the decisions taken. 
To this end, your Rapporteur makes a few sug-
gestions in a recommendation which the Commit-
tee has the honour to submit to the Assembly. 
4. According to the press and literature, the 
most favoured nations are obsessed by two major 
concerns : peace and the development of the 
poorer and more backward countries. The only 
topics are disarmament conferences, treaties on 
the non-proliferation of nuclear weapons, the 
non-use of outer space and the sea for military 
purposes, the relinquishment of nuclear and 
bacteriological weapons and many other things 
besides. 
5. FAO, WHO and innumerable national or 
private bodies are striving to narrow the 
scandalous gap which is increasing each day 
between countries which have and those which 
have not. 
6. Action for peace is unfortunately limited to 
balancing the means of terror and it is evident 
that the only aim is to ensure the security of those 
who, having found a means of controlling 
lightning, are now terrified at the idea of being 
struck by it. 
7. Assistance to insufficiently developed coun-
tries, in view of the meagre resources allocated 
for this purpose, seems intended merely to calm 
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the conscience of those who have donated a min-
imum of what they have over and to allow them 
to sleep peacefully after seeing a disturbing film 
on the television about starving races. 
8. At the same time, those who wish to attenu-
ate the effects of nuclear weapons or even 
disarm them have no scruples about providing 
food for native populations together with means 
for them to kill each other which should not 
normally be available to them. 
9. It is obvious that if the little Balubas had 
not had access to firearms in order to break down 
resistance, they would not have been able to bring 
the big Watusis down to their own level by 
cutting off their legs. 
10. Similarly, if the same amount had been spent 
on the development of Vietnam as has been spent 
in the name of ideologies which are foreign to it, 
except in the case of certain leaders, for the 
inhabitants to slaughter each other, this country 
would be one of the richest in the world. 
11. It is even more serious to note that most of 
the hot wars throughout the world have been 
fanned rather than extinguished by the wealthy 
powers : it was either a matter of increasing their 
ideological influence over politically important 
countries such as Vietnam, or of laying claim to 
the discovery of hydrocarbons as in Biafra, or 
even merely of sowing disorder as in the Congo 
or the Central African Republic to see what 
might thus be gained. 
12. Nor is the role of arms dealers negligible. 
Profits are always welcome, even if this means 
depriving starving peoples of manioc or rice. 
Background 
The League of Nations 
13. After the 1914-18 war, international efforts 
were made to regulate the trade in armaments, 
particularly in the framework of the League of 
Nations. The Covenant of the League provides 
that: 
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Expose des motifs 
(preaente par M. Bourgoin, rapporteur) 
Introduction 
1. Le bref rapport que vous presente votre 
rapporteur n'a pour but que de souligner une 
dangereuse anomalie du monde moderne et d'invi-
ter la commission, puis l' Assemblee, a decider si 
elles desirent qu'une enquete plus approfondie 
soit menee et qu'une action soit entreprise pour la 
faire cesser. 
2. Au cours de ce rapport, bien des pays seront 
cites. ll ne s'agit, cependant, ni de mises en accu-
sation, ni de requisitoires, mais votre rapporteur 
a bien ere oblige de s'appuyer sur des faits pour 
etablir son texte. 
3. Le genocide par personnes interposees, tel 
qu'il se perpetue par exemple depuis plus de 25 
ans au Vietnam a acquis une espece de legitimite ; 
c'est done a la conscience des peuples qu'il faudra 
s'adresser pour qu'il cesse et a une autorite inter-
nationale universelle pour controler !'application 
des decisions prises. Dans cet espoir, votre rap-
porteur fait quelques suggestions qu'il a concre·· 
tisees dans une recommandation que la commis-
sion a l'honneur de soumettre a l'Assemblee. 
4. Si l'on en croit la presse et la litterature, le 
monde possedant semble etre domine par deux 
preoccupations majeures : la paix, le developpe-
ment des pays les plus pauvres et les plus arrie-
res. n n'est question que de conferences sur le 
desarmement, de traites de non-proliferation des 
armes nucleaires, de la non-utilisation de l'espace 
extra-terrestre et des oceans a des fins militaires, 
de l'abandon des armes atomiques et bacreriolo-
giques et de bien d'autres choses encore. 
5. De meme, la F.A.O., l'O.M.S. et un nombre 
incalculable d'autres institutions nationales ou 
privees se depensent pour faire diminuer l'ecart 
scandaleux qui se creuse chaque jour davantage 
entre les pays nantis et ceux qui ne le sont pas. 
6. Les actions en faveur de la paix se limitent 
malheureusement a equilibrer les moyens de ter-
reur et l'on sent tres bien qu'il ne s'agit que 
d'assurer la securite de ceux qui, ayant domesti-
que la foudre, sont maintenant epouvantes par 
l'idee qu'ils pourraient etre brU.Ies par elle. 
7. L'aide aux pays imparfaitement developpes, 
etant donne la modicire des moyens qui y sont 
devolus, ne semble destinee qu'a donner une 
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bonne conscience a ceux qui y ont consaere le 
minimum de leur superflu et leur permet de dor-
mir tranquilles apres avoir vu a la television un 
film douloureux sur la faim des hommes. 
8. Car, dans le meme temps, ceux qui veulent 
attenuer les effets de l'arme nucleaire ou meme 
la desamorcer en meme temps que nourrir les 
indigents, n'ont aucun scrupule a faire s'entre-
massacrer ceux-ci grace a des moyens qui 
devraient normalement etre hors de leur portee. 
9. ll est evident que, si les petits Balubas 
n'avaient pas eu a leur disposition des armes a 
feu pour reduire leur resistance, ils n'auraient 
pas pu raccourcir les grands Watusis en leur con-
pant les jambes pour les ramener a leur hauteur. 
10. De meme, si l'on avait consacre pour le deve-
loppement du Vietnam les sommes qui ont ete 
depensees au nom d'ideologies qui leur sont etran-
geres, sauf a certains meneurs, pour faire s'entre-
tuer ses habitants, ce pays serait parmi les plus 
riches du monde. 
11. ll est plus grave encore de constater que la 
plupart des guerres chaudes qui sevissent dans 
le monde ont ete aggravees plutot que jugulees 
par les puissances possedantes : soit qn'il ait ete 
question d'augmenter leur influence ideologique 
sur des pays politiquement importants comme au 
Vietnam, soit qu'il ait ere question de s'attribuer 
les benefices de la decouverte d 'hydrocarbures 
comme au Biafra, soit meme qu'il se soit agi sim-
plement d'installer le desordre comme au Congo 
ou en Republique Centrafricaine pour voir quel 
parti on pourrait tirer de ce desordre. 
12. Le role des marchands d'armes n'est pas non 
plus negligeable. Les benefices sont toujours bons 
a prendre meme s'ils privent de manioc ou de riz 
des populations affamees. 
AperfU historique 
La Societe des Nations 
13. A la fin de la guerre 1914-1918, (1E's initia-
tives internationales ont ete prises pour la regie-
mentation du commerce des armes, notamment 
dans le eadre de la Societe des Nations. C'est 
ainsi que le pacte qui la constituait prevoyait : 
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"Article 8 
5. The 1\:lembers of the League agree that 
the manufacture by private enterprise of 
munitions and implements of war is open to 
grave objections. The Council shall advise 
how the evil effects attendant upon such 
manufacture can be prevented, due regard 
being had to the necessities of those 1\:lembers 
of the League which are not able to manu-
facture the munitions and implements of war 
necessary for their safety. 
6. The 1\:lembers of the League undertake 
to interchange full and frank information as 
to the scale of their armaments, their mili-
tary and naval programmes and the con-
dition of such of their industries as are 
adaptable to warlike purposes. 
Article 23 
Subject to and in accordance with the pro-
visions of international conventions existing 
or hereafter to be agreed upon, the 1\:lembers 
of the League : 
(d) will entrust the League with the general 
supervision of the trade in arms and 
ammunition with the countries in which 
the control of this traffic is necessary in 
the common interest. 
, 
14. Subsequently, two still-born conventions 
were concluded and two annual publications were 
published by the secretariat, one dealing with 
armaments levels in the various countries and the 
other with the trade in armaments. Although 
incomplete, these publications did perhaps help 
to slow down such trade. However, most pro-
gress between the two wars was perhaps made in 
the field of internal legislation - in virtually all 
countries, all exports and imports of armaments 
are now subject to government authorisation. 
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The preaent aituation 
The four big powers 
15. It must be recognised that the activity of 
the League of Nations was largely inspired by 
the interests of the colonial powers ; since coloni-
alism had practically disappeared at the end 
of the second world war, there is no reference in 
the statute of the United Nations to the regula-
tion of international trade in armaments. But the 
1\:liddle East war in 1967 and threats to peace in 
other parts of the world again draw attention to 
the importance of this trade. In the 1\:liddle East, 
all the heavy equipment- aircraft, tanks, guided 
missiles, radar, warships - was supplied by four 
countries: the Soviet Union and three NATO 
countries: the United States, France and the 
United Kingdom. This is not merely support of 
the Arab countries by the Soviet Union and 
Israel by the ·west since the source of armaments 
now in use can be broken down as follows : 
Supplying country Israel Jordan Syria Iraq UAR 
-----------
Soviet Union {a) X X X 
United States X X X X 
United 
Kingdom X X X X 
. France X X X 
I 
--
(a) The Soviet tanks in Israeli hands were captured 
in 1967. 
This politically contradictory situation is also to 
be found in other parts of the world. 
16. Of the four supplying countries, the United 
States and the Soviet Union are by far the main, 
and distribute almost all the heavy modern arma-
ments- jet aircraft, tanks, guided missiles, major 
warships and surveillance equipment. They have 
also exported run-of-the-mill equipment such as 
small arms and artillery. At the present time, 
73 countries possess equipment supplied by the 
United States, and 31 countries equipment 
supplied by the Soviet Union. The volume of all 
these exports is shown below : 
«Article 8 
5. Considerant que la fabrication privee 
des munitions et du materiel de guerre sou-
leve de graves objections, les membres de la 
Societe chargent le Conseil d'aviser aux me-
sures propres a en eviter les facheux effets, 
en tenant compte des besoins des membres 
de la Societe qui ne peuvent pas fabriquer 
les munitions et le materiel de guerre neces-
saires a leur surete. 
6. Les membres de la Societe s'engagent a 
echanger, de la maniere la plus franche et la 
plus complete, tons renseignements relatifs 
a 1 'echelle de leurs armements, a leurs pro-
grammes militaires, navals et aeriens et a la 
condition de celles de leurs industries sus-
ceptibles d'etre utilisees pour la guerre. 
Article 23 
Sous la reserve, et en conformite des disposi-
tions des conventions internationales actuel-
lement existantes ou qui seront ulterieure-
ment conclues, les membres de la Societe : 
(d) Chargent la Societe du controle general 
du commerce des armes et des munitions 
avec les pa:vs ou le controle de ce com-
merce est indispensable a l'interet com-
mun; 
. . . . . . » 
14. Par la suite, deux conventions - mort-nees 
- ont ete conc1ues et deux publirations annnr11es 
ont ete editees par le seeretariat portant, d'nne 
part, sur le nivrau des armements dans les di:ffe-
rents pa:vs et. d'antre part. sur le commerce des 
armements. Bien qu'incomplets, ces ouvrap:rs ont. 
peut-etre eontribue a :freiner re commerce. C'rst 
cependant dam; le domaine de~ lef('islations do-
mestiQues que lE> plus g-rand prog:re!'l a ete enre-
gistre entre les deux guerres. En effet, a l'heure 
actue11e, dans presquc tons les pa~Ts du monde, 
toutes exportations et importations d'armcments 





Les quatre Grands 
15. Il faut reconnaitre que l'activite de la Societe 
des Nations a ete en grande partie inspiree par 
les interets des puissances coloniales ; le colonia-
lisme ayant a peu prcs disparu a la fin de la 
seconde guerre mondiale, on ne trouve plus de 
reference dans le statut des Nations Unies a la 
reglementation du commerce international des 
armements. Mais la guerre du Moyen-Orient, en 
1967, ainsi que des menaces sur la paix dans d'au-
tres regions du monde attirent de nouveau !'at-
tention sur !'importance croissante de ce com-
merce. Au Moyen-Orient, tout le materiel lourd 
- avions, chars, engins teleguides, radar, navires 
de guerre - a ete fourni par quatre pays: 
l'Union Sovietique et trois pays de l'O.T.A.N. : les 
Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni. Il con-
vient de constater qu'il ne s'agit pas d'un simple 
soutien des pays arabes par l'Union Sovietique et 
d'Israel par les Occidentaux, puisque la source 
des armements actuellement utilises se repartit 
comme suit: 
Pays fournisseur Israel Jor- Syrie Irak R.A.U. danie 
----------
Union 
Sovietique (a) X X X 
Etats-Unis X X X X 
Royaume-Uni X X X X 
France X X X 
(a) Les chars sovietiques detenus par Israel ont ete 
captures en 1967 . 
Cette situation, politiquement contradictoire, se 
retrouve dans d'autres regions du monde. 
16. Des quatre pays fournisseurs, les Etats-Unis 
et l'Union Sovietique sont, de loin, les principaux 
et distribuent presque tout l'armement moderne 
lourd : avions a reaction, chars, engins teleguides, 
principaux navires de guerre, materiel de surveil-
lance. Ils ont exporte egalement du materiel mili-
taire plus courant, tel qu'armes portatives et 
artillerie. A l'heure actuelle, 73 pays detiennent 
du materiel americain, et 31 pays du materiel 
sovietique. Le volume de toute cette activite se 
resume comme suit : 
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Exports of armaments - 13 years: 1955-1967 1 
($ million) 
United States Soviet Union 
To industrialised coun-
tries (broadly cor-
respond to allied 
countries) 23,500 10,000 
To underdeveloped 
countries 4,500 4,500 
TOTAL 28,000 14,500 
I. Approximate secretariat estimates based on Ame-
rican sources such as Congressional Committee hearings 
and others. 
Exports of armaments - one recent year 
($ million) 
United United Soviet 
States 1 King- France t Union 1 
1969 dom1 1968 1965 1969-70 
Government 
exports 1,504 132 - 400 
Private sector 417 275 - -
TOTAL 1,921 407 625 400 
1. Official figures published by the country concerned. 
2. American estimate. 
17. These four countries are of course not the 
oniy sources of equipment such as warships, 
tanks or artillery. The German Federal Republic, 
East Germany, Czechoslovakia, Italy, Sweden and 
Switzerland also sell them and there are certainly 
more than 30 countries which export small arms. 
18. Another important element is the resale of 
armaments by the countries first acquiring them. 
Hundreds of aircraft and tanks supplied to 
Yarious NATO countries in the 'fifties were resold 
or are now available because they have been 
replaced with more recent equipment. Even if the 
country of origin reserves the right to control 
any subsequent transfers, equipment may never-
theless escape its control in the case of successive 
transfers. Thus, in 1966 American F -86 aircraft 
appeared in Pakistan, whereas at that time the 
United States had banned exports of armaments 
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to that country. These were probably aircraft 
resold to Iran by Germany with the authorisation 
of the United States, but subsequently transferred 
to Pakistan without the United States being in-
formed. 
Private traders 
19. There is often talk in the press of certain 
private firms, particularly "Interarmco" and 
"Merex". "Interarm<>o", or th0 "International 
Armaments Corporation", consists of a series of 
17 separate firms in some 15 countries, the 
majority shareholder in each being Mr. Samuel 
Cummings, an American national living in 
Monaco. Mr. Cummings worked for the United 
States Government for a short time during the 
Korean war, but it is not known in what 
capacity. This information was deleted from the 
record of his evidence before a Senate committee 
on 13th April 1967. In their warehouses in 
Alexandria, in the United States and Acton 
(England), Mr. Cummings' firms have a stock of 
more than 500,000 small arms, mainly of a calibre 
of less than 20 mm. When Interarmco companies 
sell tanks or aircraft, they act in fact only as 
intermediaries between the selling and purchasing 
governments ; they hold no stocks. All imports 
and exports by Interarmco are of course subject 
to government authorisation. It even appears that 
the governments of the western countries have 
often preferred, for political reasons, to negotiate 
sales of weapons through the intermediary of 
Interarmco rather than enter into direct contact 
with a purchasing country. 
20. This is also true of Merex A.G., a firm 
belonging to Mr. G.G. Mertins, a German national, 
which has its headauarters in Vevey (Switzer-
land). From April1965 to December 1966, Merex 
acted as Interarmco's agent in Germany. In 1966, 
Merex was also the intermediary for Germany's 
sale of F-86 aircraft to Iran, but shortly 
afterwards the German Government switched to 
another firm, the Werkzeugaussenhandel in 
Diisseldorf. This was not always the situation. 
and the role of arms peddlers was fundamental 
until 1960. Only when governments came to 
understand that the arms trade was financially 
and politically profitable did they gradually 
sqne€'ze out the peddlers, using them only as 
intermediaries for affairs that stank. 
Exportations d'armements . 13 annees: 1955-1967 1 
(en millions de dollars) 
Etats-Unis Union Sovietique 
Vera lea pays indus-
trialises (approxi-
mativement lea pays 
allies) 23.500 10.000 
Vera les pays sous-
developpes 4.500 4.500 
I 
TOTAL 28.000 14.500 1 
1. Estimations approximatives du Secretariat a partir 
de sources americaines telles que les auditions de commis-
sions du Congres et autres. 
Exportations d'armemcnts . une anuee reccnte 
(en millions de dollars) 
Etats- Roy- Union 
Unis 1 aume- France 
1 So vie-
1969 Uni 





tales 1.504 132 - 400 
Secteur prive 417 275 - -
---
TOTAL 1.921 407 625 400 
1. Chiffres officials publies par le pays concerne. 
2. Estimation americaine. 
17. Bien entendu, ces quatre pays ne sont pas les 
seules sources d'armements tels que navires de 
guerre, vehicules blindes ou d'artillerie. L'Alle-
magne federale, l'AHemagne de l'est, la Tcheco-
slovaquie, l'Italie, la Suede et la Suisse en ven-
dent aussi et il y a certainement plus de 30 pays 
exportateurs d'armes portatives. 
18. Un autre element important est la revente 
d'armes par des premiers acquereurs. Des cen-
taines d'avions et de chars fournis a divers pays 
de l'O.T.A.N. pendant les annees 50 ont ete reven-
dus ou sont actuellement disponibles par suite de 
leur remplacement par du materiel plus recent. 
Si le pays d'origine s'est reserve le droit de con-
troler tout transfert ulterieur, le materiel peut 
neanmoins echapper a ce controle par des trans-
ferts successifs. C'est ainsi qu'en 1966 des avions 
F-86 americains ont fait leur apparition au Pa-
kistan, alors qu'a l'epoque les Etats-Unis avaient 
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interdit les exportations d'armements vers ce pays. 
11 semble qu'll s'agiSSait d'avions revendus a 1' !ran 
par l'Allemagne avec l'autorisation des Etats-
Unis, puis transferes ensuite au Pakistan par 
l'lran a l'insu des Americains. 
Les commer~nts 
19. La presse parle souvent des activites de cer-
taines entreprises privees, notamment « lnter-
armco:. et « Merex ». lnterarmco, ou « Interna-
tional Armaments Corporation », est constituee 
par une serie de 17 entreprises distinctes, etablies 
en quelque 15 pays, ayant chacune comme action-
naire majoritaire M. Bamuel Cummings, ressortis-
sant americain, qui reside a Monaco. M. Cum-
mings a travaille pour le gouvernement des Etats-
Unis pendant une breve periode de la guerre de 
Coree, mais on ne sait pas en quelle qualite -
cette information ayant ete supprimee du compte 
rendu de son temoignage devant une commissiOn 
du Senat le 13 avrll Hl67. Dans leurs entrepots 
a Alexandria, aux Etats-Unis, et a Acton, en An-
gleterre, les entreprises de M. Cummings detien-
nent un stock de plus de 500.000 armes portati-
ves, principalement d'armes d'un calibre ne de-
passant pas 20 mm. Lorsque les entreprises lnter-
armco vendent des chars ou des avions, elles 
agissent en effet comme intermediaires des gou-
vernements vendeurs et acheteurs et n'en posse-
dent pas de stocks. Toutes les importations et 
exportations effectuees par Interarmco sont, bien 
entendu, soumises a l'autorisation des gouverne-
ments. Il semble meme que les gouvernements des 
pays occidentaux ont souvent prefere, pour des 
raisons politiques, negocier leurs ventes d'arme-
ments par l'intermediaire d'lnterarmco pour evi-
ter un contact direct avec un pays acheteur. 
20. Il en est de meme pour Merex A.G., entre-
prise appartenant a M. G. G. Mertins, ressortis-
sant aJllemand, dont le siege social est a Vevey, 
Suisse. Du mois d'avril 1965 au mois de decem-
bre 1966, Merex a agi comme agent en Allema-
gne de Interarmco. Merex a ete egalement l'inter-
mediaire, en 1966, pour la vente des avions F-86 
par l'Allemagne a l'lran, mais quelque temps 
apres, il semble que le gouvernement allemand 
ait donne la preference a une autre societe, la 
« Werkzeugaussenhandel », installee a Diisseldorf. 
n n'en a pas toujours ete ainsi et jusqu'en 1960, 
le role des trafiquants a ete primordial et ce n'est 
que lorsque les gouvernements se furent rendu 
compte de la rentabilite, tant sur le plan finan-
cier que sur le plan politique, du commerce des 
armes qu'ils les supplanterent peu a peu, se reser-
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Regulation 
21. It has been shoWn. that at national level 
imports and exports of armaments are strictly 
regulated, government authorisation being neces-
sary in every case, both for government and 
private sales. In the United States, Coh~ress has 
closely followed the activities of the government 
with regard to military assistance to foreign 
countries, which takes. three forms: transfer of 
armaments free of charge, subsidised sales, sales 
at cost price. Since 1967, the government's 
activities have been governed by two separate 
laws, the Foreign Assistance Act and the Foreign 
Military Sales Act. Section 36(b) of the latter, 
for instance, compels the government to make a 
half-yearly report to the two houses of Congress 
on all armaments exports in the six months under 
review and proposed exports for the next six 
months ; the report gives details of the types of 
armaments, quantities and value and the country 
of destination for exports by both the government 
and the private sector. 
22. Parliamentarians from WEU countries do 
not seem to have such detailed information on 
exports of armaments authorised by their govern-
ments as their American counterparts. Although 
the overall value of exports is known, the break-
down by type of weapon and country of destina-
tion is not. With a view to obtaining substantial 
information in this under-documented field, your 
Rapporteur has sent questionnaires to the Min-
isters for Foreign Affairs and Defence of the 
following countries : United States, Soviet Union, 
France, United-Kingdom, Federal Republic of 
Germany, Czechoslovakia, Sweden and Switzer-
land. The text of these questionnaires is given at 
appendix. As replies have not yet been received, 
your Rapporteur hopes to be able to complete the 
necessary documentation in a later report. 
23. At i_nternationallevel, various proposa'ls have 
been made in the United Nations General Assem-
bly since 1965 concerning the registration of 
transfers of weapons with the Secretary-General 
of the United Nations, who would be required to 
publish the information. In 1965, a motion for a 
resolution tabled by Malta was rejected in the 
First Committee by 19 votes to 18 with 39 absten-
tions. In 1968, a similar motion tabled by 
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Denmark, Iceland, Malta and Norway was with-
drawn before the vote. 
24. The United States and the Soviet Union were 
reticent about the Maltese proposal in 1965 and 
it was strongly criticised by Saudi Arabia for 
discriminating against the smaller countries, as 
all similar proposals of the former League of 
Nations had done. The four-power project in 1968 
was criticised by Byelorussia and the Ukraine-
the Soviet Union's spokesmen - which quoted 
the United States as being the main exporter of 
armaments, and by Saudi Arabia, India, the 
UAR, Syria, Argentina and Pakistan for the 
reason invoked by Saudi Arabia in 1965. 
25. It should be noted that the United Nations 
already publishes information on the transfer of 
armaments in its trade statistics, but details 
supplied by countries are obviously incomplete, 
and the categories of classification1 too wide. The 
statistics given are too vague (value but rarely 
quantity) to enable the strategic importance of 
the recorded trade to be assessed. Thus, total 
United States armaments exports recorded in the 
United Nations statistics for 1966 amounted to 
$73 million, whereas the total given in official 
United States documents is $2,120 million. The 
United Nations statistics give information com-
municated by 17 exporting countries, whereas 
information communicated by the importing 
countries indicates 29 exporting countries. 
26. More concrete proposals have been made for 
reducing or banning exports of armaments to the 
Middle East. On 19th June 1967, President 
Johnson proposed compulsory publicity for such 
consignments. An American motion tabled in the 
Security Council on 7th November 1967 stressed 
the need to limit the arms race in the Middle 
East. A similar Soviet motion, tabled on 20th 
November 1967, called for action by all States i11 
the area to limit the arms race. In 1967, both the 
United Kingdom and Canada made proposals for 
limitations : the first called for an immediate 
embargo, and applied it unilaterally for a brief 
period, then suspended it when it realised that 
its proposals did not obtain support. 
l. Headings 724.99, 734.1, 734.92, 735.1, 951.0, and 
sub-headings 951.01-06 of SITC. 
vant de les utiliser comme intermediaires quand 
l'affaire devenait trop putride. 
La reglementation 
21. Nous avons vu que, sur le plan national, les 
importations et les exportations d'armements sont 
strictement reglementees, l'autorisation gouverne-
mentale etant requise dans tousles cas, tant pour 
les ventes gouvernementales que pour celles du 
secteur prive. Aux Etats-Unis, le Congres a suivi 
de tres pres les activites du gouvernement en ma-
tiere d'assistance militaire a des pays etrangers, 
assistance qui revet trois formes : transfert d'ar-
mements a titre gratuit, ventes subventionnees, 
ventes au prix de revient. Depuis 1967, les acti-
vites du gouvernement sont regies par deux lois 
distinctes, le « Foreign Assistance Act » et le 
« Foreign Military Sales Act». La section 36 (b) 
de ce dernier, par exemple, oblige le gouvernement 
a communiquer un rapport semestriel aux deux 
chambres du Congres, sur toutes les exportations 
d'armements effectuees au cours des six mois 
ecoules et sur ce1les prevues pendant les six pro-
chains mois ; ce rapport precise le type d'arme-
ment, la quantite, la valeur et le pays destinataire, 
et ceci pour les exportations effectuees tant par 
le gouvernement que par le secteur prive. 
22. 11 ne semble pas que les parlementaires des 
pays de l'U.E.O. disposent, sur les exportations 
d'armements autorisees par leur gouvernement, 
d'informations aussi detaillees que celles qui sont 
fournies a leurs collegues americains. Si la valeur 
globale des exportations est connue, la repartition 
par type d'armement et par pays destinataire ne 
l'est pas. Dans le but de recueillir des renseigne-
ments substantiels dans ce domaine trop peu do-
cumente, votre rapporteur a adresse des question-
naires aux ministres des affaires etrangeres et de 
la defense des pays suivants: Etats-Unis, Union 
Sovietique, France, Royaume-Uni, Allemagnc 
federale, Tchecoslovaquie, Snede, Suisse. On trou-
vera en annexe le texte de ces questionnaires. Les 
reponses n'etant pas encore parvenues, votre rap-
porteur espere pouvoir completer la documenta-
tion necessaire dans un prochain rapport. 
23. Sur le plan international, des propositions 
ont ete faites a l'Assemblee generale des Nations 
Unies, depuis 1965, pour l'enregistrement de tous 
les transferts d'armements aupres du secretariat 
general, qui serait tenu de publier ces renseigne-
ments. En 1965, un projet de resolution depose 
par Malte a ete rejete a la premiere commission 
par 19 voix contre 18 et 39 abstentions. En 1968, 
un projet analogue depose par le Danemark, 
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l'Islande, Malte et la Norvege a ete retire avant 
le vote. 
24. Si, en 1965, la proposition maltaise a rencon-
tre des reticences de la part des Etats-Unis et de 
l'Union Sovietique, elle a aussi ete violemment 
critiquee par l'Arabie Seoudite comme discrimi-
natoire a l'endroit des petits pays, comme l'avaient 
ete toutes les propositions analogues de l'ancienne 
Societe des Nations. Le projet quadripartite de 
1968 a ete critique par la Bielorussie et !'Ukraine 
- porte-parole de l'U.R.S.S. - qui citaient les 
Etats-Unis comme principal exportateur d'arme-
ments, et par l'Arabie Seoudite, l'Inde, la R.A.U., 
la Syrie, !'Argentine et le Pakistan pour les rai-
sons evoquees par le premier en 1965. 
25. Notons que, dans le cadre de statistiques sur 
le commerce, les Nations Unies publient deja des 
informations sur le transfert des armements, mais 
les informations communiquees par les pays sont 
de toute evidence incompletes, les categories de 
classification 1 trop larges, et les statistiques four-
nies trop vagues (valeur, mais rarement quantite) 
ne permettent pas d'apprecier !'importance stra-
tegique du commerce enregistre. C'est ainsi que 
le total des exportations d'armements des Etats-
Unis enregistre dans le recueil des Nations Unies 
pour l'annee 1966 etait de 73 millions de dollars, 
tandis que 'le total qui figure dans les documents 
officiels des Etats-Unis est de 2.120 millions de 
dollars. Le recueil des Nations Unies donne des 
informations communiquees par 17 pays expor-
tateurs, tandis que des informations communi-
quees par les pays importateurs on peut deceler 
!'existence de 29 pays exportateurs. 
26. Des propositions plus precises ont ete faites 
pour reduire ou interdire les exportations d'arme-
ments vers le Moyen-Orient. Le President John-
son, le 19 juin 1967, a propose qu'une publicite 
obligatoire en soit faite. Un projet americain de-
pose au Conseil de securite le 7 novembre 1967 
affirmait la necessite d'une limitation de la course 
aux armements dans la region. Un projet sovieti-
que analogue, du 20 novembre 1967, preconisait 
l'aclion de tous les Etats dans la region pour y 
limiter la course aux armements. Le Royaume-
Uni et le Canada, en 1967, ont tous deux fait 
des propositions de limitation - le premier recla-
mait l'embargo immediat, qu'il a applique unila-
teralement pendant une breve periode, puis sus-
pendu quand il se rendit compte que sa proposi-
tion ne trouvait aucun echo. 
1. Rubriqucs 724.99, 734.1, 734.92, 735.1, 951.0 et 
sous-rubriques 951.01-06 de la S. T. I. C. 
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27. On 19th September 1969, Mr. Nixon pro- large supplying countries would be facilitated by 
posed an embargo on supplies of armaments to the fact that on-the-spot controls or inspections 
the Middle East, and complained that the Soviet would hardly be necessary, as heavy equipment 
Union had not replied to his proposals. The cannot be concealed. 
following day, Mr. Gromyko simply stated that 
the discussion on the question of armaments was 30. However, it hardly seems likely for the time 
pointless as long as Israeli troops occupied the being that the two super powers will align their 
territory of Arab countries. policies to the extent of deserting their proteges 
Conclusions 
28. Any policy for limiting trade in armaments 
immediately becomes a target for criticism by the 
smaller non-aiigned countries, who consider that 
any such policy is intended to relegate them to 
a secondary place. As shown in the first table in 
paragraph 5, by far the major part of this trade 
is carried out within the great military alliances ; 
there can therefore be no question of limiting it 
in the foreseeable future. The prospects for 
limitations outside the great alliances should 
nevertheless be considered, especially the case of 
arms trade with countries who would be incapable 
of waging war, because they cannot produce 
weapons. 
29. It is possible to envisage two approaches for 
limiting trade in armaments: first to limit heavy 
modern equipment; then armaments in general. 
To limit the first category, it would suffice to 
have the agreement of the small number of 
potential supplying countries, but beforehand 
this would require the United States and the 
Soviet Union to accept it in concert. The appli-
cation of an agreement of this type between the 
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by refusing to arm them. This situation could 
change in the future if the Soviet Union were to 
become as disillusioned with a policy of inter-
vention as is the United States. 
31. It must be recognised that a more general 
limitation on the export of war equipment of all 
kinds, including artillery and small arms, raises 
infinitely more complex problems. The agreement 
of at least half the countries of the world would 
have to be obtained, and rigorous controls would 
have to be applied, with inspections at ports, 
airports and frontiers, since rifles can be trans-
ported as easily as the most commonpiace goods. 
32. In the meantime, the registration of trade in 
armaments, either in the United Nations frame-
work or, as a trial scheme, in WEU, may help 
to restrain the trade itself. Similarly, information 
for parliaments on the arms trade and its ghastly 
consequences would certainly stimulate highly 
desirable shifts in public opinion and actions. 
33. For all the reasons given above the Com-
mittee asks the Assembly to adopt the recom-
mendation which is proposed. 
27. J.Je 19 septembre 1969, M. Nixon a propose 
un embargo sur les fournitures d'armements au 
Moyen-Orient, et s'est plaint du fait que l'Union 
Sovietique n'avait pas repondu a ses propositions. 
M. Gromyko, le lendemain, a simplement affir-
me : « La discussion sur la question des armes 
est inutile tant que les troupes israeliennes occu-
peront des territoires des pays arabes ». 
Conclusions 
28. Toute politique de limitation du commerce 
des armements souleve immediatement des criti-
ques des petits pays non alignes qui y voient une 
politique destinee a leur imposer un statut secon-
daire. Comme le montre le premier tableau du 
paragraphe 5, la plus grande partie de ce com-
merce, et de loin, s'effectue au sein des grandes 
alliances militaires ; il ne peut done etre ques-
tion de le limiter dans un avenir previsible. Exa-
minons neanmoins les perspectives d'une limita-
tion en dehors des grandes alliances et surtout 
quand ce commerce s'adresse a des pays pour les-
quels toute guerre vraiment meurtriere serait im-
possible parce qu'ils sont incapables de fabriquer 
des armes. 
29. On peut envisager deux niveaux pour la limi-
tation du commerce des armements : d'abord celle 
du materiel lourd moderne, puis celle des arme-
ments en general. Pour limiter la premiere cate-
gorie, l'accord du petit nombre des pays fournis-
seurs potentiels suffirait, mais exigerait, au prea-
lable, que les Etats-Unis et l'Union Sovietique 
l'acceptent de concert. L'application d'un accord 




se trouverait facilitee du fait que les controles 
ou inspections sur place ne seraient guere neces-
saires - le materiel lourd ne pouvant pas etre 
dissimule. 
30. Mais il ne parait guere probable, pour !'ins-
tant, que les deux superpuissances alignent leurs 
politiques jusqu'au point de se desolidariser de 
leurs proteges en refusant de les armer. Cette 
situation pourrait se modifier dans l'avenir si la 
Russie se trouvait aussi de~ue de sa politique 
d'intervention que le sont les Etats-Unis. 
31. Il faut reconnaitre qu'une limitation plus 
generale de !'exportation du materiel de guerre 
de tous genres, y compris l'artilJ.erie et les armes 
portatives, pose des problemes infiniment plus 
complexes. Il faudrait recueillir ~'accord d'au 
moins la moitie des pays du monde et appliquer 
un controle rigoureux, avec inspection des ports, 
des aerodromes et des frontieres, puisque les fusils 
se transportent comme les marchandises les plus 
banales. 
32. En attendant, l'enregistrement du commerce 
des armements, soit dans le cadre des Nations 
Unies, soit, comme banc d'essai, au sein de 
l'U.E.O., peut contribuer a restreindre le com-
merce lui-meme. De meme, !'information des par-
lements sur le commerce des armes et son effet 
nefaste declencherait certainement des mouve-
ments d'opinion et des actions hautement souhai-
tables. 
33. Pour toutes les raisons qui viennent d'etre 
donnees, la commission demande a l'Assemblee de 
voter la recommandation qui lui est proposee. 
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.APPENDIX 
Questionnaires on armaments exports addressed to the Ministers for Foreign Affairs 
and of Defence of Czechoslovakia, France, the Federal Republic of Germany, Sweden, 
Switzerland, the United Kingdom, the United States and the Soviet Union 
by Mr. Pierre Bourgoin, Rapporteur on "The international trade in armaments'' 
27th October 1969 
Questionnaire addressed to the Ministers 
for Foreign Affairs and of Defence of France, 
the Federal Republic of Germany, 
the United Kingdom and the United States 
1. (i) Are aH armaments exports subject to 
specific governmental authorisation? 
(ii) If not, what types and quantities are 
exempt Y 
(iii) Does governmental authorisation specify 
or impose: 
(a) Type and characteristics of arma-
ments? 
(b) Quantities ? 
(c) Country of destination? 
(d) Restrictions on subsequent transfer 
to third countries ? 
2. What was the value of armaments exports 
to all destinations for each of the last 5 
years? 
Currency unit .... 
1969 















3. (i) What was the value of total armaments 
exports to the following destinations Y 
Currency unit ...• 
1969 
1965 1966 1967 1968 (esti-
mate) 
--------
(a) To N.ATO 
countries 
--------








(ii) What were the countries of destination Y 
(a) N.ATO countries 
(b) Other industrialised countries 
(c) Developing countries 
4. (i) What were the value and quantities of 
exports of the following major arma-
ments 1 
ANNEXE DOCUMENT 500 
ANNEXE 
Questionnaires sur les exportations d'armements adresses aux ministres des affaires etrangeres 
et de la defense de la Tchecoslovaquie, de la France, de la Republique Federale d' Allemagne, 
de la Suede, de la Suisse, du Royaume-Uni, des Etats-Unis et de l'U.R.S.S. 
par M. Pierre Bourgoin, rapporteur sur la question du cc Commerce international des armements » 
21 octobre 1969 
Questionnaire adresse aux ministres 
des affaires etrangeres et de la defense 
de la France, des Etats- Unis, du Royaume- Uni 
et de la Republique Federale d'Allemagne 
1. (i) Les exportations d'armements sont-elles 
toutes soumises a une autorisation spe-
ciale du gouvernement Y 
(ii) Dans la negative, quels sont les types et 
les quantites qui en sont exempts Y 
(iii) L'autorisation du gouvernement stipule-
t-elle ou impose-t-elle : 
(a) le type et les specifications des ar-
mements? 
(b) les quantites T 
(c) le pays destinataire 1 
(d) des restrictions quant au transfert 
ulterieur a des pays tiers 1 
2. Quelle a ete la valeur globale des exporta-
tions d'armements pour chacune des cinq 
dernieres annees T 
Devises ... 
1969 

















3. (i) Quelle a ete la valeur globale des expor-
tations d'armements aux trois groupes 
de pays suivants ? 
Devises ... 
1969 




(a) Pays de 
l'O.T.A.N. 
-------- --








(ii) Quels ont ete les pays destinataires? 
(a) Pays de l'O.T.A.N. 
(b) Autres pays industrialises 
(c) Pays en voie de developpement 
4. (i) Quetles ont ete la valeur des exporta-
tions et les quantites exportees en ce qui 
concerne les armements suivants ? 
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(b) Jet aircraft 
------
(c) Guided mis-












(ii) What were the countries of destination? 
(a) Armoured vehicles 
(b) Jet aircraft 
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Currency unit .... 
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(c) Guided missiles 
(d) Warships over 200 tons 




'4) ~ :::: ... 





(b) Avions A 
reaction 
----




(d) Batiments de 
guerre jau-
geant plus de 
200 tonnes 
----





(ii) Quels ont ete les pays destinataires ? 
(a) Vehicules blindes 






























(c) Engins teleguides 
(d) Batiments de guerre jaugeant plus 
de 200 tonnes 
(e) Materiel de detection (radar, sur-
veillance terrestre, etc.) 
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Questionnaire addressed to the Ministers 
for Foreign Affairs and of Defence of Sweden 
and Switzerland 
1. (i) Are all armaments exports subject to 
specific governmental authorisation T 
(ii) If not, what types and quantities are 
exempt? 
(iii) Does governmental authorisation specify 
or impose: 
(a) Type and characteristics of arma-
ments? 
(b) Quantities ? 
(c) Country of destination? 
(d) Restrictions on subsequent transfer 
to third countries ? 
2. What was the value of armaments exports 
to all destinations for each of the last 5 
years? 
Currency unit .... 
1969 

















3. (i) What was the value of total armaments 
exports to the following destinations ? 
Currency unit .... 
1969 
1965 1966 1967 1968 (esti-
mate) 
--------
(a) To NATO 
countries 
-------- --












(ii) What were the countries of destination? 
(a) NATO countries 
(b) Warsaw Pact countries 
(c) Other industrialised countries 
(d) Developing countries 
4. (i) What were the value and quantities of 
exports of the following major arma-
ments Y 
ANNEXE 
Questionnaire adresse aux ministres 
des affaires etrangeres 
et de la defense de la Suede et de la Suisse 
1. (i) Les exportations d'armements sont-elles 
toutes soumises a une autorisation spe-
ciale du gouvernement 7 
(ii) Dans la negative, quels sont les types et 
les quantites qui en sont exempts Y 
(iii) L'autorisation du gouvernement stipule-
t-elle ou impose-t-elle : 
(a) le type et les specifications des ar-
mements 1 
(b) les quantites? 
(c) le pays destinataire? 
(d) des restrictions quant au transfert 
ulterieur a des pays tiers ' 
2. QueUe a ete la va:leur globale des exporta-
tions d'armements pour chacune des cinq der-
nieres annees 7 
Devises ... 
1969 





















3. ( i) QueUe a ete la valeur globale des expor-
tations d'armements aux quatre groupes 
de pays suivants ? 
Devises ... 
I 1969 























(ii) Quels ont ete les pays destinataires y 
(a) Pays de l'O.T.A.N. 
(b) Pays du Pacte de Varsovie 
(c) Autres pays industrialises 
(d) Pays en voie de developpement 
............................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. (i) QueUes ont ete la valeur des exporta-
tions et 'les quantites exportees en ce qui 
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(ii) What were the countries of destination 7 
(a) Armoured vehicles 
(b) Jet aircraft 
(c) Guided missiles 
(d) Warships over 200 tons 




Currency unit .... 
1967 1968 1969 (estimate) 
:>. :>. :>. 






Questionnaire addressed to the Ministers 
for Foreign Affairs and of Defence 
of Czechoslovakia and the USSR 
1. Are all armaments exports subjects to con-
ditions restricting subsequent transfer to third 
countries 1 
2. What was the value of armaments exports to 
all destinations for each of the last 5 years? 
Currency unit .... 
1969 
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(d) Batiments de 
guerre jau-










(ii) Quels ont ere les pays destinataires ? 
(a) Vehicules blindes 
(b) A vions a reaction 











(d) Batiments de guerre jaugeant plus 
de 200 tonnes 
(e) Materiel de detection (radar, sur-




1967 1968 1969 estimation 
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Questionnaire adresse aux ministres 
des affaires etrangeres et de la defense 
de la Tchecoslovaquie et de l'U.R.S.S. 
1. Les exportations d'armements sont-elles tou-
tes soumises a des conditions imposant des 
restrictions quant au transfert ulterieur a 
des pays tiers 1 
2. QueUe a ere la valeur globa:le des exporta-
tions d'armements pour chacune des cinq 
dernieres annees 1 
Devises ... 
1969 
















3. (i) What was the value of total armaments 
exports to the following destinations ? 
Currency unit ...• 
1969 

























(b) Jet aircraft 
--------
(c) Guided mis-














(ii) What were the countries of destination t 
(a) Warsaw Pact countries 
(b) Other industrialised countries 
(c) Developing countries 
............................. 
............................. 
4. (i) What were the value and quantities of 
exports of the following major arma-
ments? 
Currency unit .... 
1967 1968 1969 (estimate) 
» » ~ 
.-<;:; ~ ~ j 
.E ... ... :a Q ~ ; ol ~ ~ ~ ::I ::I 














3. (i) QueUe a 6te la val.eur global.e des expor-
tations d'armements aux trois groupes 
de pays suivants : 
1969 
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(d) Batiments de 
guerre jau-
geant plus de 
200 tonnes 
------







(ii) Quels ont ete les pays destinataires y 
(a) Pays du Pacte de V arsovie 
(b) Autres pays industrialis68 
(c) Pays en voie de developpement 
4. (i) QueUes ont ete la valeur des exporta-
tions et les quantites exportees en ce qui 
concerne les armements suivants Y 
Devises ... 
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(ii) What were the countries of destination 7 
(a) Armoured vehicles 
(b) Jet aircraft 
(c) Guided missiles 
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(d) Warships over 200 tons 
(e) Detection equipment (radar, ground 
surveillance, etc.) 
ANNEXE 
(ii) Quels ont ete les pays destinataires 1 
(a) Vehicules blindes 
............................. 
(b) A vions a reaction 
(c) Engins teleguides 
240 
DOCUMENT 500 
(d) Batiments de guerre jaugeant plus 
de 200 tonnes · 
(e) Materiel de detection (radar, sur-
veillance terrestre, etc.) 
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Communique issued after the Conference in The Hague- 2nd December 1969 
I. Adopted in Committee by 12 votes to 0 with 4 
abstentions. 
2. Members of the Committee: Mr. Blumenfeld (Chair-
man) ; MM. Peel, Bettiol (Vice-Chairmen) ; MM. Bemporad, 
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Lord Gladwyn, MM. Gonella, Kahn-Ackermann (Substi-
tute : Bauer), Kirk, Krieg (Substitute : Gapelle), Lemaire, 
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Document 501 
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DOCUMENT 501 
Draft Recommendation 
on WEU and the political union of Europe 
The Assembly, 
Welcoming the fact that the Conference in The Hague has indicated what might guide Europe 
towards real progress by adopting a coherent programme for completing, strengthening and enlarging 
the European Economic Community; 
Welcoming the decision to start negotiations on the enlargement of the EEC as soon as 
possible, the Six having undertaken to adopt a joint position before 1st July 1970; 
Urging that negotiations on enlargement be restricted to major problems and be completed 
within a short time ; 
Noting with satisfaction that in the communique adopted at The Hague six countries were 
unanimous in recalling Europe's political goals; 
Convinced that WEU, possibly enlarged, could speak for Europe until the Community is ready 
to do so; 
Recalling that this is its role under the Brussels Treaty, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Find a means of enabling the Council to meet with all its members present ; 
2. Develop a continuous process of political consultation both at the ministerial and permanent 
level; 
3. Adopt methods of work similar to those practised in the European Economic Community for 
furthering the political programme decided on in The Hague and promote studies with the object 
of arriving at greater political unity in Western Europe; 
4. Seek a rapid implementation of the political programme decided on in The Hague in order 
to advance in the field of political unification within the context of enlarging the Community. 
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Projet de recommandation 
sur l'U.E.O. et l'union politique de l'Europe 
L' Assemblee, 
Se felicitant de ce que la Conference de La Haye ait indique ce qui pourrait orienter !'Europe 
vera de reels progres grace a !'adoption d'un programme coherent d'achevement, de renforcement et 
d'elargissement de la Communaute Economique Europeenne; 
Se felicitant de la decision d'entamer des negociations sur l'elargissement de la C. E. E. dans 
les meilleurs delais, les Six s'etant engages a adopter une position commune avant le 1 er juillet 1970; 
Demandant instamment que les negociations sur l'elargissement soient circonscrites aux principaux 
problemes et soient terminees en un bref laps de temps ; 
Prenant note avec satisfaction de ce que, par le communique de La Haye, six pays ont ete 
unanimes a rappeler les objectifs politiques de !'Europe ; 
Convaincue que l'U. E. 0., eventuellement elargie, pourrait exprimer la voix de !'Europe tant 
que la Communaute ne sera pas prete a le faire ; 
Rappelant que le Traite de Bruxelles lui donne cette vocation, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
1. D'arreter une formule permettant au Conseil de se reunir a nouveau au complet ; 
2. D'organiser une consultation politique permanente au niveau des ministres et des delegues 
permanents ; 
3. D'adopter des methodes de travail analogues a celles appliquees a la Communaute Economique 
Europeenne pour poursuivre le programme politique arrete a La Haye et promouvoir des etudes en 
vue de parvenir a une plus grande unite politique de !'Europe occidentale ; 
4. De rechercher une realisation rapide du programme politique arrete a La Haye tendant a 
aboutir a des progres dans le domaine de !'unification politique dans la perspective de l'elargissement 




(submitted by Mr. van Hall, Rapporteur) 
CHAPTER I 
Introduction 
1. The Genera:l Affairs Committee has alll'OO.dy 
submitted a number of reports to the WEU 
A.ssembl;y on the poliitical union of Europe and 
WEU has in foot so far been the only European 
organisation to conslider truly political questions, 
both in the Counciil of Ministers ailld in the 
Assembly. This does not mean WEU was allone 
in considering political problems, but so far the 
organs of the European Economic Community 
have dealt only with economic and social policy 
matters. NATO, fur its part, has had to deall far 
more with poUtica:l co-operation between the 
European countries and the United States than 
with the poiliiticail. union of Europe. Finally, the 
Council of Europe, because of the diversity of 
irt:s member countries, cannot expect to make much 
progress towards politicaJI. union aJt the present 
juncture. 
CHAPTER II 
Political union since 1965 
2. In spite of the WEU Assembly's constant 
effort, progress towards European political uniOIIl 
has certainly been extremely limited to dalte. If 
the report prepared for the Genera:l Affairs Com-
mittee by Mr. C.L. Patijn in 1965 were considered 
now, the analysis of the situation tthat might be 
made wouild no doubt be dlifferent, but the totall 
result of what has been achieved since then would 
be slight and the questions rnised by Mr. Patijn 
still apply. 
3. AJ.ready on 18th July 1961, the Heads of 
State or of Government of the six EEC membec 
States, meeting in Bad Godesberg, agreed on 'a 
declaration, the malin points of which were that 
these States: 
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"Wishiin.g that other Europealll St.art:es which 
are prepared to aooep.t eqUJall responsibildties 
and equal obligations in all spheres may join 
the European Communities, have decided : 
1. To give expression rto the wil1l for pdli-
ticai unity already contained riin the treaties 
instituting the Emopean Communities, and 
in this respoot to organise their co-operation, 
to provide for its further development and 
to ensure its regu!larity which wi1l creaJI:.e 
progressivcly the reqll!isite conditions for a 
joint policy and which wm finailily make iJt 
possible to crown the work already begun in 
the institutions ; 
2. To hold regullar meetings for exchanging 
opinions, harmonising policies and reaching 
joint positions so as to promote the politiooll 
union of Europe, thus strengthening 1ihe 
Atlantic Alliance. The necessary practical 
arrangements will. be made for preparing 
these meetings. Further, the pul'SUiit of active 
co-operation between the Mi.Itisters for 
Foreign AffaiTS wii11. contribute towax<ls the 
continuity of the action undertaken jointly. 
Co-operation between the Six must extend 
beyond the pd1itilcal framework as sueh. In 
particulrar, it will[ be extended to the fie1Jds 
of education, cuJ.ture and researeh by means 
of periodical meetings of the Mllnisters con-
cerned; 
3. To instruct their Commission to submit 
to them proposals on means and ways whieh 
would make it p~ble to give a statutory 
characmr to the unification of theia- peoples 
as soon as po..<mble." 
4. Such agreement was of oourse not reached. 
It nevertheless stili expresses the minimum which 
one is entitled to expect from governments in the 
field of political co-operation. 
5. It is a matter of discussion as to what extent 
the numerous crises which have arisen in aM the 
organisations of western co-operation, blocking 
institutional progress by Europe, have delayed 
the achievement of political union in Europe for 
even longer than might have been thought in 
1961. 
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Expose des motifs 
(presente par M. van Hall, rapporteur) 
CHAPITRE I 
Introduction 
1. C'est bien souvent deja que la Commission 
des Affaires Generales a presente a l'Assemblee 
de l'U.E.O. des rapports sur la question de l'union 
politique de !'Europe et, en effet, ~'U.E.O. est 
demeuree jusqu'a present .la seule organisation 
europeenne a l'interieur de laquel!le les problemes 
proprement politiques soient abordes, a la fois 
par le Conseil des Ministres et par FAssembLee. 
Cela ne signifie pas que l'U.E.O. ait ere la seule 
a examiner des problemes politiques, mais jusqu'a 
present les organes de :ta Communaute Econo-
mique Europeenne n'ont eu affaire qu'aux ques-
tions de politique economique et socia!le. 
L'O.T.A.N., de son cote, a eu beaucoup plus a s'oc-
cuper de la cooperation politique entre les pays 
europeens et les Etats-Unis que de l'union poli-
tique de !'Europe. Le Conseil de !'Europe enfin 
ne peut, a cause de ia diversite des pays qui y 
sont representes, pretendre aller bien loin sur la 
voie de ~'union politique dans ~a situation 
presente. 
CHAPITRE II 
Le probleme de l'union politique depuis 1965 
2. Malgre les preoccupations constamment ma-
nifestees par l'Assemblee de l'U.E.O., i1 est 
certain que les progres realises dans la direction 
d'une union politique de l'Europe sont restCs, 
jusqu'a present, extremement ~imites. Si nous 
reprenions aujourd'hui le rapport presente au 
nom de la Commission des Affaires Generales par 
M. C.L. Patijn, en 1965, l'anaJ.yse que l'on pour-
rait faire de la situation serait sans doute diffe-
rente, mais le bilan de ce qui a ete realise depuis 
lors ne serait pas lourd et les questions que se 
posait notre collegue continuant a se poser 
aujourd'hui. 
3. Le 18 julllet 1961 deja, les chefs d'Etat ou 
de gouvernement des six Etats membres de la 
C.E.E. s'etant reunis a Bad Godesberg, avaient 
ete d'accord pour souscrire a une declaration dont 
l'essentiel etait que ces Etats 
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« Souhaitant !'adhesion aux Communautes 
europeennes d'autres Etats europeens, prets 
a assumer dans tous 1es domaines les memes 
responsabilites et les memes obligations, ont 
decide: 
1. De donner forme a la volonte d'union 
politique, deja implicite dans les traites qui 
ont institue les Communautes europeennes, 
d'organiser a cette fin leur cooperation, d'en 
prevoir le developpement, de lui assurer la 
regularite qui creera progressivement :l.es 
conditions d'une politique commune et per-
mettra finalement de consacrer l'reuvre en-
treprise dans des institutions ; 
2. De tenir, a intervalles rCguliers, des reu-
nions qui auront pour objet de confronter 
leurs vues, de concerter leurs politiques et 
de parvenir a des positions communes afin 
de favoriser Funion politique de 1 'Europe, 
renfor~ant ainsi !'Alliance atlantique. Les 
dispositions pratiques necessaires seront 
prises pour preparer ces reunions. D'autre 
part, la poursuite d'une coU.aboration active 
entre les ministres des affaires etrangeres 
contribuera a la continuite de l'action entre-
prise en commun. La cooperation des Six doit 
depasser le cadre politique proprement dit, 
elle s'etendra, en particulier, au domaine de 
l'enseignement, de la culture et de ~a re-
cherche, ou elle sera assuree par des reunions 
periodiques des ministres interesses ; 
3. De charger leur Commission de leur pre-
senter des propositions sur les moyens qui 
permettraient de donner aussitot que possible 
un caractere statutaire a l'union de leurs 
peuples.:. 
4. Il est evident que cet accord n'a jamais ete 
realise. Pourtant, il exprime, aujourd'hui encore, 
le minimum de ce que l'on est en droit d'attendre 
des gouvernements dans le domaine de la coope-
ration politique. 
5. L'on peut se demander dans queUe mesure 
les nombreuses crises qu'ont connues toutes les 
organisations de cooperation occidentale et qui 
ont bloque tout progres institutionnel de 1 'Europe 
n'ont pas reporte a des echeances plus lointaines 
encore qu'il ne semblait en 1961, la realisation 
d'une union politique en Europe. 
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(a) Crises 
6. The fiTSt crisis which must be mentioned 
occurred in the European Ecooomic CoJD1Il.lliDity 
when France refused to accept the application 
of the majority rule in the EEC Council. At the 
extraordinary meeting of the Council held in 
Lu:xembourrg on 17th January 1966, Mr. Couve 
de Murville, then French Minister for Foreign 
Affairs, submitted a memorandum aimed at 
seV'erely restricting the prerogatives of the Com-
mission. The agreement eventua!lily reached oo 
29th January eaJ:ls in question, but without being 
very specific, the application of the majority 
mle by the Counciil: of Minlisters. This crisis and 
the way in which it was solved pu:t an end to all. 
progress towards the application of Community 
principles within the Common Market and rto the 
introduction of such principles in any other 
organisation. 
7. The NATO crisis in 1966, which [ed to the 
departure of NATO forces stationed in France 
and France's withdrawaJ. from the irntegrated 
military structure, also had serious repercussions. 
8. Western Europe's third crisis was caused by 
France's dec:ision to oppose the opening of nego-
tiations for the a~on of the United Kingdom 
to the European Communities. Apart from aJ[ 
the disadvmtages this meant for Europe, the fact 
that this time the negotiations were opposed before 
they had even started led to a loss of confidence 
hetwoon France and its six WEU partners. 
Because the latter were determined not to aJIILow 
the building of Europe to CO!Illtinue without 
Britain, the French Government constantly sus-
pected them of wishing to make it change its mind 
while France's partners wonde11ed what were the 
true motives behind the French GO'Vernment's 
attitude. It can be said without exaggeration that 
since 1967 this question has constantly poisoned 
relations between the Western European coun-
tries and prevented the normal functioning of 
all the European institutions. 
9. This loss of confidence was the root cause of 
Europe's most recent crisis in 1969, the WEU 
crisis, which apparently was ea~ mainly by 
the French Government's fear that WEU would 
be used as a "Court of Appeal" of the EEC 
Counci.Q of Ministers. 
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(b) Proposals 
10. It was therefore during a period of dis-
agreement between the members of the Common 
Market and consequent}~ between those of WEU 
that a number of proposals for the promotion of 
European political union were submitted, all 
of which were marked by this situation. Thus, 
when Mr. Harmel, Belgian Minister for Foreign 
Affairs, eb11borated on a plan for strengthening 
European cohesion, particuil.ar'ly in the pOlitical 
field, to the Organisation of European Journalists 
in Brussels on 3rd October 1968, he felt bound 
to add: 
"There may be many perfectly V'alid reasons 
why, at a given time, one State is not pre-
pared to go on to a new stage when others 
are. We must not a1iow this to be a per-
manent brake, but if it is, any hope of 
advancing the integration of Europe must 
be abandoned once and for all. No train 
would ever start if it was necessary to wait 
until al!L the passengers were ready rto leave. 
The real rule is to try to avoid any defec-
tions, but not to be discouraged if a start 
has to be made with fewer than hoped !" 
11. The essentia:l difficulty obviously stemmed 
from France's hostility to the aims of its partners, 
i.e. the participation of the United Kingdom in 
the building of Europe and the development of 
the European institutions on the Community 
principle. 
12. Among ·the proposals made, specia[ attention 
must be paid to the views expressed by Mr. HM'-
mel at the meeting of .the WEU Council held in 
Rome on 21st and 22nd October 1968. The te:x!t 
of his proposals has not been published, but there 
is every reason to bel[eve that it included the 
points mentioned in his speech to the European 
journalists on 3rd October, the main ones being : 
"We must be convi!Ilced that the internal 
development of the Communities, which 
everyone wants, can be neither an alibi nor 
a substitute for a joint political view of the 
future of Europe, expressed within the Com-
munities or elsewhere. Even if Europe were 
to find an opening outside the Communities, 
we are ·convinced that at the end of the road 
(a) Les crises 
6. Parmi ces crises, i!l faut signaler d'abord celle 
qu'a connue la Communaute Economique Euro-
peenne lorsque la France a refuse !'application 
du principe majoritaire a l'interieur du Conseil 
de cette organisation. M. Couve de Murville, alors 
Ministre fran~ais des affaires etrangeres, avait 
presente a la session extraordinaire du Conseil, qui 
s'etait tenue a Luxembourg le 17 janvier 1966, un 
aide-memoire visant a limiter etroitement les pre-
rogatives de la Commission. L'accord qui s'est 
finalement realise le 29 janvier met en question, 
d'une fa~on assez peu precise d'ai1leurs, !'appli-
cation du vote majoritaire par le Conseil ministe-
riel. Cette crise et ~a fa~on dont eUe a ete resolue 
ont mis fin a tout progres de !'application des 
principes communautaires a l'interieur meme du 
Marche commun et a !'introduction de tels prin-
cipes dans aucune autre organisation. 
7. La crise survenue dans i'O.T.A.N., en 1966 
egalement, et qui a abouti au depart des forces de 
l'O.T.A.N. stationnees en France et au retrait de 
la France de !'organisation militaire integree de 
l'O.T.A.N. a eu egalement de serieuses repercus-
sions. 
8. La troisieme crise qu'a connue l'Europe occi-
dentale a ete celle causee par ~a decision fran~aise 
de s'opposer a l'ouverture de negociations en vue 
de !'adhesion du Royaume-Uni aux Communautes 
europeennes. Mis a part tous les inconvenients 
que comportait pour l'Europe ce refus, le fait que 
cette fois il ait ete oppose avant meme ~·ouverture 
de negociations a provoque une crise de confiance 
entre la France et ses six partenaires de l'U.E.O. 
En effet, parce que ceux-ci etaient resolus a ne 
pas laisser la construction de l'Europe se pour-
suivre sans la Grande-Bretagne, le gouvernement 
fran~ais les a constamment soup~onnes de vouloir 
le contraindre a revenir sur sa decision, tandis 
que les partenaires de la France pouvaient s'in-
terroger sur les motifs profonds de !'attitude 
adoptee par le gouvernement fran~ais. L'on peut 
dire, sans exageration, que depuis 1967 cette ques-
tion a constamment empoisonne les relations entre 
les pays de l'Europe occidentale et a empeche le 
fonctionnement normal de toutes les institutions 
europeennes. 
9. C'est cette crise de confiance qui est a l'ori-
gine de la derniere crise qu'a ,connue 1 'Europe en 
1969, celle de l'U.E.O., nee surtout, semble-t-U, 
de la crainte eprouvee par le gouvernement fran-
~ais de voir l'U.E.O. servir de « Cour d'appel » 




(b) Les projets 
10. C'est done dans une periode de desaooord 
entre les membres du Marche commun - et par 
consequent entre ceux de l'U.E.O. - qu'un cer-
tain nombre de propositions destinees a faire 
avancer l'Europe sur la voie de l'union politique 
ont pu etre presentees et toutes ces propositions 
ont ere marquees par cette situation. Ains~ lors-
que le 3 octobre 1968, M. Harmel avait presente 
a !'organisation des journalistes europeens a Bru-
xelles un plan destine a renforcer la cohesion de 
l'Europe, notamment dans le domaine politique, 
il avait cru devoir ajouter ce qui suit : 
« Il peut y avoir beaucoup de raisons, par-
faitement valables, pour lesquelles a un mo-
ment, un Etat n'est pas dispose a franchir 
une etape, alors que d'autres le sont. Ceci ne 
pent agir comme un £rein permanent, ou 
alors il faut renoncer, une fois pour toutes, 
a faire progresser !'integration europeenne. 
Aucun train ne circulerait jamais s'il f~ait 
attendre que tons les voyageurs soient tous 
prets au depart. La vraie regle est de cher-
cher a ce qu'il n'y ait aucune defection, mais 
de ne pas se decourager dans une entreprise 
s'il faut commencer moins nombreux qu'on 
l'eut espere ! » 
11. Il est evident que la difficulte essentiel!le ve-
nait d'une opposition de la France ace qu'etaient 
~es objectifs de ses partenaires, c'est-a-dire a la 
fois a la participation du Royaume-Uni a la cons-
truction europeenne et a !'elaboration des insti-
tutions europeennes selon le principe communau-
taire. 
12. Parmi ces propositions, il faut faire une 
place particuliere a celle presentee par M. Pierre 
Harmel, Ministre beige des affaires etrangeres, au 
Conseil de l'U.E.O. qui s'est tenu a Rome les 21 
et 22 octobre 1968. Le texte des propositions de 
M. Harmel n'a pas ete publie, mais tout indique 
qu'il comprenait les points evoques dans la de-
claration qu'il avait faite aux journalistes euro-
peens, le 3 octobre precedent, et dont voici 1'es-
sentiel: 
« H faut se convaincre que le theme du d6-
veloppement interne des Communautes, que 
tout le monde souhaite, ne peut servir ni 
d'alibi, ni de substitut, a une vision politique 
commune de l'avenir de l'Europe, qui s'ex-
prime au sein des Communautes ou ailleurs. 
Meme si l'ouverture de FEurope se faisait 
ailleurs qu'au sein des Communautes, nous 
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the Communities will find their natural place 
at the centre of the Europe of tomorrow. 
What are the other ways 1 
FiTst, mention must be made of the problem 
of political co-operation and particularly the 
co-ordination of the foreign policies of the 
European countries. This course is set out 
in Article VIII of the Brussels Treaty, and 
it seems particularly appropriate in the 
present circumstances in Europe and in 
accordance with the wishes of public opinion. 
In 'agreement with our Benelrux partners, we 
have the firm intention of discussing this 
problem at the next meeting of the WEU 
CouncH and making relevant proposals. 
We wish to go beyond the stage of occasional 
consultations and have, as a minimum, com-
pulsory corumltations on jointly-13,greed sub-
jects, which would be an important step 
towards harmonising our foreign policies. 
These proposals will take account of past 
efforts and in particular of the need to set 
the work of our governments in an institu-
tionrul context if SUCC€1.$ is to be achieved. 
At the same time, and in the same forum no 
doubt, the question of defence must be raised. 
This faMs naturally within the competence of 
WEU and is of particU!Lar importance since 
France has decided to remain outside the 
peacetime Atlantic military organisation. 
Systematic exchanges of views on defence 
problems might lead to co-ordinated defence 
action by the European States, leading to 
the creation in NATO of what sh.ouhl be the 
European pillar of the .AJdiance. 
We believe that no-one who wants a strong 
Europe can object to increased co-operation 
between European States in the military 
field and to better balanced relations in 
the AlJ.iance. In this framework, and as 
a minimum, we wish to achieve the co-
ordination of arms production and pro-
curement in Europe. 
We also wish to do something in the toohno-
logicail field as soon as possible. 
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Finally, an essential problem is that of 
currency, which suffers particll!larly from 
the division of Europe. Our currencies are 
linked by a de facto solidarity. Collectively, 
our countries are capable of playing a 
decisive role in world monetary pollicy. But 
what is lacking is an institution to organise 
this solidarity on an equitable basis and to 
exercise our full responsibiHty and power at 
wortld level. 
Policy, defence, technology, currency : these 
are four roads [eading to European co-
operation which we wish to explore in the 
months to come. The first two are clearly 
outside the Communities, whereas technology 
and currency affect them in some respects. 
Without raising legal problems and con-
cerned only with effectiveness, the special 
forms of co-operation which these sectors 
call for should be organised with the Com-
munities, and we woulld respect exactly the 
terms of Article VIII of the Treaty which I 
quoted ear'lier." 
13. These proposals and others made by the 
Ita1ian Government at the WEU ministerial 
meeting in Luxembourg on 6th and 7th February 
1969 have been discussed by the Seven, but the 
crisis which broke out in WEU in February 
prevented the seven member countries reaching 
agreement on how to follow them up. The dis-
agreement between France and its partners was 
probably largely due to the fact that Franee did 
not wish to accept some of these proposals and 
in particular did not wish compuillsory consullta-
tions to be held in WEU, at ieast until the Six 
had settled the question of enlarging the Com-
munities. 
14. However, during 1968, and also 1969, a 
number of events took pilace whieh now aJaow the 
future of Europe to be envisaged with somewhat 
greater optimism. 
15. In the first place, the invasion of Czecho-
slovakia and developments in Vietnam eaU: in 
question certain analyses of international policy 
which apparently played an important role in 
determining French foreign policy. 
16. The French Government has also defined its 
pdlicy in two words: continuity and iliberalisa.-
tion. It is very difficu1t to know at present where 
sommes persuades qu'au bout du chemin les 
Communautes retrouveront leur place natu-
relle au centre de 1 'Europe de demain. 
QueUes sont ces autres voies ? 
Il faut evoquer, en premier lieu, le probleme 
de la cooperation politique et notamment de 
la coordination des politiques etrangeres des 
pays europeens. Cette voie nous est indiquee 
par !'article VIII du Traite de Bruxelles ; 
elle nous parait particulierement opportune 
dans les circonstances presentes en Europe 
et conforme aux vreux de nos opinions publi-
ques. En accord avec nos partenaires du 
Benelux, nous avons la ferme intention de 
mettre ce probleme en discussion lors de la 
prochaine session du Conseil de l'U.E.O. et 
d'y formuler des propositions. 
Nous voulons depasser le stade de la consuJ.-. 
tation occasionnelle pour atteindre au mini-
mum celui de la consultation obligatoire sur 
les sujets retenus de commun accord, et faire 
de la sorte un pas important vers 1 'harmoni-
sation de nos politiques exterieures. Ces pro-
positions tiendront compte des efforts faits 
dans le passe et notamment de la nOOessite 
d'appuyer nos travaux gouvernementaux sur 
une certaine structure institutionnelle si nous 
voulons reussir. 
En meme temps, nous devons, sans doute au 
meme endroit, souJ.ever la question de la d& 
fense. C'est dans la competence naturetle de 
1 'U.E.O., et cette affaire revet une impor-
tance particuliere depuis que la France a 
decide de prendre ses distances vis-a-vis de 
!'organisation militaire atlantique de temps 
de paix. Des echanges de vues systematiques 
sur les problemes de defense pourraient 
aboutir a une action defensive coordonnee 
des Etats europeens, permettant de creer, au 
sein de l'O.T.A.N., ce qui devrait etre ile 
pilier europeen de 1' Alliance. 
Nous pensons que personne qui souhaite une 
Europe forte ne peut avoir d'objection a une 
cooperation accrue entre Etats europeens 
dans le domaine militaire et a des rapports 
mieux equnibres au sein de l'Alliance. Dans 
ce cadre, et au minimum, nous souhaitons 
aboutir a une coordination europeenne des 
fabrications et des achats d'armement. 
Nous voulons encore, le plus tot possible, 
entreprendre quelque chose dans le domaine 
de la technologie. 
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Enfin, s'impose A nous le probleme de la 
monnaie, ou la division de 1 'Europe est par-
ticulierement nefaste. Nos monnaies sont liees 
par une solidarite de fait. Collectivement, 
nos pays sont a meme de jouer un role de-
terminant dans la politique monetaire mon-
diale. Mais !'institution manque qui permet-
trait d'organiser cette solidarite sur des 
bases equitables et d'exercer pleinement notre 
responsabilite et notre puissance sur le plan 
mondial. 
Politique, defense, technologie, monnaie, voila 
quatre avenues de la cooperation europeenne 
que nous voulons explorer dans les mois qui 
viennent. Les deux premieres se situent net-
tement hors des Communautes, tandis que la 
technologie et la monnaie les touchent par 
certains aspects. Sans soulever de problemes 
juridiques et dans un seuJ. souci d'efficacite, 
il faudrait organiser avec les Communautes 
les formes particulieres de cooperation que 
ces secteurs demandent, et nous resterions 
exactement dans les termes de l'article VIII 
du traite que j'ai cite tout a l'heure. » 
13. Ces propositions, ainsi que d'autres, presen-
tees par le gouvernement italien lors de la reu-
nion du Conseil ministeriel de l'U.E.O. a Luxem-
bourg, les 6 et 7 fevrier derniers, ont fait l'objet 
de certaines discussions entre les Sept, mais la 
crise survenue dans l'U.E.O. en fevrier a em-
peche que les sept pays membres puissant s'en-
tendre sur les suites a leur donner. Probablement 
le desaccord entre la France et ses partenaires 
tenait-il, pour une large part, au fait que la 
France ne voulait pas accepter certaines de ces 
propositions et que, notamment, elle ne voulait 
pas de consultations obligatoires dans l'U.E.O., 
au moins tant que la question de l'elargissement 
des Communautes n'aurait pas ere reglee entre 
iles Six. 
14. Pourtant, au cours des annees 1968 et 1969, 
un certain nombre d'evenements se sont egale-
ment produits qui permettent d'envisager avec 
un peu plus d'optimisme l'avenir de !'Europe. 
15. Tout d'abord, !'invasion de la Tchecoslova-
quie et les evenements du Vietnam mettent en 
question certaines analyses de la politique inter-
nationale qui semblent avoir joue un role impor-
tant dans la determination de la politique etran-
gere fran~aise. 
16. Le gouvernement fran~ais, d'autre part, a 
defini sa politique par les deux vocables « d'ou-
verture » et de « continuite ». 11 est tres difficile 
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the desire for liberalisation stops and where the 
resolve to maintain continuity in its foreign 
policy starts. 
17. President Pompidou's remarks in Bonn on 
8th September 1969 are witness to this : 
"I say again that we do not intend six-power 
Europe to be a closed body for ever. The 
prob1em of its en!largement has been raised 
and France will. not shirk the question as 
soon as we have reached the final stage and 
the Six have, between themselves, freely 
discussed the methods and consequences of 
this en!largement. For I have no doubt that 
it wiH have important repercussions on the 
nature and functioning of the Community, 
consequences which we do not reject a priori, 
but which to my Cartesian mind must be 
perceived and enumerated by those who 
took the initiative of uniting and who have 
succeeded." 
18. It is in fact less on the statements of the 
government, which has not yet clearly defined 
in public its European pdl.icy, that serious hopes 
of change can be based than on the evolution of 
the French position, the international situation 
and the policy already f01llowed. by France since 
the end of 1968. 
(a) Since France's withdrawal from the 
NATO integrated military structure, co-opera-
tion between France and its allies has to some 
degree continued and its military thinking has 
drawn closer to the assumptions of its North 
Atlantic partners. From this point of view, it 
can be said that the NATO crisis has very largely 
been overcome and that the fact that France no 
longer has the same status in the Alliance as its 
partners does not imply that it has a different 
defence policy. 
(b) The atmosphere of Franco-American 
relations seems to have improved considerably 
since the Republican Administration came to 
power in the United States. The opening of the 
Paris negotiations on Vietnam already showed a 
certain convergence of American and French 
views. 
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(c) The disturbances in France in May 1968 
and the ensuing economic and monetary dif-
ficulties which led to the devaluation of the franc 
in August 1969 have obviously weakened France's 
international position. The gold reserves on which 
France relied when challenging the power of the 
dollar have gone. France is now less able than in 
the past to offer assistance to underdeveloped 
countries, the sound economy on the grounds 
of which France was able to oppose Britain's 
accession to the European Communities has been 
undermined and France has had to call on the 
solidarity of its American and European partners 
in order to be able to face up to the crisis. 
19. There therefore seems to be greater rmity 
among the Six on their foreign policy goals. All 
the Europeans will. aJlso probably be obliged by 
developments in American policy to assume 
greater responsibility in the military and political 
fields. It may therefore now be possible to 
envisage progress in the institutional field which 
France was not prepared to accept in the past. 
20. The Conference held in The Hague on 1st 
and 2nd December shows that in any case there 
is no longer a veto on the opening of negotiations 
with the United Kingdom for its accession to the 
EEC and there is reason to hope that the French 
Representative will soon return to the WEU 
Councill. 
CHAPTER III 
From economic to political Europe 
21. It is evident that the European Communities 
provide an obvious framework for a European 
political union. Such was the intention of their 
founders, who endowed them with community 
structures and means of action. However, in 
spite of the merger of the executives, it may be 
wondered how far the existence of the Commun-
ities has helped Europe to advance along the road 
to political union. Since they have encountered 
a number of setbacks in the truly economic 
field and after making rapid progress towards 
de savoir actuellement jusqu'ou va sa volonte 
d'ouverture et oil commence sa resolution de 
maintenir une continuite dans sa politique etran-
gere. 
17. Les propos tenus a Bonn, 1e 8 septembre 
1969, par le President Pompidou en temoignent : 
« Je vous le confirme, il n'est pas dans notre 
esprit de faire de cette Europe des Six un 
ensemble a jamais clos. Le probleme de son 
elargissement est pose et la France ne l'elu-
dera pas des lors que le passage a la periode 
definitive sera acquis et que les Six auront 
pu, entre eux, debattre librement des moda-
lites et des suites de cet elargissement. Car 
je ne doute pas qu'il entraine des conse-
quences importantes sur 1a nature et le fonc-
tionnement de la Communaute, consequences 
que nous ne recusons nullement a priori, 
mais dont il apparait a mon esprit cartesien 
qu'elles doivent etre per~ues et denombrees 
par ceux qui ont pris !'initiative de s'unir 
et qui y ont reussi. » 
18. En fait, c'est moins sur des declarations du 
gouvernement qui n'a pas encore defini nettement 
en public sa politique europeenne que l'on peut 
fonder de serieux espoirs de changement que sur 
!'evolution de la situation fran~aise, de la situa-
tion internationale et de la politique suivie par 
la France depuis la fin de 1968 deja. En effet : 
(a) Depuis le retrait de la France de !'orga-
nisation militaire integree de l'O.T.A.N., la co-
operation entre la France et ses allies s'est pour-
suivie dans une certaine mesure, et la pensee 
militaire fran~aise, quant a ses fondements, s'est 
rapprochee de ce1le de ses partenaires atlantiques. 
De ce point de vue, l'on peut dire que la crise 
de l'O.T.A.N. a ete, dans une tres large mesure, 
surmontee et que le fait que la France n'ait plus, 
dans 1' Alliance, le meme statut que ses partenai-
res n'implique pas qu'elle ait, en matiere de de-
fense, une politique divergente. 
(b) Le climat des relations franco-americai-
nes parait s'etre considerablement ameliore de-
puis l'arrivee au pouvoir aux Etats-Unis de !'ad-
ministration republicaine. L'ouverture des nego-
ciations de Paris sur le Vietnam avait deja 
manifeste un rapprochement certain entre 1es 
points de vue americain et fran~ais. 
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(c) La crise qu'a connue la France en mai 
1968, les difficultes economiques et monetaires 
qui l'ont suivie et qui ont abouti a la devaluation 
du franc, en aout 1969, ont evidemment affaibli 
la position internationale de la France. Les re-
serves d'or sur lesquelles la France s'appuyait 
pour defier la puissance du dollar ont disparu. 
Les perspectives d'assistance que la France peut 
offrir aux pays sous-developpes apparaissent plus 
limitees que par le passe, la sante economique 
au nom de laquelle la France a pu s'oppposer a 
!'adhesion britannique aux Communautes euro-
peennes n'existe plus et la France a du faire 
appel a la solidarite de ses partenaires americain 
et europeens pour faire face a la crise qu'elle 
connaissait. 
19. Dans ces conditions, il parait qu'il y a plus 
d'unite parmi les Six sur leurs objectifs de poli-
tique etrangere. Tous les Europeens, d'autre part, 
seront probablement amenes par }'evolution de la 
politique americaine a prendre davantage leurs 
responsabilites dans le domaine militaire comme 
dans le domaine politique. Ceci semble indiquer 
qu'il est peut-etre possible d'envisager aujour-
d 'hui des progres dans le domaine institutionnel 
que la France n'etait pas disposee a accepter jus-
qu'a present. 
20. La conference qui s'est tenue a La Haye, les 
1 er et 2 decembre, montre qu'en tout cas, il n'y 
a plus de veto a l'ouverture de negociations avec 
le Royaume-Uni en vue de son adhesion a la 
C.E.E. et elle permet d'esperer un tres prochain 
retour du representant fran~ais au Consei1 de 
l'U.E.O. 
CHAPITRE Ill 
De l'Europe economique d l'Europe politique 
21. 11 est evident que le seul cadre dans lequel 
une union politique de !'Europe puisse prendre 
place est celui des Communautes europeennes. 
C'etait !'intention de ceux qui les ont creees et 
qui leur ont confere des structures et des moyens 
d'action communautaires. Pourtant, malgre la 
fusion des executifs, l'on peut se demander dans 
queUe mesure !'existence des Communautes avait 
fait progresser l'Europe sur la voie conduisant a 
une union politique. Toutefois, parce qu'elles ont 
connu uncertain nombre d'echecs dans le domaine 
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a customs union the Communities have not 
succeeded in establishing an economic union, the 
history of the EEC has demonstrated that without 
firm political will it is impossible to overcome 
certain natural obstacles to the functioning and 
advancement of a European economic union due 
to divergent economic interests. 
(a) The enlargement of the Communities 
22. In certain respects, it can be considered that 
the creation of a political union is easier than the 
creation of an economic union because there are 
fewer opposing interests and reaiL politi£al wm 
can more easily overcome them, whereas an 
exceptionaillly strong wi1l and general perseverance 
in the pursuit of joint aims are required for the 
success of each specific negotiation, always very 
slow and often very complicated technically, 
when it is a matter of economic progress in the 
Community. 
23. It is obviously the absence or inadequacy of 
this wiM which is now causing economic Europe 
to mark time, and it may be wondered whether 
genuine progress is possible in this field before 
progress has been achieved at political level. 
24. Another reason why the European Com-
munities could become a good framework for 
political Europe is that the Treaty of Rome 
provides the possibility of supranational powers 
and that the Communities are in a position to 
develop them in the near future. It is evident, 
however, that it is not essential for a political 
union to be sought by all the members of the 
Economic Community in every instance or, above 
all, that they should be the olilly ones to do so. 
For instance, the fact that the United Kingdom 
has expressed its desire to take part in Com-
munity Europe in the economic field could, 
before the negotiations for its accession have even 
started, enable the prospects of a political union 
to be studied with the United Kingdom or other 
countries which have applied to join the EEC, 
in which these countries could play a fuJ1 part. 
It is probable, on the contrary, that those Euro-
pean countries which cannot or do not wish to 
take part in the building of the Community in 
the economic field do not do so precisely because 
they are not prepared to accept the politicad goaJI.s 
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of the Community and consequently are not 
prepared, at any rate for the time being, to take 
part in the search for a political union. 
25. In short, although there is an evident J.ink 
between economic and pdlitical Europe, the dif-
ficulties of one must not paralyse the other, and 
in particular the complexity of the economic 
problems to be solved must not prevent political 
aims being pursued. 
26. Even if, for unforeseeable reasons, the 
negotiations with Britain do not start immedi-
ately or, having started, take longer than now 
seems desirable, the image of the future Euro-
pean Community obviously includes Britain, and 
it has become impossible to deal with Community 
matters without taking this into account. 
27. On 1st January 1970, the Common Market 
should, in application of Article VIII of the 
Rome Treaty, enter its final stage with the 
coming into force of all the treaty rules. This 
means the end of the transitional period provided 
for in the treaty. It is important to obtain a clear 
picture of what this implies. There are admittedly 
a number of l'lrles which, according to the treaty 
itself, must come into force at the close of the 
transitional period, but it would be naive to 
imagine that after a period of building and 
transition Europe will merely have to run the 
institutions which have been set up. Management 
problems have been arising for a long time and 
the Community has already done much work in 
this field, but the main point is that an entirely 
united Europe will probably always be an 
evolving action. Passage from the transitional 
period into the final stage therefore main[y 
means that in the coming years economic Europe 
will have to deal in particu!lar with questions 
which have not yet been settled by the Rome 
Treaty and Community regulations. 
28. By separating the problem of enlargement 
from that of strengthening, the Conference in 
The Hague has allowed separate negotiations to 
be held in the two fields and at the same time 
certain points were specified where a streng-
thening was considered to be urgent. In such 
conditions, which are probably favourable to the 
proprement economique, parce que notamment 
apres avoir rapidement progresse dans le sens 
d'une union douaniere, les Communautes ne par-
viennent pas a debaucher sur celui d'une union 
economique, l'histoire de la C.E.E. a montre que, 
sans une volonte politique ferme, il demeurait 
impossible de depasser un certain nombre d'obs-
tacles que dressent tout naturellement des interets 
economiques divergents au fonctionnement et au 
progres d'une union economique europeenne. 
(a) L'elargissement des Communautes 
22. A certains egards, on peut considerer que la 
creation d'une union politique est plus facile que 
celle d'une union economique parce que les in~ 
rets qui s'y opposent sont moins nombreux et 
qu'une volonte politique veritable peut plus fa-
cilement en triompher, tandis qu'il faut une 
volonte singulierement forte et une constance de 
tons dans la poursuite des objectifs communs 
pour qu'aboutisse chacune des negociations par-
ticulieres toujours extremement lentes et souvent 
d'une grande complication technique qui sont 
necessaires a tout progres communautaire dans 
l'ordre economique. 
23. C'est evidemment l'absence ou l'insuffisance 
de cette volonte qui fait aujourd 'hui pietiner 
l'Europe economique et l'on pent se demander si 
des progres veritables sont possibles dans ce 
domaine tant que des progres n'auront pas ete 
realises dans l'ordre politique. 
24. Une autre raison qui fait que les Commu-
nautes europeennes pourraient offrir un cadre 
satisfaisant pour l'Europe politique est que le 
Traite de Rome prevoit des prerogatives supra-
nationales et que les Communautes sont en me-
sure de les developper dans un proche avenir. n 
va de soi, cependant, qu'il n'est pas indispensable 
qu'a chaque moment la recherche d'une union 
politique soit 1e fait de tons les membres de la 
Communaute economique, ni surtout qu'elle soit 
le fait de ses seuls membres. Le fait, par exemple, 
que le Royaume-Uni ait exprime sa volonte de 
participer a l'Europe communautaire dans le 
domaine economique pent permettre, avant meme 
que les negociations en vue de son adhesion aient 
abouti, d'envisager l'examen avec le Royaume-
Uni on avec d'autres pays candidats a la C.E.E. 
des perspectives d'une union politique a laquelle 
ces pays pourraient participer entierement. n est 
probable, au contraire, que ceux des pays euro-
peens qui ne peuvent pas, ou ne veulent pas, par-
ticiper a la construction communautaire dans le 
domaine economique ne le font pas precisement 
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parce qu'ils ne sont pas prets a accepter les 
objectifs d'ordre politique que s'est donnes la 
Communaute et que, par consequent, ils ne seront 
pas disposes, au moins dans l'immediat, a par-
ticiper a la recherche d'une union politique. 
25. Bref, si le lien entre l'Europe economique et 
l'Europe politique est evident, il ne faut pas que 
les difficultes de l'une paralysent l'autre et, 
notamment, que la complexite des problemes eco-
nomiques a resoudre empeche la poursuite des 
objectifs d'ordre politique. 
26. Meme si, pour des raisons imprevisibles, les 
negociations qui devront s'ouvrir avec la Grande-
Bretagne ne commen~aient pas immediatement 
ou, apres avoir commence, se prdlongeaient plus 
qu'il n'apparait souhaitable aujourd'hui, l'image 
de la Communaute europeenne de l'avenir corn-
parte evidemment la Grande-Bretagne et il est 
devenu impossible de traiter les affaires commu-
nautaires sans en tenir compte. 
27. Le 1er janvier 1970, le Marche commun 
devrait, en vertu de l'article VIII du Traite de 
Rome, entrer dans sa periode definitive par !'en-
tree en vigueur de l'ensemble des regles prevues 
au traite. C'est dire que la periode de transition 
prevue par le traite aura alors pris fin. n im-
porte de bien voir ce qu'implique ce passage. 
Certes, il est un certain nombre de regles qui, 
selon le traite lui-meme, doivent entrer en vigueur 
a !'expiration de la periode de transition. Nean-
moins, il serait pueril d'imaginer qu'apres une 
periode de construction et de transition l 'Europe 
va entrer dans une periode ou elle n'aurait plus 
qu'a gerer les institutions mises en place. D'une 
part, les problemes de gestion se posent depuis 
longtemps et la Communaute a deja accompli, 
dans ce domaine, une amvre considerable, mais 
surtout la creation d'une Europe completement 
unie sera probablement toujours un processus 
evolutif. Le passage de la periode de transition a 
la periode definitive signifie done surtout que 
c'est a propos de questions qui n'ont pas ete 
encore reglees par le Traite de Rome et par les 
reglements communautaires que l'Europe econo-
mique devra s'orienter au cours des prochaines 
annees. 
28. En detachant le probleme de l'elargissement 
de celui du renforcement, la Conference de La 
Haye permet la poursuite de negociations dis-
tinctes dans les deux domaines, en meme temps 
qu'elle a precise certains points a propos desquels 
le renforcement lui paraissait urgent. Dans ces 
conditions, probablement favorables a la bonne 
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smooth running of negotiations in both fields, 
some fear that a strengthening of the Com-
munities, i.e. the development of the Community 
system in fields in which the Rome Treaty and 
subsequent reguiJ.ations have not led to a Com-
munity Europe, might make it sti.l1l more difficult 
for other countries, and the United Kingdom in 
particular, to join the European Community. 
29. It is probably desirable that the opening of 
negotiations for the accession of other countries 
to Community Europe should not hold up the 
work of strengthening which is of growing impor-
tance, but this implies that the discussions and 
negotiations in regard to the strengthening must 
not be restricted to the present members of the 
European Community but that the United King-
dom and possibly other appHcant countries shoUild 
take part, due attention being paid to their 
interests. This is the main conclusion reached at 
the meeting of the Action Committee for the 
United States of Europe in Brussels on 15th and 
16th JuJ.y 1969. 
(b) Monetary policy 
30. The two most urgent problems in the eco-
nomic field are the European monetary unit and 
the common agricultural policy. The devaluation 
of the French franc in August 1969, then the 
revaluation of the Deutschmark in October, 
proved - if proof was needed - that decisions 
by a State in a field legally within its own 
sovereignty can jeopardise the whole of the Com-
munity's economic balance, if only through the 
intra-Community trade system. Inter alia, they 
led, for opposite reasons, to the provisional exclu-
sion of France and the Federal Republic from 
some of the provisions and regulations of the 
common agricultural market. This was of course 
contrary to the intentions of the French and 
German Governments and of their partners, and 
in any event contrary to the progress towards 
economic union to which the signatories of the 
Rome Treaty are committed. 
31. It is evident, and this was the basis of the 
French Government's opposition to the opening 
of negotiations with the United Kingdom, that 
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the problem of Britain's monetary stability and 
the situation of the pound are difficmties which 
will have to be dealt with by those negotiating the 
United Kingdom's accession to the European Com-
munities. To keep the United Kingdom out of the 
Common Market can in no way help to solve these 
problems. On the contrary, the United Kingdom, 
which will. have to accept the provisions for 
harmonising economic, fiscal and financial 
pOlicies written into the Rome Treaty, will find 
it even harder to accept subsequent Community 
decisions since these will be more advanced and 
more complex. It should therefore be conSUJlted 
before they come into force. 
32. In his report prepared for the Action Com-
mittee for the United States of Europe, Mr. 
Robert Triffin pointed out that in recent years 
the Six have already played a considerable role 
in the defence of the pound. They have accumu-
lated large credits in the United Kingdom and 
the International Monetary Fund, corresponding 
to the major part of the $6,400 million received 
by Britain from the central banks and the IMF 
to offset its losses of monetary reserves. In fact, 
the Six have consequently played the role which 
they would have had to play in the case of a 
member of the European Economic Community 
and which they did play when the franc was 
devalued and they had the more reason to do so 
since Britain considered itself, and they consi-
dered it, to be a future member of the Com-
munity. 
33. Asking that Britain participate in the pre-
paration of a Community monetary system, Mr. 
Triffin wrote : 
" The Community would ful:fH more directly 
and openly the political role and respon-
sibilities corresponding to the tasks which it 
already carries out in practice, and it would 
thereby acquire a more decisive influence 
over the decisions which determine the 
conditions, scope and limits of such oper-
ations." 
34. The Rome Treaty also set as an aim for the 
Community the setting up of an agricultural 
common market, which had two coroNaries : on 
the one hand, the setting of goals, i.e. p~anning 
the necessary tranformations of the agricuil.tural 
economy of the whdle of Western Europe to 
marche des negociations dans les deux domaines, 
certains, semble-t-il, craignent qu'un renforce-
ment des Communautes, c'est-a-dire !'elaboration 
du sysb~me communautaire dans les domaines a 
propos desquels le Traite de Rome et les regle-
ments ulterieurs n'ont pas eneore abouti a une 
Europe communautaire risquerait de rendre beau-
coup plus difficile !'adhesion d'autres pays et· 
notamment du Royaume-Uni a la Communaute 
europeenne. 
29. n est probablement souhaitable que l'ouver-
ture de negociations en vue de l'adhesion de nou-
veaux pays a l'Europe communautaire ne bloque 
pas une reuvre de renforcement qui apparait de 
plus en plus comme indispensable, mais cela im-
plique que les discussions et les negociations sur 
ce renforcement ne soient pas l'reuvre des seuls 
membres actuels de la Communaute europeenne, 
mais que ce soit avec la participation du Royaume-
Uni, et eventue1lement des autres pays candidats 
et en tenant compte des interets de ces pays, que 
l'approfondissement soit envisage. Tel est le sens, 
notamment, qui se degage des travaux de la ses-
sion du Comite d'action pour les Etats-Unis d'Eu-
rope qui s'est tenue a Bruxelles les 15 et 16 jui'l-
let 1969. 
(b) La politique-monetaire 
30. Les deux problemes qui se posent de la fa~on 
la plus urgente dans 1e domaine economique sont, 
l'un, celui de l'unite monetaire de l'Europe, !'au-
tre, celui de la politique agricole commune. La 
devaluation du franc fran~ais, survenue en aout 
1969, puis la reevaluation du Deutschemark, sur-
venue en octobre, ont montre - s'il en etait 
encore besoin - que des decisions prises par un 
Etat dans un domaine qui, juridiquement, depen-
dait indiscutablement de sa seule souverainete, 
mettaient en cause, par le seul mecanisme des 
echanges intercommunautaires, i'ensemble de 
l'equilibre economique dans la Communaute. 
EUes ont abouti, notamment, et pour des raisons 
opposees, a e:xoclure provisoirement la France et 
la Republique federale de certaines dispositions 
et certains reglements du marche commun agri-
cole, ce qui allait evidemment a l'encontre des 
intentions, aussi bien des gouvernements fran~ais 
et aHemand que de ceux de leurs partenaires, et 
en tout cas a l'encontre de ce progres vers une 
union economique auquel se sont engages les 
signataires du Traite de Rome. 
31. 11 est evident - et le gouvernement fran~ais 
a fonde sur cette consideration son opposition a 
l'ouverture des negociations avec le Royaume-Uni 
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- que le probleme de l'equilibre monetaire bri-
tannique et de la situation de la Livre sterling 
constitue l'une des difficultes que devront abor-
der ceux qui negocieront !'adhesion du Royaume-
Uni aux Communautes europeennes. Le fait de 
tenir le Royaume-Uni a l'ecart du Marche com-
mun ne peut, en aucune mesure, contribuer a 
resoudre ce probleme. Au contraire, le Royaume-
U ni, qui devra accepter les mecanismes d 'harmo-
nisation des politiques economiques, fiscales et 
financieres inscrits au Traite de Rome, aura 
d'autant plus de mal a adherer aux decisions 
communautaires ulterieures que celles-ci seront 
plus poussees et plus eomplexes. n convient done 
de le consulter avant qu'elles n'entrent en 
vigueur. 
32. M. Robert Triffin avait fait remarquer, dans 
le rapport qu'il a soumis au Comite d'action pour 
les Etats-Unis d'Europe, que les Six avaient deja, 
au cours des dernieres annees, exerce un role 
considerable dans la defense de la Livre sterling. 
Ils ont accumule d'importantes creances sur le 
Royaume-Uni et sur le Fonds Monetaire Inter-
national, correspondant a l'essentiel des 6,4 mil-
liards de dollars re~us par l'Angleterre des Ban-
ques Centrales et du F.M.I. pour compenser ses 
pertes de reserves monetaires. En fait, par con-
sequent, les Six ont joue le role qu'ils auraient 
du jouer a l'egard d'un membre de la Commu-
naute Economique Europeenne et qu'ils ont joue 
au moment de la devaluation du franc, et ils ont 
eu d'autant plus raison de le faire que !'Angle-
terre se considerait - et qu'ils la consideraient 
eux-memes - comme un futur membre de cette 
Communaute. 
33. Or, M. Triffin ecrivait, en demandant que 
l'Angleterre participe a !'elaboration d'un sys-
teme monetaire communautaire : 
«La Communaute assurerait :plus directe-
ment et ouvertement le role et les responsa-
bilites politiques correspondant aux charges 
qu'elle assume deja en fait, et acquererait en 
consequence une influence plus determinante 
dans les decisions definissant les conditions, 
l'ampleur et les limites de telles operations. » 
34. Le Traite de Rome, d'autre part, donnait 
pour objectif a la Communaute de mettre sur 
pied un marche commun agricole. Cette mise sur 
pied comportait logiquement deux elements. D'une 
part, la definition d'un objectif, c'est-a-dire une 
planification des transformations necessaires de 
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enable the adaptation of farms and therefore of 
rural society to the needs of a great modern 
market open to the whole wol'lld, and on the other, 
the definition of common machinery to replace 
the procedure by which each of the member 
countries subsidised its farmers. 
35. A number of common regulations have in 
fact been achieved on this second point, but in 
spite of the vast project submitted by the Com-
mission for reorganising agricultural structures 
- the Mansholt plan - the member countries 
have not yet managed to reach agreement on the 
Community's agricultural aims. They have not 
even managed to undertake a serious study of 
these aims. The agricultural common market, in 
its present form, is therefore necessarily a pro-
visional system which must be revised and 
renewed periodicaNy and is at the mercy of many 
accidents, particlrlarly changes in the parity of 
national currencies. 
36. It is evident that the accession of the United 
Kingdom wou1d present the problem of the agri-
cultural common market in a new light. It has 
been calculated that the application of the present 
financial regulations would mean that the United 
Kingdom woU!ld have to bear more than 50 % of 
the common agricultural expenses. This worud be 
an unfair and impracticable solution. There can 
admittedly be no question of interfering with 
the principle of the Community's financial 
solidarity, but it wilJ have to be adapted to the 
position of participants. This means that in the 
agricultural and financial fie1ds it is particular!~ 
important for Britain to join in the negotiations 
for defining the Common Market's aims in the 
agriculturaJ. field. The same holds for all the 
measures needed for strengthening the S11pra-
nationality of the Community, be it the provision 
of independent financial resources for the Euro-
pean Commission under the supervision of the 
European Parliament, the reform of the Euro-
pean Parliament and the organisation of the 
election of its members by universal suffrage, 
changes to be made in the organisation of the 
Council so as to avoid progress in Europe being 
held up by the application - particlrl.a:rly 
difficult to obtain if the Community is enlarged 
- of the unanimity rule in fields which a:re 
essential for the functioning of the Community 
as a whole. 
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CHAPTER IV 
The WEU crisis 
37. In the field of foreign policy, WEU is at 
present the only real European institution. For a 
long time, the purely consu!ltative nature of the 
Assembly and the fact that a1l decisions in the 
Council of Ministers must be unanimous has 
given rise to much disillusionment regarding the 
functioning of the organisation. There has some-
times even been mention of the possibility of 
building a political community outside WEU. In 
certain respects, these proposals seem ambiguous 
and dangerous. 
38. When governments agree that more progress 
in political consuiJ.tations should be made than is 
done in WEU, or even that a joint foreign policy 
shou!ld be drawn up, why should they create 
another institution rather than improve an 
existing one ~ 
39. Rather than the institution itself, is it not 
the unwiJlingness or the different wishes of the 
governments which have hitherto condemned 
WEU to being a forum without powers ? 
40. WEU is far from having iost its interest as 
the starting point of a political union which could 
be developed insofar as the governments agree to 
it. This is, moreover, the meaning of the decisions 
taken by the WEU Council at its meeting in 
Rome and its discussions in Luxembourg. This 
was the meeting at which France rejected the 
idea of compulsory consuJtations which was 
nevertheless upheld by aU its partners. 
41. The main problem facing WEU today is that 
of the return of France to the organisation. The 
French Government has stated on several occa-
sions that it was prepared to resume its place on 
certain conditions. 
42. WEU can function only if France returns 
to its place in the Council, and your Rapporteur 
hopes it will do so soon. In saying this, he is 
thinking of statements by Mr. Leo Hamon, 
French Minister of Information, who expressed 
himself clearly in reporting the Franco-German 
tail.ks in Bonn on lOth September 1969 : he seemed 
l'economie agricole de l'ensemble de l'Europe 
occidentale permettant une adaptation des exploi-
tations et, par la, de la societe ruraJ.e aux besoins 
d'un grand marche moderne et ouvert sur !'en-
semble du monde. D'autre part, il s'agissait de 
definir les mecanismes communs destines a se 
substituer aux procedures par lesquelles chacun 
des pays membres soutenait ses agriculteurs. 
35. En fait, on a pu parvenir sur ce second point 
a un certain nombre de reglements communs 
mais, malgre la presentation par la Commission 
d'un vaste projet de reorganisation des structures 
de !'agriculture- le Plan Mansholt- les pays 
membres ne sont pas encore parvenus a se mettre 
d'accord sur les objectifs de la Communaute en 
matiere agricole. Ils ne sont meme pas parvenus 
a entreprendre serieusement l'etude de ces objec-
tifs. De ce fait, le marche commun agricole, tel 
qu'il existe aujourd'hui, ne constitue forcement 
qu'un regime provisoire qui doit etre revise et 
renouvele periodiquement et qui est a la merci 
de bien des accidents, notamment des change-
ments de parites des monnaies nationales. 
36. Il est evident que !'adhesion du Royaume-
Uni posera d'une faQon nouvelle le probleme du 
marche commun agricole. L'on a calcule que 
!'application des regles actuelles de financement 
ferait supporter au Royaume-Uni plus de 50 % 
des depenses agricoles communes. Ce serait une 
solution, a la fois inequitable et impraticable. 
Certes, il ne pourra etre question de porter at-
teinte au principe de la solidarite financiere de 
la Communaute, mais il faudra bien !'adapter 
aux situations des participants. Ceci veut dire 
qu'il y a, dans le domaine agricole comme dans 
le domaine financier, un interet essentiel a ce 
que la Grande-Bretagne soit appelee a participer 
aux negociations qui devront aboutir a la defini-
tion des objectifs du Marche commun dans le 
domaine agricole. Il en sera de meme pour toutes 
les mesures necessaires au renforcement du carac-
tere supranational de la Communaute, qu'il 
s'agisse de la creation de ressources propres dont 
pourrait disposer la Commission europeenne sous 
le controle du Pu.lement europeen, de la reforme 
de ce Parlement et de !'organisation de !'election 
de ses membres au suffrage universe!, des modi-
fications a apporter a !'organisation du Conseil 
de faQOn a eviter que, dans les domaines essen-
tials pour le fonctionnement de !'ensemble de la 
Communaute, !'application du principe de l'una-
nimite, particulierement difficile a realiser si la 
Communaute doit etre elargie, ne paralyse tout 




La crise de l'U. E. 0. 
37. En matiere de politique exterieure, l'U.E.O. 
constitue actuellement la seule veritable institu-
tion europeenne. Depuis longtemps, le caractere 
purement consultatif de l'A.ssemblee et le fait que 
toutes les decisions du Conseil des Ministres doi-
vent etre prises a l'unanimite ont suscite bien des 
desiliusions sur le fonctionnement de cette orga-
nisation. L'on a meme evoque parfois la possi-
bilite de construire, hors de l'U.E.O., une Com-
munaute politique. Ces propositions paraissent 
pourtant, a certains egards, ambigues et dange-
reuses. 
38. Pourquoi, en effet, les gouvernements, qui 
seraient d'accord pour pousser plus avant que ne 
le fait l'U.E.O. des consultations politiques, voire 
!'elaboration d'une politique exterieure commune, 
devraient-ils, plutOt que de perfectionner une 
institution qui existe, en creer une nouvelle Y 
39. N'est-ce pas, beaucoup plus que !'institution 
elle-meme, !'absence de volonte ou les volontes 
divergentes des gouvernements qui ont condamne 
jusqu'a present l'U.E.O. a etre un forum sans 
pouvoirs? 
40. L'U.E.O. est loin d'avoir perdu l'interet 
qu'elle peut presenter comme point de depart 
d'une union politique qui pourrait etre deve-
loppee dans la mesure ou les gouvernements l'ac-
cepteraient. C'est, par ailleurs, le sens des deci-
sions prises par le Conseil de l'U.E.O. lors de sa 
session de Rome et des deliberations que ce Con-
seil a tenues a Luxembourg. L'on sait que c'est a 
cette occasion que la France a rejete l'idee d'une 
consultation obligatoire, pourtant defendue par 
tous ses partenaires. 
41. Le principal probleme qui se pose aujour-
d'hui a l'U.E.O. est celui du retour de la France 
dans cette institution. Le gouvernement franQais 
a declare, a plusieurs reprises, qu'il etait dispose 
a reprendre sa place dans cette organisation a 
certaines conditions. 
42. L'U.E.O. ne peut fonctionner que si la 
France reprend sa place au Conseil et votre rap-
porteur espere que ce sera bientot. Il se fonde 
pour cela sur des declarations de M. Leo Hamon, 
Ministre fran«;ais de !'information, qui l'a dit 
nettement lorsqu'il a rendu compte des conver-
sations franco-allemandes de Bonn, le 10 septem-
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to make France's return to WEU subject merely 
to a promise not to discuss the United Kingdom's 
possible accession to the Common Market in the 
framework of WEU : 
"WEU was naturally referred to. France is 
prepared to resume its place in WEU as soon 
as it has been fully understood that WEU 
wiLl not be considered or used as a kind of 
court of appeal with regard to discussions or 
concertations which have previously been 
held between the Six. " 
43. It seems that aJl the members of WEU are 
willing to agree to this 'latter condition and that 
they are particularly willing since France, for its 
part, wilil probably not for long oppose considera-
tion of Britain's application by the European 
Communities, as shown in the communique of the 
Conference at The Hague and above all in the 
statements made by participants in the Confer-
ence, who stated that the Six had undertaken to 
start negotiations with the United Kingdom before 
1st July 1970. 
44. On the other hand, it is essential for the 
discussions on the improvement of consultations 
in WEU to be taken up again at the point reached 
at the ministerial meeting in Luxembourg and 
each government must be able to consrnt its WEU 
partners on any foreign policy matter without 
one of them being able to use a veto solely to 
prevent a discussion. 
45. Your Rapporteur feels that a way out of the 
present impasse could be found and the political 
climate in Europe improved if the Seven were to 
agree to discuss together aLl the points which one 
or more members wish to place on the agenda. It 
is obvious that these discussions would not be 
binding and would be held only to inform each 
other of each other's viewpoint. In some cases, the 
discussions would go no further, but in others a 
unanimously-agreed common policy might emerge. 
Your Rapporteur hopes that eventually these 
cases will become more and more numerous. 
46. In order to solve the problem of Council 
meetings held between 14th February 1969 and 
the date on which France returns to the Councfl, 
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France could subscribe to the decisions - which 
in any event were minor ones - taken by the 
Council during this period without having to 
recognise the validity of meetings it did not 
attend. There is every indication that the results 
achieved at the Conference in The Hague will 




4 7. The first question which arises is whether in 
the immediate future it is possible and desirable 
to extend the EEC's competence in the political 
field. There would be several advantages in such 
a procedure : it would make poHticaJ Europe a 
Community body, the competence of the Commis-
sion would be extended together with that of the 
European Parliament, whose authority would 
obviously be strengthened by its members being 
elected by universal suffrage. In this respect, two 
immediate measures have been mentioned which 
can moreover be taken simultaneously : 
(a) a unilateral decision by certain member 
countries to elect their own delegation to 
the European Parliament by universrul 
suffrage; 
(b) as proposed by Mr. Jean de Broglie, 
Chairman of the Foreign Affairs Com-
mittee of the French Nationai Assembly 
on 28th October 1969, in the presence of 
the Committee for Relations with Par-
liaments and members of the General 
Affairs Committee of WEU, the crea-
tion of machinery for " shuttling 
legislative texts between the national 
parliaments and the European Parlia-
ment " in order to bring together and 
harmonise national legislations. 
48. However, in view of the still prevalent 
uncertainty as to the date and extent of the 
enlargement of the EEC, it might be wise not to 
link the political organisation of Europe to its 
economic organisation at least at the outset. It is 
certainly essential for the United Kingdom- and 
desirable for the Scandinavian countries - to 
take part in both, but we must not wait for the 
bre 1969 : il semble limiter la condition du retour 
de la France dans l'U.E.O. a la seule promesse 
que l'on ne discuterait pas, dans le cadre de 
l'U.E.O., de l'eventuelle adhesion du Royaume-
Uni au Marche commun: 
« L'U.E.O. a ete enfin naturellement evo-
quee. La France est prete a reprendre sa 
place a l'U.E.O. des !'instant ou il est bien 
entendu que l'U.E.O. ne sera pas consideree 
ou employee comme une sorte de juridiction 
d'appel a l'egard des discussions ou des con-
certations qui auraient eu lieu preal.ablement 
entre les Six. :. 
43. Or, il semble que tous les membres de 
l'U.E.O. sont disposes a accepter cette derniere 
condition et qu':lls y soient d'autant plus disposes 
que la Prance, pour sa part, ne semble pas devoir 
s'opposer plus longtemps a l'examen de la can-
didature britannique par les Communautes euro-
peennes, ainsi qu'en temoignent le communique 
de la Conference de La Haye, et surtout ies de-
clarations des participants a cette conference qui 
ont precise que les SIX s'etaient engages a ouvrir 
les negociat10ns avec le Royaume-Uni avant le 
1 er juillet 1970. 
44. Au contraire, il serait indispensable que les 
discussions sur !'amelioration des consultations 
au sein de l'U.E.O. soient reprises au point ou 
elles en etaient lors de la reunion ministerielle de 
Luxembourg et que la possibilite soit donnee a 
tout gouvernement de consulter ses partenaires 
de l'U.E.O. sur n'importe quel probleme de poli-
tique etrangere sans que l'un d'entre eux puisse 
y mettre son veto a seule fin d'empecher la dis-
cussion. 
45. Votre rapporteur a le sentiment qu'il serait 
possible de sortir de !'impasse actuelle et d'ame-
liorer le climat politique en Europe si les Sept 
acceptaient d'examiner ensemble toutes les ques-
tions que l'un ou plusieurs d'entre eux souhaitent 
voir figurer a l'ordre du jour. 11 est evident que 
ces discussions ne seraient pas obligatoires et 
qu'elles auraient uniquement pour but d'informer 
chacun du point de vue des atitres partenaires. 
Parfois, elles n'iraient pas plus loin, mais elles 
permettraient peut-etre, dans d'autres eventua-
lites, de degager une politique commune recueil-
lant l'unanimite. Votre rapporteur espere que ces 
cas deviendront, finalement, de plus en plus 
frequents. 
46. Le probleme pose par les reunions du Con-
sell qui ont eu lieu entre le 14 fevrier 1969 et 




au Conseil devrait etre resolu de telle fac;on que 
les decisions, mineures a tous egards, prises par 
le Conseil pendant cette periode, soient enterinees 
par la France sans que ceUe-ci soit contrainte a 
reconnaitre la validite des reunions qui ont eu 
lieu hors de sa presence. Tout indique que les 
resultats obtenus par la Conference de la Haye 
permettent un rapide retour de la France au 
Conseil. 
CHAPITRE V 
La perspectives actuelles 
4 7. La premiere question qui se pose est de 
savoir si, dans l'immediat, il est possible et sou-
haitable de proceder a une extension des comp6-
tences de la C.E.E. dans le domaine politique. 
Une telle procedure aurait plusieurs avantages : 
celui de donner un aspect resolument communau-
taire a !'Europe politique, de permettre une 
extension des competences de la Commission et, 
parallelement, de celles du Parlement europeen 
dont !'election des membres au suffrage universe! 
accroitrait evidemment l'autorite. A cet egard, 
deux initiatives immediates ont ete evoquees qui 
peuvent d'ailleurs etre prises en meme temps : 
(a) Un acte unilateral de certains pays 
membres decidant !'election au suffrage 
universe! de leur propre delegation au 
Parlement europeen. 
(b) La creation, proposee par M. Jean de 
Broglie, President de la Commission des 
affaires etrangeres de l'Assemblee Jiatio-
nale franc;aise devant la Commission 
pour les Relations avec les Parlements 
et des membres de la Commission des 
Affaires Generales de l'Assemblee de 
l'U.E.O., le 28 octobre dernier, d'un 
mecanisme de « navette des textes legis-
latifs entre les Parlements nationaux et 
le Parlement europeen » pour parvenir 
a un rapprochement et a une harmoni-
sation des legislations nationales. 
48. Neanmoins, etant donne les incertitudes qui 
planent encore sur la date et sur l'etendue de 
l'elargissement de la C.E.E., il pourrait etre sage 
de ne pas lier !'organisation politique de l'Europe 
a son organisation economique, au moins dans un 
premier stade. Il est sans doute essentiel que le 
Royaume-Uni - et souhaitable que les pays 
scandinaves - participant aux deux, mais il ne 
DOCUMENT 501 
economic negotiations to be completed before 
advancing in the political field or exclude from 
economic co-operation any country which does 
not wish or cannot take part at present in the 
negotiations on political co-operation, because of 
jts policy of neutrality for instance. 
49. Mr. de Broglie also suggested· "concentra-
ting European ambitions in intergoverlimen~l 
agreements on limited. concrete matt~rs likely to 
provide a basis for a joint position leading to 
joi?t representati<?n or a delegated mission"! for 
instance in r(;)gard to matters such as th(;) .Middle 
East, Vietnam, Biafra or the Soviet-American 
negotiatiorui· in lielsinki. It is obviously desirable 
for the European countries which manage to 
reach. agreement on specific questions to act 
together, but history has already demonstrated 
the fragility of action which is not on a Commun-
ity basis, and your Rapporteur does not believe 
such agreements can contribute to a true Euro-
pean union unless they fit into a permanent 
structure. 
50. Your Rapporteur therefore considers that, if 
France agrees to return to the WEU Council, the 
only realistic solution today would be to use this 
organisation as a nucleus for political co-
operation until the European Community is able 
to assume responsibility for implementing the 
programme given in Article 4 of The Hague 
communique. He considers the organisation 
should be strengthened to provide a system of 
general and compulsory political consultations 
such as exists under the Franco-German Treaty. 
CHAPTER VI 
The Conference·~ The· Hague 1 
51. .Your Rapporteur has had to draft this 
chapter before being able to assess all the results 
achieved at the Conference of Heads of State or 
of Government in The Hague. It is nevertheless 
ailready possible to distinguish four fields in 
I. See final communique at Appendix. 
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which the discussions in The Hague ied to 
conclusions, the implications of which are very 
different. 
52. (i) In the agricnatural field, France's desire 
to draw up new regulations at an early date is 
understandable. Nevertheless, although the 
principle of solidarity among the member coun-
tries must be maintained, the financial 8ac~ifices 
dema"rided of France's partners still inu8t not go 
beyond certain liinits and a common agricultural 
policy \vhlch "encourages over-production is accep-
table to no-one. A new common agricUltural 
policy cannot be established overnight, and D() 
system can be finalised until it has been proved 
in practice that it meets the requirements of the 
European economy. Two conclusions can be 
drawn from these indications : 
(a) It is essentia:l to redefine the common 
agricultural policy as soon as possible in 
order to put an end to the most flagrant 
excesses of the system in force to date. 
(b) The "finality" of the new regulations 
must not stand in the way of a revision 
when there is a change in the situation 
of agriculture, for instance through the 
accession of new members to the EEC, 
nor should it be possible for such a re-
vision to be held up by opposition from 
a single member. 
53. In this respect, the French position as 
expressed in The Hague provides a number of 
openings for tackling the forthcoming nego-
tiations. 
54. (ii) With regard to "deepening" or "streng-
thening " the Communities, the proposals made at 
the Conference in The Hague offer prospects of 
achieving true economic union in Europe. Inter 
alia, the proposals are : 
(a) to hold regular meetings of Ministers of 
Finance with a view to harmonising 
national economic policies ; 
(b) to create a common monetary reserve 
fund to provide support for national 
reserves in case of need and to 
f11ut ni attendre que les negociations economiques 
aient abouti pour progresser dans le domaine 
politique, ni rejeter de la cooperation economique 
tel pays qui ne voudrait pas ou ne pourrait pas 
participer actuellement a des negociations sur la 
cooperation politique en vertu, par exemple, de 
sa politique de neutralite. 
49. ·M. de Broglie _presentait comme une autre 
possibilite de · « concentrer les ambitions euro-
peennes a des accords entre gouvernements, sur 
9-e.s .P.Oints l~i.tes. et concret~, susceptibles de 
lil~l,'~h:, de ba~e ~ .'Q.lle .. P9S~tion (lommune et po:u.-
y~t,do~er lieu .a ,une._I;llission deleguee.ou a un 
:t:(ill:r~n4illt .. C~W,l », . ·Pa:!.' exemple a p:r;QpOS 
d~~fa,ires co~e celles du Proche-Orient, du 
Vietnam, du Biafra ou des negociations sovieto-
americaines d'Helsinki. 11 est evidemment sou-
haitable que les pays europeens qui parviennent 
a se mettre d'accord sur des questions particu-
lieres agissent de concert, mais l'histoire nous a 
deja appris combien les initiatives qui ne repo-
saient pas sur une base communautaire etaient 
fragiles et votre rapporteur ne pense pas que de 
tels accords puissent, s'ils n'entrent pas dans une 
structure permanente, contribuer a une veritable 
union de l'Europe. 
50. Telles sont les raisons pour lesquelles votre 
rapporteur estime que la seule solution realiste 
serait aujourd'hui, si la France accepte de revenir 
au Conseil de l'U.E.O., de faire de cette organi-
,sation le « noyau » de la cooperation politique 
j'!lsqu'a ce que la Communaute europeenne soit 
en mesure de prendre en charge !'execution du 
pr.ograi;lllle qui figure a !'article 4 du commu-
nique de La Haye. 11 convient, a son avis, de 
renforcer cette organisation pour qu'elle offre un 
systeme de consultations politiques generales et 
obligatoires, analogue a celui que prevoit le 
Traite franco-allemand. 
CHAPITRE VI 
La Conference de La Haye 1 
51. A l'heure ou votre rapporteur a ete astreint 
a rediger ce chapitre, il etait encore impossible 
de mesurer !'ensemble des resultats obtenus par 
la Conference des chefs d'Etat et de gouverne-
ment tenue a La Haye. Neanmoins il est d'ores 
1. Voir communique final en annexe. 
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et deja possible de distinguer quatre domaines a 
propos desquels les conversations de La Haye ont 
abouti a des conclusions dont la portee est tres 
differente. 
52. (i) Dans le domaine agricole, le desir exprime 
par la France de parvenir rapidement a un nou-
veau reglement est comprehensible. Neanmoins, 
si le principe de la soliaarite des pays membres 
doit etre maintenu, il demeure que les sacrifices 
financiers demandes aux· partena1res de la .b'rance 
ne aaur,aient depasser certaines limites et qu'une 
politique agricole· commune aboutiBsant a encou-
rager la surproduction n'est acceptable pour per-
sonne. Or, la mise sur pied d'une nouvelle poli-
tique agricoie commune ne peut etre realisee dans 
des delais trop brefs et aucun systeme ne peut 
prendre un caractere definitif tant qu'il n'a pas 
prouve par !'usage qu'il convenait aux besoins de 
l'economie europeenne. De ces premices, votre 
rapporteur croit pouvoir tirer deux conclusions : 
(a) 11 est essential de parvenir rapidement 
a une nouvelle definition de la politique 
agricole commune qui mette un termc 
aux exces les plus flagrants du systeme 
jusqu'a present en vigueur. 
(b) 11 importe egalement que le caractere 
« defmitif » du nouveau reglement n'em-
peche pas sa revision quand les donnees 
du probleme agricole se seront modi-
fiees, par exemple par !'adhesion de 
nouveaux membres a la C.E.E., et que 
cette revision ne puisse etre bloquee par 
!'opposition d'un seul membre. 
53. A cet egard, la position fran~ise, telle 
qu'elle a ete exprimee a La Haye, offre un cer-
tain nombre d'ouvertures qui permettent d'abor-
der Jes negociations des prochaines semaines. 
54. (ii) Dans le domaine de l'« approfondisse-
ment » ou du « renforcement » des Communautes, 
les propositions retenues par la Conference de 
La Haye presentent des perspectives qui permet-
traient d'assurer une union economique veritable 
de !'Europe. 11 s'agit notamment : 
(a) De la proposition de rencontres regu-
lieres des ministres des finances en vue 
de !'harmonisation des politiques econo-
miques nationales ; 
(b) De la proposition de creer une reserve 
monetaire commune, destinee a servir 
d'appoint aux reserves nationales en cas 
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endeavour to harmonise European fin-
ancial policies, particularly in the IMF ; 
(c) to increase scientific and technological 
co-operation and to give a new lease of 
life to Euratom by adapting it to 
Europe's real needs ; 
(d) to create a joint European guarantee for 
private investments in all the countries 
in the process of development ; 
(e) to improve co-ordination of the social 
policies of the member countries; 
(f) to give the European Parliament real 
budgetary reponsibilities. 
55. (iii) With regard to en'largement, it is 
gratifying that there is no longer a veto on the 
opening of negotiations with the United Kingdom 
and the other applicant countries. However, the 
negotiations will not be started immediately and 
may not lead to an enlargement of the Commun-
ity for several years. It will be for WEU to 
develop political co-operation during this period. 
The necessary delays before starting the negotia-
tions make one wonder to what extent this is 
merely to allow the Community time to organise 
itself for the negotiations and, in any event, they 
are postponing the day when the EEC wil1 be 
able to deal with political matters. It is therefore 
most important that the period of six months -
which was agreed verbally and not included in 
the final communique - in which the Six have 
undertaken to start negotiations with the 
applicant countries should be considered by 
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everyone as the outside limit by which time the 
negotiations must have started. It is also 
important for the United Kingdom and the other 
applicant countries to be associated with the talks 
on "deepening". Any further delay and any new 
regulations adopted without consulting the 
United Kingdom might in fact discourage Britain 
which obviously cannot agree to its European 
aspirations being constantly frustrated. 
56. (iv) In the truly political field, it must be 
stressed that the proposals made by President 
Pompidou in The Hague were very similar to 
those on which France was, to say the least, 
hesitant in Luxembourg last February. They are 
entirely in accordance with the wishes of France's 
partners, provided, however, that the United 
Kingdom can take part, and offer the possibility 
of affirming a joint foreign policy. 
57. Your Rapporteur cannot now make a more 
detailed analysis of the results of the Conference 
in The Hague : he would need to know more 
about reactions in the European capitals. But 
many paragraphs of the final communique are 
declarations of intention which go :little further 
than those subscribed to by the six governments 
when signing the Rome Treaty. The main thing 
seems to be not the renewal of these undertakings 
but a certain revival of confidence and an expres-
sion of political will which has been lacking in 
recent years. The policy pursued by the Six in 
the coming months will therefore show whether a 
real change was initiated in The Hague, and the 
first test of this wihl. probably be the solution of 
the WEU crisis. 
de besoin et de rechercher une harmoni-
sation des politiques financieres euro-
peennes, notamment au F.M.I.; 
(c) De ]a proposition d'une cooperation 
scientifique et technologique plus pons-
see que par le passe et de rendre vie a 
!'Euratom en l'adaptant aux besoins 
reels de !'Europe ; 
(d) De la proposition de creer une garantie 
europeenne sdlidaire des investissements 
prives dans !'ensemble des pays en voie 
de developpement ; 
(e) Du pro jet de mieux coordonner les poli-
tiques sociales des pays membres ; 
(f) De la proposition de donner an Parle-
ment europeen des responsabilites bud-
getaires veritables. 
55. (iii) Dans le domaine de l'elargissement, il 
faut d'abord se feliciter de ce qu'aucun veto ne 
s'oppose plus a 'l.'ouverture de negociations avec 
le Royaume-Uni et avec les autres pays candidats. 
Toutefois, les negociations ne seront pas ouvertes 
immediatement et elles risquent de ne pas aboutir 
a l'elargissement avant plusieurs annees. Il appar-
tiendra a l'U.E.O. de developper la cooperation 
politique pendant ce temps. Les delais necessaires 
avant l'ouverture de ces negociations amenent a 
se demander dans quelle mesure il s'agit simple-
ment de permettre une organisation communau-
taire de la negociation et, en tout cas, ils retar-
dent le moment oil la C.E.E. pourra s'occuper 
de politique. De ce fait, i1 importe au plus haut 
point que le terme de six mois, ob jet d 'un accord 
oral non precise dans le communique final, au-
quel les Six se sont engages a ouvrir les negocia-
tions avec les pays candidats, soit considere par 
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tous comme la limite imperative avant laque1le 
les negociations devront etre ouvertes, et d'autre 
part, que le Royaume-Uni et les pays candidats 
soient associes aux conversations sur 1'« appro-
fondissement ». Tout nouveau delai et tout nou-
veau reglement adopte sans que le Royaume-Uni 
soit consulte risquerait, en effet, de decourager 
l'opinion britannique qui, de toute evidence, ne 
peut accepter que ses aspirations europeennes 
soient constamment mises en echec. 
56. (iv) Dans le domaine proprement politique, il 
faut souligner que les propositions. du President 
Pompidou a La Haye ressemblaient beaucoup a 
celles devant lesquelles la France paraissait pour 
le moins hesitante a Luxembourg en fevrier der-
nier. Elles correspondent tout a fait a ce que 
souhaitent les partenaires de la France, a la con-
dition, toutefois, que le Royaume-Uni puisse y 
prendre part, et ouvrent la possibilite d'affirmer 
une politique etrangere commune. 
57. Votre rapporteur ne peut pas, dans les cir-
<'Onstances actuelles, pousser plus loin ]'analyse 
des resultats de la Conference de La Haye : illui 
faudrait, pour cela, connaltre mieux l'accueil 
qu 'ils ont re<;u dans les capitales europeennes. 
Mais, plus encore, bien des paragraphes du com-
munique final demeurent des declarations d'in-
tention et ne vont guere au-dela de celles aux-
quelles les six gouvernements avaient souscrit en 
signant le Traite de Rome. L'essentiel parait etre, 
non le renouvellement de ces engagements, mais 
une certaine renaissance de la confiance et !'ex-
pression d'une volonte politique qui avait fait 
defaut au cours des dernieres annees. C'est done 
la politique menee par les Six au cours des pro-
chains mois qui indiquera si un veritable change-
ment s'est amorce a La Haye et le premier test 
en sera probablement la solution a la crise de 
l'U.E.O. 
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Communique issued after the Conference in The Hague 
2nd December 1969 
On the initiative of the Government of the 
Frf'nch Republic and at the invitation of the 
Netherlands Government: 
1. The Heads of State or Government and the 
Ministers for Foreign Affairs of the member 
States of the European Communities met at The 
Hague on 1st and 2nd December 1969. The Com-
mission of the European Communities was invited 
to participate in the work of the Conference on 
the second day. 
2. Now that the Common Market is about to 
enter upon its final stage, they considered that it 
was the duty of those who bear the highest 
political responsibility in each of the member 
States to draw up a balance sheet of the work 
already accomplished, to show their determination 
to continue it and to define the broad lines for 
the future. 
3. Looking hack on the road that has been 
traversed, and finding that never before have 
indrnendent States pushed their co-operation 
further, they were unanimous in their opinion 
that by reason of the progress made the Com-
munity has now arrived at a turning point in its 
history. Over and above the technical and leg~l 
sides of the problems involved. the expiry of the 
transitional period at the end of the year has 
therefore acquired major politieal significance. 
Entry upon the final stage of the Common 
Market not only means confirming the irrever-
sible nature of the work accomplished by the 
Communities, but also means paving the way for 
a united Europe canable of assuming its respon-
sibilities in the world of tomorrow and of making 
a contribution commensurate with its traditions 
and its mission. 
4. The Heads of State or Government therefore 
wish to reaffirm their belief in the political 
objectives which give the Community its meaning 
and purport, their determination to carry their 
undertaking through to the end, and their confi-
dence in the final success of their efforts. Indeed, 
they have a common conviction that a Europe 
composed of States which, in spite of their 
different national characteristies, are united in 
their essential interests, assured of its internal 
cohesion, true to its friendly relations with 
outside countries, conscious of the role it has to 
P'lay in promoting the relaxation of internationa:l 
tension and the rapprochement among ail peoples, 
and first and foremost among those of the entire 
European continent, is indispensable if a main-
spring of development, progress and culture, 
world equilibrium and peace is to be preserved. 
The European Communities remain the 
original nucleus from which Europran unity has 
been developed and intensified. The entry of 
other countries of this continent to the Commun-
itirs - in al'rordance with the provisions of the 
Treaties of Rome - would undoubtedly help the 
Communities to grow to dimensions more in 
conformity with the present state of world 
economy and technology. 
The creation of a speeiaf relationship with 
other European States which have expressed a 
desire to that effect would also contribute to this 
end. A development surh as this would enablf' 
Europe to remain faithful to its traditions of 
hrinO' onrn to the world and increase its efforts on 
behalf of developing countries. 
5. As re!!'ards the comnletion of the Com-
munities, the Hr~tds of State or Government 
reaffirmed the will of their governments to pass 
from the transitional period to the final stage of 
the Euronran Community and accordingly to lay 
down a definitive finanrial arrangemf'nt for the 
common agricultural policy by the end of 1969. 
They agreed pro!!'ressively to replace, within 
the framework of this financial arrangement, the 
contributions of member countrif's by their own 
resources, taking into account all the interests 
concerned, with the object of achieving in due 
rmm;e the integra] financin!!' of the Communities' 
bud!!ets in accordance with the procedure pro-
vii!rd for in Artirle 201 of the trf'aty estab-
lishing the EEC and of strengthening the budget-
ary powers of the European Parliament. 
The problem of the method of direct elections 
is still being studied by the Council of Ministers. 
6. They asked the governments to continue 
without delay within the Council the efforts 
already made to ensure a better control of the 
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ANNEXE 
Texte du communique final de la Conference de La Haye 
2 decembre 1.969 
A !'initiative de la France et sur !'invitation 
du gouvernement neerlandais : 
1. Les chefs d'Etat ou de gouvernement, ams1 
que les ministres des affaires etrangeres des Etats 
membres des Communautes europeennes, se sont 
reunis a La Haye les 1er et 2 decembre 1969. Le 
deuxieme jour, la Commission des Communautes 
europeennes a ete invitee a participer anx tra-
vanx de la conference. 
2. Alors que la. phase definitive du Marche 
commun est sur ie point de s'ouvrir, ils ont juge 
ou'il etait du devoir de ceux qui, dans chacun des 
Etats membres de leur communaute, portent les 
plus hautes responsabilites politiqnes, de dresser 
le bilan de l'reuvre accomplie, de manifE>ster leur 
determination de la poursuivre et de definir les 
grandes orientations de l'avenir. 
3. Mesurant le chemin parcouru et constatant 
que jamais, peut-etre, des Etats independants 
n'ont pousse plus loin leur cooperation, ils ont 
ete UnanimPS a considerer QU'en raison meme des 
proi!TeS realises, la Communaute est aujourd'hui 
parvenue a un tournant de son histoire. Par-dela 
les donnees techniques ou juridiques des pro-
blemes ou'elle pose, l'echeance de la fin de l'an-
nee revet, de ce fait, une signification politique 
majeure. Entrer dans la phase definitive du 
Marche commun, ce n'est pas seulPment, en effet, 
consacrer le caractere irreversible de l'reuvre 
accomplie par les Communautes, c'est aussi pre-
parer les voies d'une Europe unie, en mesure 
d'assumer ses responsabilites dans le monde de 
demain et d'apporter une contribution repondant 
a sa tradition et a sa mission. 
4. Aussi, lE's chefs d'Etat ou de gouvernement 
tiennent-ils a. reaffirmer leur foi dans les finalites 
politiques qui donnent a la Communaute tout son 
sens, toute sa portee, leur determination de mener 
jusqu'a son terme leur entreprise, et leur con-
fiance dans le succes final de leurs efforts. Ils 
ont, en effet, la commune conviction qu'une 
Europe regroupant des Etats qui, dans leurs 
diversites nationales, sont unis dans leurs interets 
essentiels, assuree de sa propre cohesion, fidele 
a ses amities exterieures, consciente du role qui 
lui appartient de faciliter la detente internatio-
nale et le rapprochement entre tons les peuples, 
et d'abord entre ceux du continent europeen tout 
entier, est indispensable a la sauvegarde d'un 
foyer exceptionnel de developpement, de progres 
et de culture, a l'equilibre du monde et a la pro-
teetion de la paix. 
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Les Communautes europeennes demeurent le 
noyau originel a partir duquel !'unite europeenne 
s'est developpee et a pris son essor. L'adhesion a 
ces communautes d'autres pays de notre continent 
- conformement aux modalites prevues par les 
Traites de Rome - contribuerait sans doute au 
developpement des Communautes vers des dimen-
sions toujours plus <.'Onformes a l'etat actuel de 
l'economie et de la technologie. 
L'etablissement de liens particuliers avec 
d'autres Etats europeens qui en ont exprime le 
desir devrait y contribuer egalement. Un tel dc-
veloppement permettrait a !'Europe de rester 
fidele a ses traditions d'ouverture sur le monde 
et d'augmenter ses efforts en faveur des pays en 
voie de developpement. 
5. En ce qui concerne l'amenagement des Com-
munautes, les chefs d'Etat ou de gouvernement 
ont reaffirme la volonte de leurs gouvernements 
de passer de la periode de transition au stade de-
finitif de la Communaute europeenne et d'arre-
ter, en consequence, les reglements financiers defi-
nitifs agricoles a la fin de l'annee 1969. . 
Ils conviennent de remplacer progressive-
ment, dans le cadre.de ces reglements financiers, 
en tenant compte de tons les interets .en cause, les 
contributions des pays membres par des ressour-
ces propres dans le but d'arriver, a terme, an 
financement integral du budget des Communau-
tes, conformement a la proeedure prevue a !'arti-
cle 201 du Traite instituant la C.E.E., et de ren-
foreer les pouvoirs budgetaires du Parlement 
europeen. 
Le probleme dn mode d'elections direetes 
continuera a etre examine par le Conseil des 
Ministres. 
6. Ils ont demande aux gouvernements de pour-
suivre sans tarder au sein du Conseil les efforts 
deja entrepris pour assurer une meilleure maitrise 
DOOWONT 501 
market by a policy of agricultural production-
makiJig it possible to limit budgetary charges. 
7. The acceptance of a financiai arrangement 
for the final stage does not exclude its adaptation 
by unanimous vote, in particular in the light of 
an enlarged Community and on condition that the 
principles of this arrangement are not infringed. 
8. They reaffirmed their readiness to further 
the more rapid progress of the later development 
needed to strengthen the Community and promote 
its development into an economic union. They are 
of the opinion that the integration process should 
result in a community of stability and growth. To 
this end they agreed that within the Council, on 
the basis of the memorandum presented by the 
Commission on 12th February 1969 and in close 
collaboration with the latter, a plan in stages 
should be worked out during 1970 with a view to 
the creation of an economic and monetary union. 
The development of monetary co-operation should 
depend on the harmonisation of economic policies. 
They agreed to arrange for the investigation 
of the possibility of setting up a European reserve 
fund in which a joint economic and monetary 
policy would have to result. 
9. As regards the technological activity of the 
Community, they reaffirmed their readiness to 
continue more intensively the activities of the 
Community with a view to co-ordinating and 
promoting industrial research and development in 
the principal sectors concerned, in particular by 
means of common programmes, and to supp~y the 
financial means for the purpose. 
10. They further agreed on the necessity of 
making fresh efforts to work out in the near 
future a research programme for the European 
Atomic Energy Community designed· in accor-
dance with the exigencies of modern industrial 
management, and making it possible to ensure 
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the most effective use of the common research 
centre. 
11. They reaffirmed their interest in the estab-
lishment of a European university. 
12. The Heads of State or Government 
acknowledged the desirability of reforming the 
social fund, within the framework of a closely 
concerted social policy. 
J 3. They reaffirmed their agreement on the 
principle of the enlargement of the Community, 
as provided by Article 237 of the Treaty of Rome. 
Insofar as the applicant States accept the 
treaties and their political finality, the decisions 
taken since the entry into force of the treaties 
and the options made in the sphere of develop-
ment, the Heads of State or Government have 
indicated their agreement to the opening of nego-
tiations between the Community on the one hand 
and the applicant States on the other. 
They agreed that the essential preparatory 
work could be undertaken as soon as practically 
and conveniently possible ; by common consent, 
the preparations would take place in a most 
positive spirit. 
14. As soon as negotiations with the applicant 
countries have been opened, discussions will be 
started with such other EFTA members as may 
reauest them on their position in relation to the 
EEC. 
15. They agreed to instruct the Ministers for 
Foreign Affairs to study the best way of 
achieving progress in the matter of political 
unification, within the context of enlargement. 
The Ministers would be expected to report before 
the end of July 1970. 
16. AlJ the creative activities and the actions 
conducive to European growth decided upon here 
will be assured of a better future if the younger 
generation is closely associated with them ; the 
governments are resolved to endorse this and the 
Communities will make provision for it. 
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du marche, par une politique de productions 
agricoles permettant de limiter les charges bud-
getaires. 
7. L'acceptation de reglement financier pour 
la periode definitive n'exclut pas son adaptation 
a l'unanimite en fonction notamment d'une Com-
munaute elargie et a condition que le principe de 
ce reglement ne soit pas altere. 
8. Ils ont reaffirme leur volonte de faire pro-
greaser plus rapidement le developpement ulte-
rieur necessaire au renforcement de la Commu-
naute et a son developpement en une union econo-
mique. Ils sont d'avis que le processus d'integra-
tion doit aboutir a une Communaute de stabilite 
et de croissance. Dans ce but, ils sont convenus 
qu'au sein du Conseil, sur la base du memoran-
dum presente par la Commission le 12 fevrier 
1969, et en etroite collaboration avec cette der-
niere, un plan par etapes sera elabore au cours 
de l'annee 1970 en vue de la creation d'une union 
economique et monetaire. Le developpement de 
la cooperation monetaire devrait s'appuyer sur 
!'harmonisation de politiques economiques. 
Ils sont convenus de faire examiner la possi-
bilite d'instituer un fonds de reserve europeen 
auquel devrait aboutir une politique economique 
et monetaire commune. 
9. Pour ce qui a trait a l'activite technologique 
de la Communaute, ils ont reaffirme leur volon-
te de poursuivre plus intensement l'activite de la 
Communaute en vue de coordonner et d'encou-
rager la recherche et le developpement industriel 
des principaux secteurs de pointe, notamment 
par des programmes communautaires, et de four-
nir les moyens financiers a cet effet. 
10. Ils s'accordent, en outre, sur la necessite de 
deployer de nouveaux efforts pour elaborer a 
bref delai pour la Communaute europeenne de 
l'energie atomique, un programme de recherche 
con<lu selon les exigences de la gestion industrielle 
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moderne et permettant d'assurer !'utilisation la 
plus efficace du centre commun de recherche. 
11. Ils ont reaffirme leur interet pour la realisa-
tion de l'universite europeenne. 
12. Les chefs d'Etat ou de gouvernement recon-
naissent l'opportunite d'une reforme du fonds 
social, dans le cadre d'une concertation etroite 
des politiques sociales. 
13. Ils ont reaffirme leur accord sur le principe 
de l'elargissement de la Communaute tel qu'il est 
prevu par !'article 237 du Traite de Rome. 
Pour autant que les Etats c~didats ac-
ceptent les traites et leurs finalites politiques, les 
decisions intervenues depuis !'entree en vigueur 
des traites et les options prises dans le domaine 
du developpement, les chefs d'Etat et de gouver-
nement ont marque leur accord pour l'ouverture 
d'une negociation entre la Communaute, d'une 
part, et les Etats candidats, d'autre part. 
Ils ont convenu que les travaux preparatoi-
res indispensables a l'etablissement d'une base de 
negociation commune pourront etre menes dans 
les delais les plus utiles et les plus rapides. Ces 
preparatifs seront accomplis, du consentement 
commun, dans !'esprit le plus positif. 
14. Des que les negociations avec les pays can-
didats se seront ouvertes, des discussions seront 
entamees avec les autres pays membres de 
l'E.F.T.A. (A.E.L.E.) qui le demanderont, sur 
leur position par rapport a la C.E.E. 
15. Ils ont charge les ministres des affaires 
etrangeres d'etudier la meilleure maniere de rea-
liser des progres dans le domaine de .!'unification 
politique, dans la perspective de l'elargissement. 
Les ministres feront des propositions a ce sujet 
avant le mois de juillet 1970. 
16. Toutes les actions creatrices et de croissance 
europeenne ici decidees seront assurees d'un plus 
grand avenir si la jeunesse y est etroitement 
associee. Cette preoccupation a ete retenue par les 
gouvernements et les Communautes y pourvoiront. 
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Amendment No. 1 
WEU and the political union of Europe 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Destremau 
9th December 1969 
Delete the second paragraph of the preamble to the draft Recommendation and insert: 
"Welcoming the prospect of negotiations for the enlargement of the Community starting not later 
than lst July 1970. " 
Signed : Destremau 
1. See lOth Sitting, lOth December 1969 (Amendment withdrawn). 
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Amendement no 1 
L'U.E.O. et l'union politique de l'Europe 
AMENDEMENT n° 1 1 
presente par M. Destremau 
9 deceEnhre 1969 
Rediger le deuxieme considerant du projet de recommandation comme suit : 
<<Se felicitant de la perspective de voir ouvrir pas plus tard que le l er juillet 1970 des negociations 
en vue de l'elargissement de la Communaute ». 
Signe: Dutremau 
1. Voir 10• seance, 10 decembre 1969 (Retrait de l'amendement). 
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Amendment No. 2 
WEU and the political union of Europe 
AMENDMENT No. 2 1 
tabled by Mr. Destremau 
9th December 1969 
Delete the fifth and sixth paragraphs of the preamble to the draft Recommendation. 
Signed : Destrerru:J,U 
I. See lOth Sitting, lOth December 1969 (Amendment withdrawn). 
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Amendement no 2 
L'U.E.O. et l'rmion politique de l'Europe 
AMENDEMENT no 2 1 
presente par M. Destremau 
Da.ns le projet de recommandation, supprimer le~~ pa.ra.graphe~~ 5 et 6 de~~ considera.nts. 
Signe: Destremau 
1. Voir 10e seance, 10 decembre 1969 (Retrait de l'amendmnent). 
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Amendment No. 3 
WEU and the political union of Europe 
AMENDMENT No. 3 1 
tabled by Mr. Destremau 
9th December 1969 
At the end of paragraph 2 of the operative text of the draft Recommendation add: 
"in accordance with Article VIII, paragraph 2 of the Treaty"; 
Signed : Destremau 
1. See loth Sitting, loth DeceJlll)er 1969 (Amendment withdrawn). 
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Amendement no 3 
L'U.E.O. et l'union politique de l'Europe 
AMENDEMENT n° 3 1 
presente par M. Destremau 
9 decembre 1969 
Dans le projet de recommandation, ajouter au paragraphe 2 du dispositif apres le mot: « perma-
nents n, les mots : 
«de la maniere prevue a I' article VIII, paragraphe 2 du traiten. 
Signe: Destremau 




Amendment No. 4 
WEU and the political union of Europe 
AMENDMENT No. 4 1 
tabled by Mr. van Hall 
on behalf of the General Affairs Committee 
lOth ·December 1969 
Delete the second paragraph of the preamble to the draft Recommendation and insert: 
"Welcoming the decisions to start negotiations for the enlargement of the Community as soon as 
possible ;" 
Signed : van HaU 
I. See lOth Sitting, loth December 1969 (Am.endm.ent adop~d), 
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Amendement no 4 
L,U.E.O. et l,union politique de l,Europe 
AMENDEMENT n° 4 1 
presente par M. van Hall 
au nom de la Commission des Affaires Generales 
10 deceEnhre 1969 
Remplacer le deuxieme paragraphe des considerants par le paragraphe suivant: 
«Se felicitant des decisions visant a entamer les negociations sur l'elargissement de la Communaute 
des que possible ; » 
Signe: van HaU 
1. Voir 10• seance, 10 decembre 1969 (Adoption de l'amendement). 
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Amendment No. 5 
WEU and the political union of Europe 
AMENDMENT No. 5 1 
tabled by Mr. van Hall 
on behalf of the General Affairs Committee 
lOth December 1969 
Delete the fifth and sixth paragraphs of the preamble to the draft Recommendation and insert: 
"Convinced that WEU could speak for Europe in accordance with its role under the Brussels Treaty 
until an enlarged Community is ready to do so," 
Signed: van Hall 
l. See lOth Sitting, lOth December 1969 (Amendment adopted). 
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Amendement no 5 
L'U.E.O. et l'union politique de l'Europe 
AMENDEMENT n° 5 1 
presente par M. van Hall 
au nom de la Commission des Affaires Generales 
10 decembre 1969 
Remplacer les cinquieme et sixieme paragraphes des considerants par le paragraphe suivant: 
« Persuadee que l'U.E.O. pourrait parler au nom de !'Europe, conformement au role que lui a assigne 
le Traite de Bruxelles, en attendant que puisse le faire une Communaute elargie, » 
Signe: van Hall 
1. Voir 10• seance, 10 decembre 1969 (Adoption de l'amendement). 
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Document 502 
Amendment of Rules 14, 28 and 43 
of the Rules of Procedure 
REPORT 1 
submitted on behalf of the 
Committee on Rules of Procedure and Privileges 2 
by Mr. Meyers, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
9th December 1969 
DRAFT RESOLUTION 
to amend Rules 14, 28 and 43 of the Rules of Procedure 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. Meyers, Rapporteur 
I. Motion for a Resolution to amend Rule 14 of the Rules of Procedure of 
the Assembly tabled by Mr. Cravatte and others 
II. Motion for a Resolution to amend Rule 28 of the Rules of Procedure of 
the Assembly tabled by Mr. Rhodes and others 
HI. Motion for a Resolution on voting procedure tabled by Mr. Silkin and 
others 
I. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Mwmbers of the Committee: Mr. Oravatte (Chairman); 
MM. Rhod68, Kempfier (Vice-Chairmen); MM. Bauer 
(Substitute :MUller), Brook, Oavezzali, Ooe, Dindo, Flornoy, 
Grieve, Hilbert, Hiippener, Meyers, Nothomb (Substitute: 
260 
De Keukneir), Peridier, Petit, Pica, Prelot, Ruygers, 
Lord St. Helens, Mr. Tanga. 
N. B. The nam68 of Repr68entativ68 who took part in the 
vote are printed in italics. 
Document 502 
Modification des articles 14, 28 et 43 
du Reglement 
RAPPORT 1 
presente au nom de la 
Commission du Reglement et des Immunites 11 
par M. Meyers, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
9 deceolbre 1969 
PROJET DE RESOLUTION 
tendant a la modification des articles 14, 28 et 43 du Reglement 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Meyers, rapporteur 
I. Proposition de resolution tendant a modifier !'article 14 du Ree;lement de 
l'Assemblee, presentee par M. Cravatte et plusieurs de ses colfegues 
II. Proposition de resolution tendant a modifier !'article 28 du Reglement de 
l'Assemblee, presentee par M. Rhodes et plusieurs de ses collegues 
Ill. Proposition de resolution sur la procedure de vote, presentee par M. Silkin 
et plusieurs de ses collegues 
1. Adopte par la commission a l'unanimite. 
2. Membrea de la commission: M. Oravatte (president); 
MM. Rhodes, Kempfler (vice-presidents) ; MM. Bauer (sup-
pleant: Muller), Bruck, Oavezzali, Ooe, Dindo, Flornoy, 
Grieve, Hilbert, Hiippener, Meyera, Nothomb (suppleant: 
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De Keuleneir), Peridier, Petit, Pica, Prelot, Ruyger8, Lord 
St. Helens, M. Tanga. 
N. B. Lea noma des Repreaentanta ayant pria part au vote 
aont imprimea en italique. 
DOCUMENT 502 
Draft Resolution 
to amend Rules 14, 28 and 43 of the Rules of Procedure 
The Assembly, 
DEOIDES to amend paragraph 1 of Rule 14, paragraphs 2 and 4 of Rule 28 and Rule 43 of 
the Rules of Procedure as follows: 
I. Rule 14, paragraph 1: Mter the words "The Presidential Committee shall consist of the Pre-
sident of the Assembly, who shall be Chairman ex officio", add the words "former Presidents of the 
Assembly who are Representatives to the Assembly" ; 
II. Rule 28, paragraph 2, of the French text only: Replace the words "Les propositions deposees 
par les Representants ne doivent porter que sur le fond de la question soulevee" by the words "Les 
propositions deposees par les Representants doivent comprendre un expose concis de la question sou-
levee". 
Rule 28, paragraph 4, of the English text only: Replace the word "Agenda" by the word 
"Register". 
Rule 28, paragraph 4, of the French text only: Replace the words "Sur !'inscription d'une telle 
motion a l'ordre du jour de l'Assemblee" by the words "Sur !'inscription d'une telle proposition au 
role de l' Assemblee". 
III. Rule 43 : Replace the text of Rule 43 by the following text : 
"1. At the request of the Council, of the Committee concerned, or of ten or more Representa-
tives, a debate may be held on an item which has not been placed on the Agenda. 
2. As soon as a request for urgent procedure is received, the President shall communicate it 
orally to the Assembly. The request shall then be posted up and the relevant text circulated. The 
Assembly shall decide on the request for urgent procedure at the earliest after the first vote inclu-
ded in the Orders of the Day of the sitting at which the request for urgent procedure was com-
municated to the Assembly. 
3. The debate on a request for urgent procedure shall not enter into the substance of the ques-
tion other than to justify the request or to reject the urgent procedure. In connection with a 
request for urgent procedure, the following only shall be heard : one speaker for the request, one 
speaker against, the Chairman of the Committee concerned and a representative of the Bureau 
speaking in its name. 
4. If the Assembly decides against urgent procedure, another request concerning the same ques 
tion may not be placed before it during the same session. 
5. If urgent procedure is adopted, the Assembly may, notwithstanding the proVIsiOns of Rule 
26 (5), decide that the debate on the substance of the text shall be held on an oral report of the 
appropriate Committee, either at the beginning of the Orders of the Day of the next sitting or at 
a later date during the current part-session. 
6. Exceptionally, when urgent procedure is adopted by an absolute majority of representatives 
to the Assembly, the motion may be debated without prior reference to a Committee." 
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Projet de resolution 
tendant d la modification des articles 14, 28 et 43 du Reglement 
L' Assemblee, 
DECIDE de modifier le paragraphe 1 de l'article 14, les paragraphes 2 et 4 de l'article 28 et 
l'article 43 du Reglement comme suit : 
I. Article 14, paragraphe 1 - Apres les mots: «Le· Comite des Presidents comprend le President 
de l' Assemblee, President de droit du Comite >>, inserer les mots : << les anciens Presidents de I' Assem-
blee qui sont representants a l' Assemblee >>. 
II. Article 28, paragraphe 2 du texte jran9ais seulement - Remplacer les mots: << Les propositions 
deposees par les Representants ne doivent porter que sur le fond de la question soulevee ... » par les 
mots : << Les propositions deposees par les Representants doivent comprendre un expose concis de la 
question soulevee ... » 
Paragraphe 4 du texte anglais - Remplacer le mot : << Agenda » par le mot : << Register ». 
Paragraphe 4 du texte jran9ais - Remplacer les mots : << Sur !'inscription d'une telle motion a 
l'ordre du jour de l'Assemblee ... » par les mots: <<Sur !'inscription d'une telle proposition au role 
de l' Assemblee ... » 
Ill. L' article 43 est modi fie comme suit : 
d. Sur la demande du Conseil, de la commission interessee ou de dix representants au moins, 
il peut etre procede a la discussion d'une question qui n'a pas ete inscrite a l'ordre du jour. 
2. Des la reception d'une demande de discussion d'urgence, le President la communique oralement 
a I' Assemblee. La demande est ensuite affichee et le texte qui en fait l'objet distribue. L' Assemblee 
est appelee a statuer sur la demande d'urgence au plus tOt a l'issue du premier vote inscrit a l'ordre 
du jour de la seance au cours de laquelle la demande d'urgence a ete communiquee a l' Assemblee. 
3. Le debat engage sur une demande de discussion d'urgence ne peut jamais porter sur le fond 
si ce n'est pour justifier la demande ou le refus de l'urgence. Sur l'urgence, peuvent seuls etre 
entendus un orateur <<pour», un orateur << contre », le president de la commission interessee et un 
representant du Bureau de l'Assemblee parlant au nom de celui-ci. 
4. Lorsque l'Assemblee s'est prononcee contre l'urgence, elle ne peut etre saisie, au cours de la 
meme session, d'une nouvelle demande portant sur la meme question. 
5. Si l'urgence est declaree, l' Assemblee peut decider, par derogation aux dispositions de I' article 
26 (5), que la discussion sur le fond aura lieu sur un rapport oral de la commission competente, 
soit en tete de l'ordre du jour de la prochaine seance, soit a une date ulterieure pendant la partie 
de session en cours. 
6. Exceptionnellement, lorsque l'urgence a ete declaree a la majorite absolue des representants a 
l'Assemblee, la proposition peut etre mise en discussion sans renvoi prealable a une commission.» 
261 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Meyers, Rapporteur) 
I. Motion for a Resolution to 
amend Rule 14 of the Rules of 
Procedure of the Assembly 
tabled by Mr. Cravatte and others 
The Committee was unanimous in expres-
sing a favourable opinion on the motion for a 
resolution to amend Rule 14 of the Rules of 
Procedure tabled by Mr. Cravatte 1 • The aim of 
this motion is to allow former Presidents who 
are still representatives to the Assembly to be 
de jure members of the Presidential Committee 
so that this body can benefit from their expe-
rience. 
Your Rapporteur does not wish to dwell on 
the Presidential Committee's interest in having 
former Presidents take part in its discussions. He 
merely wishes to underline the fact that this 
provision will certainly apply only in exceptional 
cases. It is in fact rare for a former President of 
the Assembly who remains a parliamentarian 
not to occupy a position which entitles him to sit 
on the Presidential Committee in another capa-
city. It was to cover the exceptional case of a 
former President of the Assembly remaining a 
parliamentarian, but being neither Vice-Presi-
dent of the Assembly, Committee Chairman nor 
Chairman of a political group, that the Commit-
tee expressed a favourable opinion on the motion 
tabled by Mr. Cravatte and others. 
11. Motion for a Resolution to 
amend Rule 28 of the Rules of 
Procedure of the Assembly 
tabled by Mr. Rhodes and others 
Rule 28 of the Rules of Procedure required 
amendment to make the French and English 
texts concordant and to bring paragraph 4 of 
this rule into line with Rule 16 of the Rules of 
Procedure. 
Together with Mr. Rhodes and others, your 
Rapporteur therefore tabled the motion for a 
1. Document 488. 
262 
resolution submitted to the Assembly as Docu-
ment 492. The Committee unanimously considers 
that the adoption of this resolution would make 
the Rules of Procedure of the Assembly clearer 
and more coherent. 
Ill. Motion for a Resolution on 
voting procedure 
tabled by Mr. Silkin and others 
On 19th June 1969, a motion for a resolu-
tion 1 was tabled in the Assembly by Mr. Silkin 
and others with a view to making the following 
amendments to the Rules of Procedure of the 
Assembly: 
1. Before any motion or amendment is put to 
the vote, the President shall ask whether objec-
tion is taken to proceeding to a vote forthwith. 
2. If any member present objects, the Presi-
dent shall order a suspension of the sitting for 
five minutes. 
3. As soon as the President shall have so 
ordered, bells shall ring and flashing lights, to 
be installed in all national delegation rooms and 
in other strategic places in the building, shall 
operate for a period of five minutes. 
4. At the conclusion of this five-minute period, 
the President shall announce the subject matter 
of the vote and shall proceed to take the vote. 
5. Rule 43 shall be amended to provide that 
the President shall not accept a request for 
urgent procedure unless he is satisfied that 
adequate notice both of the motion which is the 
subject of the request for urgent procedure, and 
also of the date and time when the request is to 
be made, have been given to the members of the 
Assembly. 
6. A board shall be placed at the entrance to 
the hemicycle which shall indicate clearly what 
votes are expected to be taken during each day 
of the sitting. This board shall be kept regularly 
up-to-date by addition to or removal from the 
board of items concerned. For preference this 
board shall be illuminated in the same manner 
1. Document 485. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Meyers, rapporteur) 
I. Proposition de resolution tendant 
d modifier l'article 14 du 
Reglement de l'Assemblee, 
presentee par M. Cravatte et 
plusieurs de ses collegues 
La proposition de resolution 1 presentee par 
M. Cravatte et tendant a modifier !'article 14 
du Reglement a recueilli l'avis unanimement fa-
vorable de la commission. L'objet de cette pro-
position est de permettre aux anciens presidents 
de l'Assemblee qui ont conserve la qualite de 
representants a l'Assemblee d'etre membres de 
droit du Comite des Presidents, ce qui leur per-
mettra de faire beneficier l'organe permanent de 
l'Assemblee de leur experience. 
Je ne m'etendrai pas sur l'interet que pre-
sente pour le Comite des Presidents le fait d'etre 
assure de la participation a ses debats de ses 
anciens presidents. J e veux seulement souligner 
le fait que cette disposition ne jouera certaine-
ment que dans des cas exceptionnels. Il est rare 
en effet qu'un ancien president de l'Assemblee, 
s'il a conserve son mandat parlementaire, n'exerce 
pas une fonction qui l'amene a faire partie a un 
autre titre du Comite des Presidents. C'est en 
vue de faire face au cas exceptionnel ou un 
ancien president de l'Assemblee ayant conserve 
son mandat par]ementaire n'aurait ni vice-
presidence ni presidence de commission, ni presi-
dence de groupe politique, que la commission a 
estime a l'unanimite qu'elle devait donner un avis 
favorable a la proposition de M. Cravatte et de 
ses collegues. 
11. Proposition de resolution tendant d 
modifier l'article 28 du 
Reglement de l' Assembtee, 
presentee par M. Rhodes et 
plusieurs de ses collegues 
Il est apparu que !'article 28 du Reglement 
devait etre amende afin de faire co'incider les 
textes franQais et anglais et de mettre en accord 
le paragraphe 4 de !'article 28 avec !'article 16 
du Reglement. 
Telle est la raison pour laquelle j'ai presente, 
avec M. Rhodes et plusieurs autres collegues, la 
1. Dooumeut 488. 
262 
proposition de resolution qui a ete soumise a 
l'Assemblee dans le Document 492. La commission 
unanime estime que si cette resolution etait adop-
tee, le Reglement de l'Assemblee ainsi amende 
gagnerait en coherence et en clarte. 
m. Proposition de resolution sur la 
procedure de vote, 
presentee par M. Silkin et 
plusieurs de ses collegues 
L'Assemblee a ete saisie le 19 juin 1969 
d'une proposition de resolution \ presentee par 
M. Silkin et plusieurs de ses colli'~gues et tendant 
a apporter les modifications suivantes au Regle-
ment de l'Assemblee: 
1. Avant de mettre aux voix une proposition 
ou un amendement, le President demandera s'il 
y a objection a proceder immediatement au vote. 
2. Si l'un des representants presents s'y op-
pose, le President ordonnera une suspension de 
seance de cinq minutes. 
3. Des que le President aura ordonne cette 
suspension, des sonneries et des signaux lumi-
neux, qui devront etre installes dans toutes les 
salles de delegations et aux autres points cles du 
hatiment, fonctionneront pendant cinq minutes. 
4. Les cinq minutes ecoulees, le President an-
noncera l'objet du vote et ouvrira le scrutin. 
5. L'article 43 sera modifie de faQon a ce que 
le President n'accepte pas une demande de dis-
cussion d'urgence sans etre certain que les mem-
bres de l'Assemblee ont ete normalement avises 
tant de la proposition faisant l'objet de la de-
mande de discussion d'urgence que de la date et 
de l'heure ou cette demande sera faite. 
6. Un tableau sera place a l'entree de l'hemi-
cycle. Il indiquera clairement les votes qui sont 
prevus chaque jour de la session. Ce tableau sera 
tenu regulierement a jour par !'addition ou le 
retrait des indications appropriees. Il sera, de 
preference, eclaire de la meme maniere que celui 
qui indique les noms des orateurs. 
1. Document 4811. 
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as . the board which indicates the names of 
speakers in debates. 
The board shall, whenever possible, indicate 
at what hour it is expected that votes will be 
taken and shall indicate in a different colour 
from ordinary votes the possibility of a vote 
under the urgent procedure. 
The Committee reminds members of the 
Assembly that Rule 17 of the Rules of Procedure 
lays down that the Bureau shall prepare a draft 
agenda which it shall submit to the Presidential 
Committee and communicate to representatives 
and substitutes at the same time as the date of 
the opening or resumption of the session. In 
accordance with Rule 18 of the Rules of Proce-
dure, the Bureau draws up a draft order of 
business for each session showing at which sit-
tings the various items on the agenda will be 
discussed, and submits it to the Assembly at its 
first sitting. Rule 26 governs the order of debates. 
Urgent procedure is governed by Rule 43, which 
reads as follows : 
"1. At the request of the Council, of the 
Committee concerned, or of ten or more 
Representatives, a debate may be held on 
an item which has not been placed on the 
Agenda. 
2. In connection with a request for urgent 
procedure, the following only shall be heard : 
one speaker for the request, one speaker 
against, the Chairman of the Committee con-
cerned and a representative of the Bureau 
speaking in its name. 
3. If urgent procedure is adopted, the debate 
shall be opened on a date fixed by the 
Assembly." 
In tabling their motion, Mr. Silkin and his 
colleagues wished to avoid votes being held 
without notice. The Committee shares this con-
cern. It considers that members of the Assembly 
must be given notice of when votes will be held 
so that they will have time for reflection and 
that votes without prior notice must be avoided. 
The Committee feels, however, that it would 
be difficult to incorporate Mr. Silkin's practical 
proposals into the Rules of Procedure. 
The Rules of Procedure should not be over-
burdened with technical provisions. It is for the 
Bureau and the Office of the Clerk to take the 
practical and technical measures necessary for 
implementing the Rules of Procedure, Mor~oveP-, 
Mr. Silkin's practical proposals· wo:uld be· diffi-
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cl!lt to apply since the Assembly cannot do as 
it wishes with installations made available to it. 
Agreement would therefore have to be obtained 
from other bodies in order to implement provi-
sions in the Assembly's Rules of Procedure. 
Votes without notice can easily be a'\l'oided 
by including the times of votes in the orders of 
the day and ringing the existing bells as usual. 
The Office of the Clerk can also bear in mind 
Mr. Silkin's suggestions for giving members of 
the Assembly more adequate warning of the times 
of votes. 
It does not therefore seem necessary to 
amend the Rules of Procedure to take account 
of these practical improvements. 
This is not so, however, for urgent procedure. 
The Committee shares the concern of Mr. Silkin 
and his colleagues and has sought a solution. The 
Committee proposes that the request for urgent 
procedure be immediately communicated orally 
to the Assembly by the President. The text will 
then be circulated to members and a ruling will 
be given on the request not earlier than 
immediately after the first vote included in the 
agenda of the sitting. The debate will therefore 
not start before members have received the text 
and it can be assumed that they will be present 
since the debate will start after a vote already 
announced. 
The Committee wishes to prevent misuse of 
the urgent procedure. It therefore proposes that 
the same question may not be raised under 
urgent procedure more than once during the 
same session. 
Rule 43(3) lays down that if urgent 
procedure is adopted, the debate shall be opened 
on a date fixed by the Assembly. 
If reference is made to a committee before 
the request for urgent procedure, there is no 
departure from the provisions of Rule 26 on 
the order of debates except with regard to the 
date of the debate. As specifically provided for 
in Rule 26(5), the Assembly may decide that an 
examination of the text may begin sooner than 
one clear day after the distribution of the report. 
But if the matter has been referred to a commit-
tee, it is obvious that under Rule 26(4) and (5) 
it can be examined only on the basis of the text 
of the Committee in question. 
n indiquera autant que possible 1 'heure pr~­
vue pour les scrutins et indiquera, par l'emploi 
d'une couleur differente de celle des votes ordi-
naires, l'eventualite d'un vote suivant la proce-
dure d 'urgence; 
Votre commission rappelle aux membres de 
l'Assemblee que !'article 17 du Reglement pre-
voit que l'ordre du jour est ~tabli par le Bureau, 
soumis au Comite des Presidents et porte a la 
connaissance des representants et suppleants en 
meme temps que la date d'ouverture ou de re-
prise de la session. Un projet de calendrier 
indiquant les seances prevues ·pour la discussion 
des questions inscrites a 1 'ordre du jour est etabli, 
suivant !'article 18 du Reglement, par le Bureau 
et soumis a l'Assemblee lors de sa premiere 
seance. L'article 26 regie l'ordre des debats. La 
procedure d'urgence est prevue a !'article 43 qui 
est redig~ comme suit : 
« 1. Sur demande du Conseil, de la commis-
sion interessee ou de dix representants au 
moins, il peut etre procede a la discussion 
d'une question qui n'a pas ete inscrite a 
l'ordre du jour. 
2. Sur I 'urgence peuvent seuls etre entendus 
un orateur «pour», un orateur « contre », 
le President de la commission interessee ou 
un representant du Bureau de l'Assemblee 
parlant au nom de celui-ci. 
3. Si l'urgence est constatee, la discussion 
s'ouvre a la date fixee par l'Assemblee. » 
M. Sillcin et ses collegues ont voulu par leur 
proposition eviter tout vote par surprise. Votre 
commission partage cette preoccupation. Elle 
estime qu'il faudrait que les membres de l'As-
semblee soient avertis en temps utile des heures 
de vote, qu'ils aient le temps de la reflexion et 
que tout vote par surprise doit etre evite. 
Votre commission croit cependant qu'il est 
difficile de reprendre dans un reglement les 
propositions d'ordre pratique faites par M. Silkin. 
Il faut se garder en effet d'alourdir un 
reglement par des stipulations d'ordre technique. 
C'est au Bureau et au Greffe qu'il appartient 
de prendre les mesures d'ordre pratique et tech-
nique permettant de donner suite aux stipula-
tions du Reglement. Les propositions concretes 
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faites par M: ·Silkm .se . heurtent d'ailleurs a 
d'autres difficult~s car votre assemblee n'em pas 
maitre de }'installation qui est mise a la disposi-
tion de l'Assemblee. Il faudrait des lors obtenir 
!'accord d'autres instances pour assurer l'~cu­
tion de stipulations que l'Assemblee aurait pre-
vues_ dans sop. Reglement. 
On peut facilement eviter tout vote par sur-
prise en indiquant au bulletin de seance l'heure 
des votes et en utilisant, comme il est d'usage, 
la sonnerie existante. Le Greffe peut egalement 
s'inspirer des suggestions faites par M. Silkin 
pour avertir les membres de l'Assemblee des 
heures de vote d'une faQon plus adequate. 
Il n'apparait done pas necessaire d'apporter 
une modification au Reglement pour realiser ces 
ameliorations pratiques. 
11 en est autrement en ce qui concerne la 
procedure d'urgence. Votre commission partage 
la preoccup_ation de M. Silkin et ses collegues et 
a chercM l~ moyen d'y repondre. Votre commis-
sion propose que la demande de discussion d'ur-
gence soit immediatement portee a la connais-
sance de l'Assemblee par une declaration orale 
du President. Les membres recevront ensuite le 
texte et statueront sur cette demande, au plus tot 
a l'issue du premier vote inscrit a l'ordre du jour 
de la seance. Le debat ne sera done pas ouvert 
avant que les membres aient rec;u le texte et on 
peut supposer qu'ils seront presents puisque le 
debat aura lieu a l'issue d'un vote deja annonce. 
Votre commission a voulu eviter que l'on 
abuse de la procedure d'urgence. Aussi propose-
t-elle que l'on ne puisse engager cette procedure 
sur le meme objet une seconde fois au cours d'une 
meme session. 
Lorsque l'urgence a ete constatee, le para-
graphe 3 de !'article 43 decide que la discussion 
s'ouvre a la date fixee par l'Assemblee. 
Dans le cas ou une commission est saisie 
avant la demande de discussion d'urgence, il n'y 
a de derogation aux dispositions de !'article 26 
relatives a l'ordre des debats qu'en ce qui con-
cerne la date de la discussion. Comme le prevoit 
expressement le paragraphe 5 de cet article 26, 
l'Assemblee peut decider que l'examen des textes 
aura lieu moins d'un jour franc suivant la distri-
bution du rapport. Mais du moment qu'une com-
mission est saisie, il est evident que l'examen des 
textes ne peut avoir lieu, conformement aux para-
graphes 4 et 5, que sur rapport de cette com-
mission. 
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· More Often than not, the request for urgent 
procedure is ·concerned with an entirely riew 
question introduced by ten representatives who 
table a motion for a recommendation or resolu-
tion with a request for urgent procedure. 
Under Rule 28(3), it must first be decided 
whether such motions are in order. 
The general rule laid down in Rule 16(3) 
stipulates that all motions for recommendations 
or resolutions shall be referred to the appropriate 
committee for examination, subject to the 
provisions of Rule 26. 
According to the Rules of Procedure as they 
now stand, urgent procedure precludes a general 
debate before examination in committee. The 
Assembly must therefore, immediately after the 
decision on urgent procedure, refer the text to 
the appropriate committee with instructions to 
table its report on the date fixed for the debate 
in public sitting. It is not necessary to respect the 
delay of one clear day between the tabling of the 
report and the debate. 
The Committee· considers -it necessary to 
make these provisions even more flexible and 
allow the Assembly to decide that the debate on 
the substance shall be held on an oral report of 
the appropriate committee and even, exception-
ally, when urgent procedure is adopted by an 
absolute majority of representatives to the 
Assembly, that the motion may be debated 
without prior reference to a committee. 
This provision is intended to cover the case 
of a request for urgent procedure tabled during 
the last sitting of a session. In this case, the 
Assembly may decide to start the debate without 
prior reference to a committee. These are admit-
tedly exceptional cases. 
In order to meet all these considerations, 
your Committee proposes that Rule 43 be 
redrafted as in paragraph Ill of the draft 
Resolution. 
Le plus souvent, la demande de discussion 
d'urgence porte sur une question entierement 
nouvelle introduite par dix representants qui 
deposent une proposition de recommandation ou 
de resolution avec demande de discussion d'ur-
gence. 
La proposition de recommandation ou de 
resolution doit d'abord etre jugee recevable, 
conformement a !'article 28. 
La regle general~ formulee au paragraphe 
3 de !'article 16 stipule que to11te proposition de 
recommandation ou de.-'resolution est renvoyee 
pour examen a la commiSsion competente sous 
reserve des dispositions de !'article 26. 
L'urgence excl~t dans Fetat actuel du Regle-
ment une discussion generale prealable a l'exa-
men en commission. L'Assemblee doit done aussi-
tot apres la decision sur l'urgence, saisir la 
commission competente en lui assignant pour le 
depot de son rapport la date fixee pour la dis-
cussion en seance publique. Il n'est pas necessaire 
de respecter le delai d'un jour franc entre le 
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depot du rapport et la discussion. 
. Il est apparu necessaire a votre commission 
d'assouplir encore ces dispositions et de permettre 
a l'Assemblee de decider que la discussion sur 
le fond se fera sur un rapport oral de la com-
mi~ion competente et meme exceptionnellement, 
lorsque l'urgence a ete declaree a la majorite 
a~lue. des representants a l':Assemblee, que la 
dlBc\lsslon se fera sans renvoi prealable a une 
commission. 
Votre commission a voulu repondre par ce 
patiigraphe a l'eventualite d'une demande d'ur-
gen~ qui serait presentee durant la derniere 
~nee d'une session. L'Assemblee deciderait en 
ce~~ d,'entamer la discussion sans renvoi prea-
lable · a la commission. Il s'agit certes de cas 
ex.ceptionnels. 
Afin de repondre a toutes ces preoccupa-
tions, votre commission propose une nouvelle 
redaction dans le paragraphe Ill du projet de 
resolution. 
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